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FOREWORD
Károly Czeglédy, or as he wrote in his articles, K. Czeglédy, was bom in 1914 
in the town of Győr, North West Hungary, in a well-known family which gave 
many theologians to the Reformed Church. His father, Sándor Czeglédy, was a 
translator of the Bible, scholar and clergyman.
Károly Czeglédy entered the University of Debrecen in 1932 to study theology 
and linguistics. His interest focused on Semitic philology, especially on the ancient 
Semitic languages, Biblical Hebrew and Akkadian. In 1934 he received various 
scholarships abroad with the help of which he studied theology first in Belfast, then 
between 1936 and 1939 in Utrecht where he graduated from Arabic studies as well. 
In the same year he gained admission to the Faculty of Arts at the University of 
Budapest. There he defended his doctoral dissertation in linguistics under the title 
“The voiced velar spirants in the Semitic inscriptions of Ugarit”. In 1941-42 he 
spent a year in Vienna studying various Oriental languages and Russian, and 
deepening his knowledge of Arabic geographical literature under the guidance of 
Hans von Mzik, the best expert in this field at the time. It was also around this 
period that Czeglédy started to deal with Hungarian prehistory, a topic which 
developed into the main direction of his research for the rest of his life.
After returning to Hungary he first started to teach at the University of 
Budapest, in the Department of Turcology headed by Professor Julius [Gyula] 
Nemeth. In 1942 Czeglédy was asked to reopen the studies in Semitic philology 
and Arabic at the University where he became a professor in 1960 and held the 
post of head of department from 1964 until his retirement in 1984.
It was also Julius Németh who urged him to study the Turkic language of the 
Volga Bulgars which is of key interest for Hungarian prehistory. It was in 1942 
that Czegl jy outlined his long teim scientific project the fulfilment of which he 
endeavoured throughout his life with ardous work. The project encompassed 
research into the history of the peoples living in the steppe belt before the age of 
the Mongolian conquest, as well as their historical geography, tribal structure and 
political regimes. The source material for this research consists of, besides the 
writings and inscriptions of the indigenous inhabitants of the steppe region, the 
historical and geographical records of the settled peoples of the neighbouring 
cultures, among others Byzantine, Persian, Arabic, Armenian, Georgian sources. 
The study and critical evaluation of these diverse written sources -  based on 
comprehensive philological methods -  formed the core of Károly Czeglédy’s 
scholarly activities.
THE LIFE AND WORKS OF K. CZEGLEDY (1914-1996)
X FOREWORD
The relationship between Arabic studies and Hungarian prehistory may 
seem astonishing at first for an outsider. Czeglédy explained this connection in the 
following way: “During our thousand year history Islam had always made its 
presence felt. Just to mention two examples: The coins of our first kings bear the 
sign of the ancient Bukharan mints, while the tax collectors of the kings of the 
House o f Árpád, in the 11 th—13th centuries, were mainly Muslims.” The Arab 
historians, geographers, travellers, and emissaries wrote abundantly about the 
Magyars in their different abodes in Asia and also in Europe and these foim highly 
important sources of Hungarian history. Karoly Czeglédy, however, has not only 
thoroughly studied the Arabic and Persian sources but compared their data with 
those of Western historical writings, first of all the Byzantine ones. Having 
analysed the minutiae of the groups of sources he succeeded in discovering that the 
radical differences o f the data take their origin in the fact that Constantine the Great 
and the Arabs wrote about Hungarians in different periods and locations.
Later on Czeglédy widened the scope of his research spreading it to deal with 
the peoples living in the steppe zone between the 2th century BC to the 6th century 
AD. For this reason he learnt further Oriental languages such as Middle Persian, 
Georgian, Armenian, and Chinese to be able to include in his studies the historical 
and geographical sources written in these languages. His magnum opus is a book 
published in 1969 in Hungarian (Nomad népek vandorlasa Napkelettől 
Napnyugatig). It was translated by Peter Golden into English under the title From 
East to West: The Age o f  Nomadic Migrations in Eurasia (.Archívum Eurasiae 
Medii Aevi /3/ 1983). In 1985 Czegledy published his collected articles written in 
Hungarian under the title Magyar őstörténeti tanulmányok (“Studies in the 
Prehistory o f the Hungarian people”).
The late Professor Denis Sinor of Bloomington, one of the most outstanding 
scholars in the field of Inner Asian studies, closed his obituary on Károly Czeglédy 
with the following appropriate words: “Astonishing as it may seem to anyone 
unfamiliar with the Hungarians’ obsession with their prehistory, it was in this field 
that Czeglédy’s main achievements lay .... The products of his vast knowledge will 
continue to be used by those interested in the medieval history of the steppes. His 
gentle humor, his engaging smile, his readiness to help others will be missed by all 
who knew him. What a really nice man has left us!”
IB N  F A pL Ä N  Ü B E R  D IE  BE ST A T T U N G  B E I D E N  WOLGA BULG AREN.
- i .  n6Ue I t n  Fa<ilan' T c x t ' den  A - Z e k i V alidi T ogan im  J .  1923 in Meähod aufgefunden und im 
J  939 m it « n n m  ausführlichen  K o m m e n ta r  v erö ffen tlich t h a t ,1 iBt w esentlich  e rw eite rt und enthält 
senr w ichtige In fo rm atio n en  ü b e r die N ordvo lkcr den islam ischen K ultu rkreisen .
IV k onn tlirli wa r Tbn F ad län  M itglied d e r  G esan d tsch a ft, d ie im  J .  921 — 922, w ahrend  des Khali-
la  ,s desM uqtad ir-h ili& h (Ü08 —932 n. Chr.), nach dem  L ande der W olga-B ulgaren  fu h r, um  die dortige 
w lam isrhe .^m em <le zu organisieren und den K ön ig  gegen die „ J u d e n “ (d. h. d ie K h aza ren ) zu unter- 
8' \ en . * bn r a f f e n  s R eisebericht w ar bis je tz t  n u r  aus dom groasen geographischen L exikon Y aqüt’s 
•e> a n n t, ae r das M aterial einiger aeiner A rtikel diesem  B erichte en tnom m en h a t. E r  te il t  aber nicht 
(ien f?anzen R eiseberich t mit. und auch  der Z usam m enhang  g eh t bei ihm  verloren.
Dur n*u* Ih n  F atf.än-T ext b ilde t d as Schluas-stück  der von Z. Vnlidi gefundenen  Sammelhand- 
rc__m i, die, eine vo llständige F assung  d er le tz ten  120 Seiten der dc-G oeje-A uagabe des W erkes von 
. nn .i Fncjlh, zwei Rii-frla Abu D u la f ’s u n d  die R ieala  Ib n  Fatfl&n’s e n th a lt . Im  neuen  T ex t findet aich 
eine R eihe w ichtiger neuer Teile, so die B eschreibung  der Reise der G esan d tsch a ft d u rch  die östliohen 
H ^  KhalifatH nach  G urgang, dann  die w ich tigen  M itteilungen über d ie  ogusische Steppe und
V ' *' ™ der B eschreibung des L andes der W olga-B ulgaren . D er T e x t is t  aber auch in
1 f r , bed er Version u nvo llständ ig . D er B e rich t üb er die R ückreise, d e r sioh nach  Y&qnt im  Original 
rxiiand, w ird auch hier n ich t erzäh lt.
B is zum  A uffinden des neuen  T ex tes h a t  m an die G laubw ürd igkeit Tbn F atflän ’a o f t angezweifelt. 
u "  allgem ein zugegeben, dass seine S ch rift äuaserst w ichtige M itte ilungen  üb er d a s  Land der
asehk iren , B ulgaren  und K h aza ren  e n th a lt , doch h a t  ihn  seine Vorliebe fü r m oralische u n d  wunder- 
a r e < *’ 'chichten in den A ugen vieler zu einem  fabelnden  Theologen gem ach t, d em  m an  n ich t immer 
g fusben  k an n . Es w urde sogar b e h a u p te t, dass sein ganzer B erich t e rfunden  ist. A llein  der neue Text 
i* * i »st das G egenteil, indem  Rieh darin  A ngaben  befinden, die seine G laubw ürd igkeit völlig  bestätigen« 
^r e rw äh n t z. B  in der B eschreibung des L andes d er B aschkiren  die N am en  k le iner F lüsse  und Bäche 
• wi u h in  dem  U ral-F lusse und  der W olga, die in der ganzen islam ischen geographischen L iteratur 
im  «1. iniii sind, i *i- -• N am en h a t  er offensichtlich  in  dem  betreffenden  L an d e  g eh ö rt. Jeden fa lls kann 
•ie von ihm  gegebene B eschreibung  der N o rd län d er m it R e ch t neb en  d ie  der a lte ren  arabisohen Geo­
g raphen  geste llt wird.
1 i A rtikel über das L an d  der W olga-B ulgaren  im  L exikon Y a q a t’s e n ts ta m m t grösstenteils 
' ii sem Komm-ho rich te . Es finden  sich in der M eöheder H andsohrift auch d iesbezüg lich  neue Einzelhei­
en. 'iftTunif r «iie TW chrvibuug d er bu lgarischen  B e sta ttu n g sg eb rau ch e , d ie  in d e r  vorliegenden Arbeit 
beh an d e lt w ird
D er rox i der M eäheder Version w urde im  J .  1939 zw eim al herausgegeben. D ie erste  Ausgabe 
s tam m  vom russischen G elehrten  K ovalevsk ij h e r ,8 dio zw eite — u n ab häng ig  vo m  ersteren  — von 
. m i< i K ovulevakij’s B estrebung  bezog sich h au p tsach lich  a u f die H ers te llu n g  eines philologisch
i i  itlgcn  lex^es m it einem  ausführlichen  tex tk ritisch en  A p p ara te , w eiterh in  a u f  d ie  genaue Uber- 
>> ung. Li 14a t seinem  W erke das F aksim ile beigefügt. Z. V alidi v e rfe rtig te  einen ausführlichen  Kom­
m entar *•***» Text« , den  e r  m it e iner d eu tschen  Ü berse tzung  v ersah . D ie russische  A usgabe is t leider 
augenblicklich unzugänglich, w urde ab er von P rof. R itte r  bei e iner neu en  U n tersu ch u n g  des Textes
I^ip z ig  ^ 1 9 3 ^  Z0ki VaIidi T°ß a a *Ib n  Fa^ län ’s Reisebericht. Abh. f. d. K unde dea MorgenJandea XXIV, 3.
l r I b n - F a d l a n a  n a  VolKu. Perevod i kom m entarij pod redakeiej akadem ika N. Ju . Krai- 
S Uh °* °  ’ Leningrad, 1939 U ber don V-»rfftssor dios***« W erkes e R itte r  (vgl. folgende Anm.),
1
363
benutzt. Prof. R itte r 's  S tud ie  w urde im J . 1942 verö ffen tlich t.3 E r k o rrig ie r t seine beiden V orgänger 
an vielen Stellen und e rk lä rt  viele ungelöste Problem e. D urch dieae au sse rs t lehrreiohe, m uatorgiiltige 
Arbeit w urde da8 V eratändnis des R eiseberichtes w esentlich gefordert.
Der h ier gegebene T e x t und die Ü bersetzung w eicht an  einigen S tellen  von d er A usgabe V alidi’s 
ab. Bei d er H erste llung  dieses T ex tes w urde eine P ho tokopie d er M eäheder H an d sch rif t v erw endet, 
die P rof. L . L ige ti in I ra n  im  J .  1937 m it iraniacher behördlicher Z ustim m ung  verfe rtigen  liess u n d  
die von ihm  den V erfassern g ü tig s t zur V erfügung gestellt wurde.
Der T e x t lau te t:
(Z. V alid i’s A usgabe, a rab . T ex t S. 34 : 11 — S. 35 : 4 =  M cäheder H a. fol. 209a : 1 ]—209b : 4 .)
W a-idö m a ta  1-muslimu 'in d ah u m  w a-l-m ar’a tu  a l-h u w ärizm iy a tu , gaaalühö  *gasla-m uslim ina. 
Tum m a ham alü h u  ‘a la  ‘a g a la tin  ta g u rru h u  (?) w a-baina  y ad a ih i cm i$radun , h a tta  yap truna b i-h l ilä 
1-makäni llad i y a d f in ü n a h ü  fl-h i. F a-idä  ?ära  ilaihi a h a d ö h ü  ‘an i l-‘a g a la ti , w a-ga 'a lühü’a la  
1-ardi. T u m m a h a ttfi h a u lah ü  h a t ta n  w a-nah liauhü . T um m a h a fa ru  d ah ila  d a lik a  I -h a tti qab rah ü . W a- 
ga‘alü lahü  lah d an , w a-d afan ü h ü . W a-ka-däiika  y a P a lu n a  b i-m a u tä h u m .
W a-lä ta b k i n -n isä ’u. *alä 1-m aiyiti, bali, ^ r-riga lu  m inhum  y a b k ü n a ‘ ‘a la ih i. Y a g l’ü n a ^ fi 1-yaumi 
Uadi m flta fi-h! f a -y a q fu n a ‘a la  b äb i q u b b a tih i fa -y a d ig g ü n a  b i-aqbah i b u k ä ’in y ak ü n u  *w a-auhaaih i. 
H ö 'u lä ’i 1-ahräru. F a -id ä  n q ad a  b u k ä ’uhum , w äf6 1-abidu w a-m a 'ah u m  g u lö d u n  m ad fü ra tu n . 
Fa-lä yazälfina  y a b k ü n a  w a-yadribüna g u n u bahum  w a-m ä za h a ra  m in  ab d än iliim  b i- tilk a  s -su y ü rih 
h a ttö  yc^Im  fl-a^aad ih im  m itlu  darb i s-sauti.
W a-lä b u d d a  m in  an  yan?ibü ‘alfi *bäbi qubb a tilii mrfcradan. Y u h d iru n a  a ilahahu  fa-ya- 
g 'a lü n ah ä  h a u la  q ab rih i. W a-lä  y a q ta 'ö n a  l-b u k a 'a  sa n a tay n i. F a - id ä  n q a d a ti  s-san a tän i, h a t tö  
1-mi^rada w a-ahadü  m in  S ^ ü rih im , w a-dä‘ä a q r ib ä ’u 1-m aiyiti da*w atan  yu ‘ra fu  b i-hä h u rü g u h u m  
min 1-huzni. W a-in k ä n a t lahü  z a u g a tu n , tazau w a g a t.
H ada, idä k an a  m ina  r - ru ’asS’i. F a-am m ä l- 'äm m atu , fa -y a F a lü n a  b a ‘d a  h ä d ä  b i-m au ttthum .
a In  d e r Ha. ohne aZ-,. —  * So r ic h tig  K o v a lev sk ij; in  der H a,: ioa-. —  «D ie Ha. is t k o r r u p t  an 
d ieser S telle. —  ¿S o  rio h tig  K o v a lev sk ij;  in  der Hb ; bly. —  «So r ic h tig  V alid ij in  d e r H s.: ylcwn. — /S o  
rich tig  V alid i; in  d e r  H a.: b^guu. —  l8 o  r ic h tig  V alid i; in  der Ha : ybw kn . —  A8 o  r ic h tig  R i t te r ;  in  d e r  
Hb.: aU m wr. —  *In d e r  H s.: ü b e rk leb t.
Ü b e rse tz u n g :
„U n d  w enn d er Mualim oder die huw arizm ischo F ra u  bei ihnen s t irb t , so w asch t m an  ih n 1 nach  
der A rt d er Muslime. D anach  w ird er a u f  einen W agen gesetzt, der ih n  fa h r t ,  w ah ren d  vor ihm  (dem 
Toten) eine kurze  L anze (Fahne) iat (getragen w ird),6 bis m an  m it ihm  zu  der S te lle  g e lan g t, wo e r
* H e llm u t R itter , Z um  T e x t  von  Ib n  F o^lftn ’s R e ise b e ric h t, ZDM G X C V I (1942), S. 98— 126.
* In  d e r  H s. s te h t  fa -id ü  m a r'a tu n  a l-h u w ä rizm iya tu n .  V alid i s t r e ic h t  d e n  A rtik e l v o r  dem  W o rte  
huw arLztniyaiun  u n d  ü b e rs e tz t:  „ u n d  eino chw arezm ische  F ra u  dabei i s t “ . E r  b e m e rk t  d a zu  (S . 78, A nm . 
2): „A n  d je se r  S te lle  is t  ea n ic h t k la r ,  ob  e s  h ie r  so  g e m e in t is t:  W en r e r  e ine  C h w az m ie rin  a ls  F r a u  
h a tte ,  so w uach sie ih n  (es w äre  d an n  im T e x te  wa-lahü im ra 'a tu n  h w ä rizm iya tu n  zu  e rw a r te n ) ,  w enn  
e r a b e r  e ine  B u lg a rin  h a t te ,  d a n n  w uschen  eie ihn  n ic h t. V ie lle ich t g a l t  d ie  W asch u n g  d e r  L eiche bei d en  
W o lg a-B u lg aren  a ls  U nheil v e rk ü n d e n d  un d  sie  w ar n u r  d a n n  m ö g lich , w en n  se in e  F r a u  n ic h t  e ine  B u l­
g a rin  w a r“ .
In  d iesem  F a lle  is t  a b e r  d ie K o n s tru k tio n  auch  n ach  d e r  E m en d a tio n  sch w erfä llig  u n d  d e r  S inn  u n k la r . 
Da aus d em  A u sd ru ck e  „ n a c h  m u s lim isch er A r t“ m it  e in ig e r  W ah rsc h e in lic h k e it h e rv o rg e h t, d ass  difc 
W aschung  d e r  L eiche auch  bei den  B u lg a ren , wie bei d en  m e is ten  T u rk e n s ta m m e n  ü b lich  w ar, w ird  m an  
wohl am  b e ste n  d a s  feh lende  al- v o r  dem  W o rte  m a r'a tu n  e rg än ze n  u n d  w ie o b e n  ü b e rse tz e n  m ü ssen  (vg l. 
R i t te r  z u  d ie so r S te lle)- D er S inn  ißt also sch e in b a r: D ie m uslim ischen  T o te n  w e rd en  be i do n  B u lg a ren  
nach m u s lim isch e r A r t  g ew asch en , d ie n ich t-m u slim isch en  n ach  b u lg a r is c h e r  A rt ,  w & hrend d ie  üb rig en  
Z erem onien  u b e re in s tim m e n . D er F eh le r in  d e r  H s. ( id ä  m a r'a tu n  a n s t a t t  a l-m a r 'a tu )  i s t  o ffen b a r dem  
E influss dos v o ran g e h en d en  id ä  m&ta z u zu sch re ib en .
D as wa- v o r  QasaliLhu is t  m i t  K o v a lev sk ij in ja - zu  ä n d e rn  (vgl. R i t t e r  zu  d ie se r S te lle ).
5 D ia H a. is t  h ie r  k o r ru p t :  ‘glt tobyn (?) byn m frd .  D em  e rs te n  b y n  (7) fe h l t  d a s  I ‘g a m f k a n n  a b e r  am  
eh esten  a ls bayna  g elesen  w erd e n , d a  sein  S ch rif tb ild  so n s t g en au  dem  in  d e r  H s . o f t  b e le g ten  bayna  (z. B .: 
f. 210b: 9, 13) e n tsp r ic h t.  D an ach  s te h t  ab e r  das zw eite  byn  (m it I ‘£ äm  in  d e r  H s .)  u n d  d a s  m fr d  s in n lo s  d a . 
Dies le tz te re  a ls D itto g rap h ie  zu s tre ich en , is t  ke ine  A bh ilfe , d a  in  d ie sem  F a lle  m jrd  z u sam m e n h an g lo s  
b le ib t. Die E m en d a tio n  erwohem t also  u n v erm eid lich .
V alid i ü b e rs e tz t;  „ D a n n  legen sie ihn  au f e inen  W agen , w e lche r ih n  f a h r t  —  (w a h re n d  in  d e r  M itte  
sich?) eine  F a h n e  b e fin d e t . . b e m e rk t ab e r  d a zu  (S. 78, A nm . 4), d a ss  w  byn  byn  u n v e rs tä n d l ic h  is t .  
Im  A p p a ra t  (S. 34, A nm . g ) g ib t  e r  jedoch  (a lle rd ings m it F rag e ze ich en ) d ie  m ög liche  L e s a r t  yfirum ha  an . 
Dies k ö n n te  yag u rrü n a h d  g elesen  u nd  „sie  z iehen ih n  (den  W ag e n )“  ü b e rs e tz t  w erd e n . G egen d iese  L esung  
sp ric h t a b e r  d ie T a tsa ch e , d ass  in d e r  Ha. d eu tlich  tyrh  zu Bohen is t,  u n d  d asa  d ie  fo lgende  B u ch s ta lje n g ru p p e  
schw erlich  -nhd  go lesen  w e rd en  k a n n , geschw eige d en n  d e r  Z u sam m en h an g . W e r z ie h t den  W ag en , u n d  
wohin g eh ö ren  d ie zw ei iso lie rten  W o rte  byn  u n d  tw/rd?
E ine  g e is tre ich e  L osung  sch la g t P ro f. R i t te r  vor. E r  lie s t  „ ta g u rru h ü “  (o d e r  be sse r tagurruhä)  u n d  
b e m e rk t d a z u  , .f-r  k a n n  le ic h t zu  w  e n ts te l l t  w ordm i, u n d  d e r  R o st m a c h t k e in e  g ro ssen  S ch w ie rig k e iten . 
Die A k k u sa tiv fo n n  is t  in  d iesem  T e x te  n ic h ts  A uffälliges; vgl. z. B .S . 35, Z. 2 a s s a n a ta y n .“ A n s ta t t  mfrrf
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Erde ^  lat' Wlrd er vom W‘L8en heruntergenommen und auf die
i m 2 ß d £ K r 2 s H  i "  herU n U,ld ,egt ihn ZUr b“ man
So tun sie mit ihren Toten.8 ^ ™ eme l̂e gerr|acht, und er wird begraben,
Am Ta^e .̂ w ll^ L le ^ lb e n  ^  ^  Vielmehr die Manner* die ^weinen,
und fürchterlich wie es nur moffliph •’* n - sl® 81°h z'Ir Ture seines Zeltes und weinen so ekelhaft 
dann mit dem Weinen a l S  i u  sich auf die Frtien. Wenn sie
weinen und s c h l a f  « i c h g e f l o c h t e n e n  Lederpeitschen. Sie
auf ihrem Leibe Wunden entstehen die H " T i  v.16 WaS V° n lhre“ KörPern bloss ist. b>9
Über rlip ?  ,  ^  Peitschenschlägen ähnlich sind.
seine Waffen und stellen ^ L ^ M i T & a b ' h T  8tel7 n ei"e kurze Lanze (Fahne>'Sie nehmen
Wenn die zwei Jahre verflossen SL  U  „ , , ei Jahre hören sie mit dem Jammern nicht auf.
Haaren ab, und die Verwandten H V Sk 'C ,e (^ühne) herunter, schneiden von ihren
dadurch bekannt zu v 'Lerstorbenen Iad^  die Leute zu einem Gastmahl ein, um ihnen
b.t S a  Ä r . t  r* » i<k'  ^
e in fa ch en ^ L n ten ^ d  m “ , (der ^erstorbene) ein Häuptling gewesen ist. Bei dem Tode von 
en mrd nur eln Teil dieser (Zeremonien) ausgeführt."
K Cre.gUdy
3
T o g a n ,  A.  Z e k i  V a l i d  i, Ibn F a d lin s  R e iseb erich t. Leipzig, F. A. Brockhaus 
in Koram. 1939. (X X X X 1V  +  337 pp. and 45 pp. o f Arabian tex t) 8. Ab- 
handlungen f i  die Kunde des M orgenlandes X X IV , 3.
T ill the year 1923 we knew  of the accounts o f Ibn Faijlan's travels only  
through the extracts left over to  us in Y aqut’s geographical lexicon, in the cos­
m ography o f A h m ad  Tflsi and in the book o f A m in  A(jmad Razi en titled  „The  
Seven Climes". O f these the m ost valuable source is Y iq u t, who adopted a con­
siderable part o f the travels word for word, dividing them  into several item s. 
T he recent tex t discovered by T o g a n  in 1923 at M cslicd contains n coherent 
account ot Ibn Fadlan's travels. In every part it is mucn m ore copious than the 
Yam  t version, and m*ny o f  its data are quite new . T he historical research of 
Eastern Europe has thus been enriched by a very  valuable new source through 
the publication of T .’s  text. T ., however, was not satisfied w ith m erely imparting 
the new text; he also affixed an extensive  com m entary to it. T he com m entary  
itself contains many new  data, as the learned publisher m akes us acquainted wii'h 
a great number of hitherto unknown particulars taken from  the unpublished  
m anuscripts of the Constantinople library and o f other libraries as well.
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A s already ascertained from the hitherto known text, the em bassy left Bagdad 
in the summer o f 921. T he new  tex t gives us full particulars o f how  the em bassy  
arrived after a journey full o f vicissitudes first at Bukhara and then at Khwarizm. 
T he text reflects the ferm enting and tum ultuous events o f the beginning of the 
tenth century. T he pert containing the journey of the em bassy from Khwarizm  
to the capital o f the V olga Bulgarians is o í  particularly great vaiue. In this part 
w e find a detailed description of the O guz people, and of the Pecheneg tribes 
that had rem ained in the Y aik region after 8S9. In the description of the Baskirs 
we com e across an entirely new and hitherto unknown enum eration of the rivers. 
T he part describing the V olga Bulgarians is much m ore copious in the new  
version, too. T he description of the Khazars at the end of the report tallies w ith  
the ersion of the Y áqut text. Here, however, the new text breaks o ff  abruptly, 
so that we are again left in ignorance as to the subsequent fate o f the em bassy  
A t any rate these recent particulars have settled the problem of the authenticity  
of the travels. T h ey  provide us with numerous valuable and very often circum ­
stantial data that are practically unrivalled not only in the Arab-Persian geographic  
works, but also in the literature of travels. T he problem remains, however, 
w hether the unfinished Khazar part is founded on autopsy, too. T. does not raise 
this question. In expounding the work (O LZ. 1942. Nr. 3. Sp. 121 sq.), H. v o n  
M z i k  arrives at the conclusion that the origin o í the Khazar part is still an 
open problem.
The publication of the new ly discovered texts w as d ifficu lt enough from  
a linguistic point o f view , because the m anuscript contains numerous errors as 
a result o f incorrect copying. M any ot these were rccognised and corrected by T . 
Further corrections in the text w ere made by K r a i k o v s k i j ,  who also published  
the new tex t in the series edited  by the Russian Scientific A cadem y, and aimed 
at attaining as exact a restoration of the. text as possible (PuteSestvie Ibn Fadlana 
na V olgu: Perevod i kom m cntarij pod redakcii I. J u. K r a c k o v s  kogo, Leningrad. 
1939). A ccording to H. R i t t e r ,  the author of this work is n o t K r a i k o v s k i j  
who is represented as being the editor, but K o v a l e v s k i j  (Z D M G . XCII 
[1942], p. 120). Even after all the painstaking work done by both, there have  
remained enough errors in the new  tex t to  cause confusion. T hese are being dealt 
w ith by the author of these lines in an essay under print at the present m om ent. 
During his journey to M eshed, L o u i s  L i g e t i  had a photo-copy m ade o f th e  
new  text, too. On the basis of this copy the T o g a n  — K o v a l e v s k i j  — 
R i t t e r  text can be corrected in many piaces. Though the uncertainty of the  
publication can frequently be felt, T .’s m erits on this point are indisputable. A s 
T. promises another edition in the preface o f the first one (X X X IV ), the necessary 
alterations in an eventual second edition could easily  be effected . This second  
edition should be nupplcmenieri by a table of contents and an index o f names, 
because the lack of these deducts much from the usefulness o f the book at present.
From the exceed ingly rich m aterial o f the book we can on ly  refer to a few  
of the m ore im portant parts. U nder the title  „Anhang iiber die §akaliba“ T . deals 
with the word „Slav“ saql&b as used in the Arab-Persian literature of geography 
(pp. 295— 301). From the circum stance that Ibn Fadlán nam es the Slavs §aqlib. 
m any have com c to think ( B a r t h o l d  being the last, 12 Vorlcsungen p. 152) 
that the Bulgarians o f the V olga  region came into existence through the mixing, 
o f the Turks and the Slavs, as did the Bulgarians o f the Danube. Since H. v o n  
M z i k  published his a l-H u w irizm i text, the correctness o í this v iew  has becom e  
very doubtful, for Hwfirizm i identifies the G erm any of Ptolem aios w ith  the „Land 
o f the Slavs“ (N o . 1593). A s  w e see, the oldest Arabian geographer know s of the 
land of the Slavs, but h is ideas o f this H -a w a y  northern region are so  
vague that he considers this country and the G erm any of Ptolem aios to  be one  
and the sam e. T.. very  properly, em phasizes the im portance of this circum stance, 
and, exam ining the Arabian literature on geography, points to the fact that the 
w ord ja q ta b , as used by the Arabians, denotes not only the name of the Slavs, 
but also other northern peoples. In details, and especially  as regards the question  
o f  the connection betw een certain sources, there are m any errors to be found in 
his evidence, but as regards his final conclusion, he is undoubtedly right.
In com piling and arranging the book, T . fo llow ed the exam ple of the e x c e l­
len t'P la n o  Carpini-edition of R i s c h. H e affixes a translation to  the text with- 
marginal notes. T o  im portant questions he adds detailed dissertations, in whichr
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lie  u tilises  m any h ith er to  un kn ow n data  taken from  the n u m erous m a n u scrip ts  
o f  O rien ta l libraries.
E sp ec ia lly  v a lu a b le  are the data w h ich  he co m m u n ica tes in c o n n e c tio n  w ith  
th e  K hazar p eo p le . U p  till n o w  w e  had  no idea  w h o  w ere th e  e n ig m a tic  „pu re“ 
K hazar p e o p le  (a l-hazar a l-hu lla ;) m en tio n ed  b y  Istah n , nor d id  w e k n o w  w h o  
w ere  the h » w » l K s to lk -e lem en t m en tio n ed  b y  Bakri in c o n n e c tio n  w ith  the  
I ech en eg  p eo p le . T . v ery  co rrectly  p o in ts  o u t th a t it is th e  hw arazm i fo lk -e le m en t  
c a lled  the k (w )a lis  that had  p la y ed  su ch  an im p ortan t part in the h isto ry  o f E astern  
E urope. T h is  fo lk -e le m en t e sca p ed  th e  a tten tio n  of M arquart, so  that thr h isto r ica l 
research  o f  E astern E urope has m uch to  gain  by th is d isco v ery  o f T . M agyar  
research has v ery  ass id u o u sly  d ea lt  w ith  th e  relig ion  o f th is fo lk -e le n ic n t, all 
the m ore b ecause th is  e lem en t had m ixed  w ith  the M agyars too . A c co rd in g  to  
n( > 11 h* ( MN y .  X L  11 [ 1 *>41). pp. 180— 200) the k (  w)/tHg w ere J ew *  It is now  e v id en t  
that th ese  k (w )a lis , w h o  w ere a so r t o f  m ilita ry  au x ilia ry -p eo p le  to  the K hazars, 
M agyars an d  1 ech en eg s , w e re  rea lly  M oh am m ed an s. T .’s d isser ta tio n  on  th is  su b jec t  
m akes us a cq u a in ted  w ith  a ser ies  o f  im p o rta n t n ew  p ro o fs  o f the E ast-E n rop ean  
rad iation  o f  th e  h w a r iz m i M o h a m m ed a n s (PP- 217— 20). T h ere  are tra ces o f  the  
M o n g o ls in  E urope far in a d van ce  o f  th e  M ongolian  age. In all p ro b a b ility  T . is
• ign t in  sta tin g  th a t th e  n a m es o f  the tw o  K hazar c itie s : B alanjar, and  th e  c ity
n ®ars m en tio n ed  in an A rm en ian  so u rce , are in  c lo se  c o n n e c tio n  w ith  th e  
•M o n g o lia n  w o rd s b a ra n ja r ,  as d en o tin g  th e  righ t flank o f  the arm y an d  zu a n g a r, 
d en o tin g  tlie  li It flank (pp. 217— 20). O n th e  o th er  hand, w e ca n n o t a ccep t T .’s 
s ta te m en t abou t the su rv iva l o f  th e  ru ling T iirk A se n a  fam ily  am ong th e  K hazars, 
in v ie w  o f  th e  fa c t th at the w o rd  ansa , th e  b asis o f  the fa r -fe tch ed  th e o r y , is  
m ere ly  th e  corru p t form  o f the K hazar ra n k -d en om in ation  as p resen ted  b y  Ibn 
R u sta  in  the form  a b $ 6 d  ( M i n o r s k y ,  H u d u d  al-‘A iam , G ib b  M em oria l N e w  
Series X I. p. 541).
1 he th eo ry  o f  co in c id e n c e  b e tw e en  th e  ’• Smkml  tr ib a l-n am c o f  th e  V o lg a  
B ulgarians and  th e  S zek lers (S icu lia n s) is  lik ew ise  u n a ccep ta b le  from  a lin g u istic  
p o in t o f  v ie w  (pp. 220— 6). T h e  ran k -d en otin g  d en o m in a tio n  o f  the ruler o f  the  
V o lg a  B ulgarians is co rrec tly  c o n n e c ted  b y  T og a n  w ith  e lta b a r ,  the  rank-denom i-  
n a tio n  g a in ed  from  th e  T iirk  in scr ip tio n s (se e  th e  d eta iled  acco u n t by C z c g l e d y :  
M N y . X L II [1941], pp. 120— 30).
It^ h a s  rec en tly  b een  co n firm ed  ( M i n o r s k y  op. c it. pp . 465— 71) that 
via -ilz l's  h ith e r to  p ro b lem atic  w » n m n » d mr nam e d e n o te s  the O n ogu n d u r  B ul­
garians. T . m a k es us a cq u a in ted  w ith  va lu a b le  n e w  data  bearing o n  th e  C aucasus  
O n ogu n d u r B ulgarian s (pp . 296— 8).
T h e  b ook , h o w ev er , is ch a ra cterised  b y  a rather great u n certa in ty  o f  language. 
T h e  G erm an  tex t, as w e ll as th e  c ita tio n s  in variou s languages, co n ta in  a great 
num ber o f  co n fu sin g  m ista k es w h ich  m ust b y  all m ea n s be corrected  in a su b seq u en t  
ed itio n .
O f  T .’s  e ty m o lo g ie s , th e  cu v a s  oo su v a z  cvd su v a r  e x p la n a tio n  (pp . 74— 5, 
200— 3) se e m s to  b e  o t  im p o rta n ce  T h is  e x p la n a tio n , h ow ever, is h ard ly  p o ssib le .
T h e  a fo re-m en tio n ed  o b je c tio n s , h o w ev er , d o  n o t  a lter  th e  fa c t th a t T .’s 
p u b lica tio n  is  an e v e n t o f  p re-em in en t im portance in th e  f ie ld  o f  E astern -E uropean  
histo r ica l research , and th a t h is b o o k  w ill b e  an in d isp en sa b le  sou rce to  all w h o  
desire  to  d ea l w ith  th ese  p rob lem s. A s  for  th e  errors o f  th e  w ork , m o st  o f them  
ca n  ea s ily  b e  co rrec ted  in an ev en tu a l seco n d  e d itio n .
C h a r l e s  C z c g l e d y
Pour les travaux publiés dans les ESR les auteurs répondent eux-mAmes. 
Responsable pour l ’édition: É . Kniezsa.
47.840. —  Presses Universitaires, Budapest, 1947. Responsable pour l ’impression: R . Tirai.
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V o l g a  B u l g á r i á n  i l e  i s l ä v l a r i n  X . a s i r d a k i  m i i n a i e b e t i
m e s e l e s i n e  da ir*
K á r o ly  C ze g led y
Són zamanlarda meydana gikan Ib n  F a d i a  n yazmasinin1 aláka 
verici m es’elelerinden biri, seyahat raporunda bahsi gegen Bulgar kira- 
linin unvanidir. Raporun bir y er in d e2 kirahn adi ve unvani §öyle zap- 
tedilmi§tir: L. m. §  ibn £ .  I. k. y  Y. I. t. w ar m elik  as-saqá liba .
Burada L. m. $’in §ahis adi oldugu agiktír; § .  I. k. y  de baba adidir. 
Melik arabca kiral manasmadir. S aqláb  kelimesinin arabca cemi §ekli 
olan Saqáliba  «lsläv» lar demek ise de, Ibn Fadlan’da «Bulgar-Türk» 
manasmda kullanilmi§tir. O  halde yukaridak i ibáre «Bulgar Türklerinin 
kirali § . I. k . y  oglu DL. m. §» demektir. Yazmanin diger bir yerinde® 
kiralin, ismi zikredihneksizin, yalniz unvani görü lüyor: E l-m e lik  Y. I. 
t- ivar  melik Bulgar yáni, Bulgar kirali kiral y .  I. í. var.  Bunlardan da 
aulajihyor ki, Bulgar kirahmn adi, $ . I. y .  k  oglu. L. m. §, ve resmi 
sifali ise «Bulgar kirali» idi.
, , Her iki §ekilde de §imdiye kadar izah edilmemig bir kelime bulun- 
maktadir: y  l f war;  eski metne göre, b.l.f. w a r .  R. V a s m e r ’in tikrince 
(,N um ism atische Z e i tsch r if t ,  W ien, LVIII, 83 vd.) bu kelimenin bulgar- 
turkgesinde bir has isim olmasi mümkündür, unván oldugu takdirde, el-  
m elik  bi l. w a r  m e l ik  B u lg a r  ibáresinde bir unvanlar terákumü ga- 
rabeti ile kar§ila§ilmi§ olur. Bu görü§ mukni degildir. Qünkü unván 
dahi olsa b. 1. wann m e lik  kelimesi ile yan^yana kullamlmi§ olmasi 
unvanlar terákümü demek de£ildir. Buradaki m elik ,  tipki m eseiá Ibn
* A s l i  M a g y a r  Afyel<vt X L ,  n r .  3 ( B u d a p e s t ,  1944) d e  i n t i $ a r  e t m i §  o l a n  i>u m aki-
lc  I b r a h i m  K a f e a o g r l u  t a r n f m d a n  t ű r k ^ e y e  < je v r i lm i$ t i r .  ,
* Blc. n ? r .  A .  Zelei V e H d ?  T o g a n  ib n  F a d ia n  a R e is e b e r ic h t  (A b h a n d lu n g e n  f ü r  
d tó  K u n d e  d e i  M o r g e n la n d e t ,  X X I V ,  3  L e i p z i g ,  1939).
* V e lidS ,  a r a b c a  n i e t i n  87.
3 V e l i d i ,  a r a b c a  m e t i n  2 2 j
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H urradadbih’deki tarhán m alik  A l-h a za rx «Hazar kirali tarhan» ibá- 
resinde oldugu gibi b. I. f. w ar’in tercüm esi veya izahi olabilir. Vasiner’in 
mutalaasi aleyhine bir delil de yeni y azmada, bir defaya mahsus olmak 
üzere, kiralm isminin 'L. m. <?. ibn I. k .y  §eklinde5 yalniz görünmesidir. 
Eger b. I. t. war da kiralin öz adi olsa ¡di, bu arada zikredilmemesi garip  
dü§erdi. Bundan ba§ka rapordaki rnuhim bir kayda g ö r e i:. Bulgar ki- 
rah Cuma namazinda hutbede söylenebilm esi i?in, kendinin ve babasi- 
nin adlari yerine, Ibn Fadlan’dan müslüman isimleri istemigtir. Ehem- 
miyeti a§ikár oían hutbede, müslüman devletlerde, yalmz has isimlerin 
degigtigi resmi bir metnin okunmasi ádetti. Ibn F ad laríin huzurun- 
da, kirala melik  denilmekte oían eski metin okununca Ibn Fadlan  
minberde m elik  lafzinm ancak Allaha mahsus olabilecegi noktasina 
dikkati 9 eker. Eski metinde kiralin adi ve unvani §öyle id i: L. m. $
ibn $ . I. k. y  Y. 1.1. tvär melik Bulgar. Kirahn ve babasinm  müslüman 
Isimlerile amldiklan yeni metin bunun tam kargiligidir: C a fa r  ibn 
cA bd  A llah  em ir Bulgar. Burada y . I. f. w ar  yerine arabca bir kargilik 
ku]lanilmami§ ve y . I. f. w är  ile «káfir» m elik  tábirleri bir tek em ir sö- 
zünde birle§tirilmi§tir. Emir kelimesinin X. asirda halifelikteki bau  
válilere verilen unvan olroasi da y . I. t. w ä r ’in bir Türk-Bulgar unvani 
oldugunu gösterir. Nihayet XIII. asirda QA v f i  y . I. f■ wGr'm (o, bu ke- 
limenin bozulmuj b. t. I. f. « veya b. t. I. t- un ;eklini biliyor) Bulgar- 
Türk kirahmn unvam oldu&unu sarahatle söylüyor ( B a r t h o l d :  Z VO,
II, 264) ki, bu Vasmer ’in iddiasi ile tam bir tezad tegkil eder. Vasmer  
tarafindan ^A vfi’mn ¡timada gáyan olmadigi hakkmda ilerl sQrulen 
deliller (göst. yer) ¡se ikna ed id  m ahiyette d eg ild ir7. Bütün burilara 
nazaren y. 1. t. war’in bir bulgar-türk unvani olm asi pek muhteínfcl gó- 
rünüyor. Kelimenin muahhar atianede $ahis adi olaralc kullamltnasi 
(velidi, 217) onun ashnda unvan olmak keyíiyetifii degi$tirmez.
A vfi y. 1. t. vär’i o zaman f o a q a n  Ufe ve Rus kiralinin hfikUmdar- 
hk unvani oían Buladiliir ile kar§ila§tirmi$ti. Fraehn de (Ibn Foslan» 
und anderer Araber Berichte über d ie  Rusten a lte re t Zeit LVI.) dyni 
yolda izah tecrübesinde bulunarak kelim eyi b. I. f. m ä r  okuniug ve Ru#> 
ca V o lo d a m ir  yahut V la d im ir  ile bir sayrtugti. Bilfihire Fraehn (D ré i
* Negr. De Goeje, 163n.
8 V e l td f ,  a r i b e a  m etfn  Ittig.
6 V e l i d i ,  a ra h e a  m etía
7 V a s m e r ,  h a d d - ]  z i i i a d a  B u l f a t  t « r i h i  b a l n m i a d a n  pele Ic iym etl i  » •  ia t i fade l i  m a-  
k a l a i i n d e  b. I. t. w a r  k e l im e s in i  B u l | a r - T i r k  p a r a l a r m d a  g o r ü l e n  « b a i b a r »  a ra p  yaz ia i  
i le  y a x i lm i?  B arm a n  k lr a l  ad i  ile b i r l e g t i r m f k t e d i r  ( B a r t h o l d  ), F a k a t  b. L  i. 
s o z u  y u k a n d a k i  m án aaina  h inaen ,  h as  isim  o la m a z .
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M ünzen der W o!ga-B ulgaren  182) Y. 1. w ir’, Dalma«; dilinden bir 
xjiadavac  kelimesi ile aym ad eden §enkovskij’ye iltihak etti. Fakat 
vasmer e gore (göst. yer. 82). Dalmagxa da v la d a v a c  diye bir kelime 
bulunmadigi gibi, fonetik sebeplerden dolayi evvelce de meveut olma- 
sina ímkán yoktur.
Kelimeyi islávea ile izah etmek istedigimiz takdirde, Ibn Fadian
zamanmda Bulgarlar.n ya Isláv olduklanm yahut islávlarla kuvvetli
surette kar.9t1klar.n1 veyahut kirall.k unvani.» hákim islávlardan alm„
olduklanm farz etmemiz láz.m gelir. Volga Bulgarlann.n Ibn Fadian
z mamn a, yäm m. 922 de, Isláv o lm alan  tab iatiy le  bahis mevzuu ola-
U7 e t ! .®u^ ar~ T ü r k  Isláv ihtilati da dügünülemez, zira kaynak*
° r(, Un^anD bahsetmezler. Bütün emareler erken tarihlerinin her
tasín a u gar arm Hazar nüfuzu altinda bulunduklanni göstermesi
• f ’ u evirde Isláv häkimiyeti altinda y a ;a m i ;  o lm alan  da
intima! i^mde d e j i ld ir .
Bunlara rahmen B a r th o ld  (12  Vorlesungen 68) Ibn F a d ia n  yeni 
e nimn erken Isiáv-Bulgar karigmasini tesbit ettigini katiyetle derpi* 
riT*5 Ve" €^ n ^ ad lan  Volga Bulgárián kiralmi Isláv hükümdari diye 
Evve,ce ^unu Y&qat’un hatasina atfetmek mümkün ola- 
r i • F|*kat *imdi Ibn F a d ia n ’in orijinal metninde de aym §eyi bulu- 
P  rUZ* °  8"a Bulgárián a$ikar olarak, tipki Tuna Bulgárián gibi, Türk- 
Rn|Va?i av”lm!n ‘slävlarla ihtilatmdan dogmu§tur; §u farklaki, Tuna 
gar arinda Islávca, Volga Bulgarlarinda ise Türk-^uva? dili hakjm 
UFpm.a selm¡5tir> demektedir. B a r th o ld  bu mutalaasim Ibn Fadlan-  
... u ^a r ®ra münavebe ile B ulgar  ve I s lá v  demesi üzerine istinad 
h n tŷ r  , . Ihn F a d ia n  \n bu tarz ifadesi mes’elenin kat’i §ekilde 
. a. . in e. . lr sayilamaz. Esasen eski Arab co£rafyac]Jari §aqläb
eiimesini yalniz «isláv» manasmda kullanmamiflar; bizans imparator 
ugunun uzeyinde käin memleketlerdeki kavimlere ekseriya, irki du^ 
rum anni dikkate almaksizin, toptan Islév adim vermi§lerdir. F tolem aios’- 
un eserini bagtan ifleyen A l-H u w a r iz m i  (IX. asir ortasi), Vtolem aio  
un enuz Isláv adi altinda zikretmedigi Isláv kavimlerini Cermenlerie 
ayni ejtirmigtia. Ibn H u rradadb ih ’e  (IX. asirin 2. yansi) göre, Isláv ara* 
ztsi i.tpanyadan da Tanais (Don) nehrine kadar yayilmaktadir,0. Bei h i ' - 
e u topraklar ?imalde Volga Bulgárián arazisine kadar uzanir. Ve  
eza, Islávlarin dogu Avrupadaki yurdu hakkinda olduk^a sarih bir
j _ l -  ,/A n  F a d la n ' la  « e y « h . t n . B , e . i  e . k i d p o  , a l m *  Y a q » ( ’ un b ü y ü k  l a . a t m -
“ u l a s a l a r i n d .n  m a ln m d u .
* N«5r. Von M ilk  Dr. 16B2.
10 N e p . Dm G oeje, 119», 9S|, l(>Sis, I5<u , 156*, 155s.
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fikre sahip bulunan bu müelIifeH göre bile Bulgarlarin §imalinde «islävlar» 
otururlar. Her halde §u muhakkaktír ki, saq läb  adina bakarak Bulgarr 
larin kavmí durumlarina dáir istihraglarda bulunmak yersiz olur. Ibn 
Fadlan  in raporundan Bulgarlarin kendilerine ne gibi isim verdikleri 
hususunda da bir neticeye varilamiyor. Fakat bu raporda yukarda  
hutbe mes’elesinde gegen resmi sifat münasebetiyle, bir defa olmakla 
beraber, Bulgarlarin kendileri tarafindan kullarulan adlariyle kar§ila§iyo- 
ruz. Burada kiral em ir  B u lgar-k i  bunun B a r th o ld ’un gözünden kagtigi 
anlajihyor- Bulgar (§ehrinin) kirali diye amliyor. Binaenaleyh Ibn F ad­
ian '  in Bulgar-Türk mänasinda, sirf devrin ádetine uygun olarak saqläb  
kelimesini kullandi&i kuvvetle muhtemeldir. Netice itibariyle bu m es’e- 
lede hareket noktasi olarak Türkgeyi almak ve halli istenen kelimenin 
men§eini bu dilde aramak daha dogru olacaktir.
Bu yolda ilk izah A ?m arin  tarafinda yapilmi§tir (B o lg a ry  i $uva$i  
62). O, kelimeyi farazi bir bix tuan  sözii i le la münasebete getirmi§tir ki, 
bunun ilk yarisinda bég, diger kisminda Quva§ca tu a n —tavan  (dogfan) 
gizli bulunmakta imi§. Fakat A§marin ba?ka yerden bu nevi bir türk- 
ge isim göstermemÍ5tir.
Buna mukabil b . l . t . w ä r  kelimesinin Türkge A lp -Ä lä tb ä r  unvaniha 
uygunlugunu belirten M arquart'in izahi ( O steuropäische und O stasiu-  
t ische S t r e i f züge 114-5) kismen dogrudur. A lp - Ä l - ä tb ä r r M o s e s  Ka -  
1 a n k a y t v a c i ’nin rusca tercümesinde Kafkaslarda bir Hun prensinin 
adi olarak geger. Bu adin rusca tercümede görülen §ekilleri §unlari- 
dir: a l f i l i t v e r ,  a l f i lu tv e r ; § a h n a r a z e a n  ne§rine göre, A lb iu li-  T^uel^ 
A lb i lu -T 'v é l .  Her iki ne?irde alp  (veya alb) síz basit §ekiller de var- 
dir: t l i t v e r ,  Ilu-Tcvel. Kavim adi olan c h a f i r l i f b e r 'de de mürekkep  
kelime halinde mevcuttur 13. Buradaki l i t  cber Marquart’a göre älä tbär'-  
dir. M arquart, Ibn F a d ia n ’daki b. I. t. wár'\ da bu se n y e  idhal eder ve  
onun dü§ündügüne göre, asil §ekli a lb i la tw ä r  olan kelimenin ilk hece+ 
sini, a l ’i, müstensih iyi anlamami§, bunu arabca harfi tarif sanarak terk 
etmi§tir. Marquart, ha§iyede, i l-u tver  ve l i t  bér §ekillerinin Góktürk  
kitabelerinde görülen ve ona göre äl- . tbär  okunmasi gereken kelime 
ile rabitasimn Türk dili bilginlerince halli icap ettigini iláve ediyor.  
Fakat göktürkge al t abar'\ evvelce yaptig-i bir izahta (chronolgie  41) a l- 
täbär  okudugunu burada zikretmiyor. ¡>
11 1 8 t > h r i,  negr .  D e  G o e je ,  8 11, 69. 70i, öig.
12 B u lg a r  h ü k ü m d a r l a r i  l i a te a in d e  V i* ty n  i s m i  g ó r ü n ü y o r  ( K r j .  M o r a v c t ik ,  B g z a n -  
t in o tu r c ic a  II, 96~vd).
M a r q u a r t  bn n u  «G e s c h ic te  dea  L e v o n d , ^ a h n a r a z e a n  a e g r i ,  163* d e n  a lm ig t i r .  
K ö p r ű lü z a d e ’d e  Enx  Is l ' in  T ü r k ; e a i n d e  a lp  m a d d e a i a d e  z i lc red e r .
Y ilta v a r  unvam
Göktürkge ältäbär  ile Hazarca i lu tver  kelimelerinin bilhassa gőze  
parpan benzeyi§leri Marquart’a hak verdirniektedir. Keza Hazar unvan- 
lannin umumiyetle Goktürk men§eli oIu§u da onun lehindedir. Fakat 
Ibn l- adlcin'dak\ b. I. t. w a r  sözünün ba§indaki 6 nin Marquart tarafm- 
dan yapilan izahi kabul edilemez. Kelimenin yalniz b li $ekli bilinmi; olsa 
bile onun izahi yine bir zorlama neticesidir. Kaldi ki, yeni metnin bir 
yerinde 14 kelime b ile degil y  ile ba$lamakta ayrica, Budape§tedeki, L a ­
j o s  L i g e t i  nin $ahsina ait, faksimilesinde de y  agikga göriinmektedir.
V e l i d í  de (gost. y. 105-7) y. 1. t. war §eklini esas almi§ ve bunu 
-her halde Marquart'in yukarida zikredilen ha$iyesinden faydalanarak- 
"Göktürk kitabelerindeki ältäbär  ile münasebete getirmi§tir. Ibn F a d ­
lan  daki jeleli £uva§ dilinin fonetik hususiyetleriyle izah eden ve Gök- 
lürkce ältäbär  i äl  ve täbär kisimlarina ayiran V e 1 i d I ’ye göre ya l-  
iax'ar io, y .  I. f. wür  i bőyle okuyor) tamamiyle ältäbär'e  uygundur. 
Filhakika göktürkge äl (kavim) ile Quva§ca y a l  aym §ey (mamafi 
gimdiki manasi: köy) oldug-u gibi, Ana Türkte kelimeleri ortasindaki 
b y e  £uva§cada -v-  tekabül ettigi igin (P o p p e : K C sA .  II. 75) Göktürk- 
£e 'täbär’e kar$ilik -t. v a r  da v bulunuyor.
Kitabeleri de§ifre eden T h o m s e n  de ältäbär’i mürekkep kelime 
Kabul etmi§ ve kitabenin bir yerine ältäbär  in ilk vokali yerinde bir i 
i i i  gŐründűgünü kaydetmi§ti (Inscr. 182). Thomsen’e göre (krs. G y u ­
l a  N é m e f h :  K C s  A .  I.e i láve c il t  75) yazida görülen yár ~  yir te- 
badülú teláffuza ráci kapah bir e yi i§aret ettigi igin, “ltib“r’in ilk vo- 
kalinin kapali e oldug-u da farzedilebilir. Thomsen yeni makalesinde 
( Z D  M G , N F ,  172) kelimeyi bu tarzda okumu;, §eklini ve manásim 
§öyle vermigtir: *eltäbir  (il-) türkischer Gouverneur o. dergí.». Ikinci 
ve ügüncü vokallerin okunu§unu bugunkü muta’lara dayanarak kfitiyetle 
tayín mümkun degildir. T h o m s e n  dahi yukaridaki okuyu$unun mu- 
cip sebeblerini göstermemigtir. Kitabelerde ältäbär'in -í ig  eki de görü- 
lüyorsa da (II E. 28) vokaller bakimindan bu muta’dan yakin bir §ey 
élde edtmiyoruz. Ayni kelime H ü s e y i n  N a m i k  O r k u n ’a göre  
Esk1 Türk y a z i t la n  II. Istanbul, 1939, 114- Bunu baña Dr. Hasan Eren ha­
ber tferdi). Hoitu Tamir kitabelerinde de zuhur etmektedir, fakat burada 
vokallér yoktur. Mani yazili bir metinde (Le C O Q :  Thom sen-Fest- 
c h r i f t  147) i l t (ä )b ä r  §ekli bulunuyor ki, böyle arkaik bir metinde gö-  
rűnmesi bu son muta'in kiymetini artiriyor. Netice itibariyle góktürk^e 
mI tab“r ’i, Thomsen’in i l täb ir  ve Marquart’in äl-ä tbär  tarzindaki okuyug- 
lariria mukabil i l t (ä )b ä r  okumak daha dogrudur.
* * *
^  V e l i d i  a r a b c a  m e t í a  87.
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Hazarcada kelime, yukanda zikredilen Ermeni muta’larimn §ahade- 
tine göre, -her nekadar ermeni i si belki daha kuvvetle kapali e yi tem- 
sil edebilirsede- i ¡le ba§lamaktadir. Ermeni transkripsionlarinda ügün- 
cü vokal daima e yahut é dir ve ikinci hecede u yahut / bulunuyor. 
( i lu tver ,  i l i tv e r ) .  Gőktürkge ältäbär  §eklinin ikinci vokali ermeni trans- 
kripsionlarinda yoktur.
Ä ltä b ä r ’in Qirtce transkripsionunu henüz bilmiyoruz. Vakia H i r t h  
(N achw orte  111-2) ve arkasindan F. W. K. M ü l l e r  ( Uigurica  11, 94 
ve H ir th -F estschrif t  318) kelimenin Qin varyantim göstermi§ler ise d e  
P e íl io t 'ya göre, (T*oung Pao  XXVII, 225-9- bu makaleye Lajos Ligeti  
dikkatimi gekti) onlarin okuyu§Iari yanli§tir; ve bahis mevzuu olan v e  
fc’i - l i fa  yazilan sözün dogru okunu§u i l -d i-bar  degil e l- fa  oldugundan  
ältäbär'in transkripsionu sayilamaz.
A ltä b ä r  iíe alákah olarak yukardan béri verdigimiz muta’lara ilitimal 
pék enteresan ve mühim bir §ark kaynagindaki muta’i da iláve edebiliriz. 
Ä tinbär  kitabelerde Uygurlann ve Az kavminin prenslerine verilen un­
ván olarak kullanilmi$ti (Thomsen: Z D M G .  l c4, 157). £ o k  muabhar 
devirde yazilmakla beraber Uygur tarihi igin pék kiymetli bir kaynak  
olan: R a§id  a d -d in ' in T a r l h - i  G a z a n  adli eser (XIV. asir) indeki 
eski Uygur tarihine ait pargayi S alem ann ,  Radloff tarafindan ihtimamh 
bir metin tenkidi ile ne§redilen «Kudatku Bilik» in giri§ kisminda, ya- 
yinlami$tir. R a $ id  ad-d in  burada Oguzhan menkibesini hikáye ettikten  
sonra eski Uygur tarihine gegerek: Uygur «kavimleri» bidayette rei®- 
siz ya$arlardi, sonra bütűn Uygurlara hükmetmek üzere, Ä l - ä l t i r i r  v e  
K S l-ärk in  adlarinda iki reis segtiler, der. Esas itibariyle bunun ayQi 
olan A b u - I - G ä z i ’nin §  e c e r e - i T ü r k  (XVII. asir) ündeki riya- 
yette Uygurlann Toguz uygur ve On uyß ír isimlerini tagiyan iki gru-  
pu vardir, reislerinden birinin ismi de A l-ä l t i r 'd ir .
Bu muta’Iann ne dereceye kadar tarihi aksettirdigi keyfiyetí mu- 
him bir mes’eledir. Bizzat O n-uygur  ve Toguz-uygur  §eklindeki isimlen- 
meler dahi eski Türk tarihinin en mügkúl problemlerinden biri olan  
Uygur mes’elesine baglidir. Ancak §u kadan muhakkaktír ki, eski § a f-  
km R a $ id  a d -d in  gibi itimada §ayan müellifi pék ender bulundMgu ci-  
hetle, rivayeti ve iginde gegen isimleri bu müellifin uydurdugunu ta- 
savvur etmek dogru olmasa gerektir. Tarihi hakikat olmasa dahi b »  
rivayet, gőgebe reislerinin segilmeleri hakkmda bagka kaynaklardan  
edindigimiz malümatm ( N é m e t h :  K C s  A .  II, 441) mükemmel bir őr- 
negini vermekledir. Bőyle iken R a ? id  a d  d i n i n  muta’im Oguz menkibe-  
si meyaninda saymak ádet hükmüne girmi§, binnetice ona ayri bir 
tarihi ehemmiyet atfedilmez olmu§tur.
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Maamafih son zamanlarda R a § i d  a d - d i n  rivayetinin kiymetlen- 
dirilmesi i$i bir dereceye kadar degi§mi§ bulunuyor. F. W. K. M ü l ­
l e r ,  B a r t h o l d  ’un gigirim takiben, R a^id  ad-d in  deki arkin  kelime- 
sinin Göktürk kitabelerinde hatta £ in  kaynaklarinda mevcud olduguna 
iparét etmi§tir {H ir th -F es tsch r if  t, 318. Kr§. P e l l io t ,  göst. yer). Bu da o 
rivayetin tarihi bir esasi ihtiva ettigine deliidir.
Oteki Uygur kralinin adi R a § i d a d - d i n ’e göre Ál- a l t ir ir ,  A b u - 
1 - G a z i ’ye göre de E l - e l t i r 'dir. Yazmanin birinde j;_bl j>_l ál-álb. 
t. r  variyanti var ( B e r e z i n ,  R a f id  a d -d in  ne§rinde 162, zikrediyor). 
Arab yazisinin icabi böyle bir ál-álb t. r ^ekli ile alt. b. r §ekli hemen 
hemen aynidir. Binaenaleyh, bir ált.  b. r admin Göktürkce altabár  ile 
olan rabitasi da meydanda olduguna göre, R a f id - a d - d in  bu Uygur kiral 
adini herhangi bir tarihi kaynaktan nakletmi§ olabilir. Yazinm asli 
§ekli zorla degi§tirilmeksizin böylece izah imkán dahilinde ise de - bu­
nun da tatminatkár olmadigini kabul edelim - mes’elenin hallinde katí 
ehemmiyeti haiz bir husus vardir ki, o da az evvel gegen Göktürk ki- 
tabelerindeki muta’a nazaran Tokuzoguzlar hákimiyeti zamaninda Uy­
gurlann hakikaten á lta b a r’ler idaresinde bulunmu§ olmalaridir. Yukanda  
zikrettigimiz tarihi Mani metin pargasi da keza Uygur i ltábár  inden bah- 
sediyordu,
A ltabár'\n  R a § i d  a d - d i n ’de ál-a ltábar  halinde mürekkep olarak 
bulundugunu gördük. Bu §ekil dogru ise kelimenin birinci unsuru §üp- 
hesiz ikavim» manasina gelen ál'dir. O halde, müteakip ál  hecesinm 
ál <kavim> kelimesi ile aym olmasina, mánasiz bir terkip olacagi ¡gin, 
imkán yoktur. Fakat eger áltábár'm  ilk hecesinin ayrilmasi mümkün de- 
gilse, Thomsen  in eltáb ir  (il-) tarzindaki okuyu$u da dogru olamaz.
E lter if  qagan —  Reichssammlungen-kagan ( T h o m s e n ) ;  E l-e tm if  
Q utlug  b ilge  kavmi te§kilatlandiran, tálili, hakim; il-tirgug  halki 
toplayan... v.s. gibi ta$iyanlarmin kendi milletleri tarihinde oynami§ ol- 
duklari rollerini ifade eden Türk unvanlan ile me§gul olan G y u l a  
N é m e t h  {K C s  A .  II, 440 vd.) e göre, R a f i d  a d -d in  de'.ii á l-á l t ir ir 'd c  
bu tip unvanlardan biridir (göst. yr. not. 3).
A l  ~  i l  «kavim» kelimesi ile yapilmi§ mürekkep unvanlar Türkler- 
,de pék yoktur. Bunun izlerinin Macarcada mevcudiyeti §a§ilacak bir 
§ey degildir. Bir Macar yer adi münasebeti ile bu gibi isimler üzerinde 
duran Dezső Pais (K C s  A .  II, 324-6) e göre, Macarca ölbö yer adi Turk- 
5e asildan bir gok isimlerin kullanildigi bir arazi ile alákah bulunmak- 
tadir. Ölbö  jahis adi olarak da görülür: 1328 de T v d b e g  oglu l ibeg  
adinda birinden bahsedilmi§tir. libeg  Türkge Il-beg i  terkibinin tamamen 
aynidir. Bu ve, il-han  veya il-hant gibi, mülki zamir eki olsun olma-
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sin, benzer terkiplere sik-sik rastlamr. Biz ál-áltábár'in  de böyle bir 
terkip olmasi ihtimalini, yani kelimenin 2. yarisimn meseiá i l-han  tábi- 
rindeki han gibi, belki yabanci men§eden bir unván; yahut hükümda- 
rin milleti ile alákali her hangi bir faaliyetini gösteren Türkge bir keli- 
me olabilecegini dü§ünüyoruz. Á l tá b á r ’in §imdiye kadar Türkge kelime 
olarak izahina muvaffak olunamamasi ikinci faraziyeyi gayr-i várid kili- 
yor. Lajos Ligetinin, Üniversite takrirlerinde ileri sürdügü, fikrine göre  
Göktürk kitabelerindeki müteaddid yabanci men§eli unvanlar,” unutul- 
mu§ eski bir Asya dilinin son hatiralaridir. R a $ id  a d - d i r ídeki á l tá b á r -  
in de bunlardan olmasi imkán di§inda degildir.
Ancak R a$id  a d -d in  in ő/-a//ö6ör’indeki birinci á l’in sirf bir ditto- 
grafi olmasi ihtimaline ve bu sebeple kelimenin dogru §eklinin yalniz 
altábár  olabilecegfine i§aret edelim. Bu takdirde kelimeyi, T hom senin  
yaptigi gibi, ál  ve tábár  kisimlarina ayirabiliriz. Buradaki tábár,  Ma r -  
q u a r t tarafindan, Vili. ökum enik Konsil’e i§tirak etmig Bulgar elgi- 
lerinden birinin ismi oían Tabaré  ile münasebete getirilmek mümkün gö-  
rülmü§ ise de (chronologie  41), mezkűr Konsilden bahseden A n astas i-  
us’un kayitlarimn en iyi yazmasina istinad eden G y u l a  M o r a v c s i k  
elgilerin birbirini takip eden adlarini ba§ka türlü, yáni Vestranna Ta­
baré  yerine i lues cannataban  okumaktadir (B y z . Ture. II. 299) ki, buna 
nazaran Tabaré diye bir §ey mevcut degildir. D ezső Pais a l - ta ia r  ke-  
limesinin ál  ile tábár  den meydana gelmi§ bir terkip olarak izah ede- 
biíecegi üzerine dikkatimi gekmek lütfunda bulundu. Hakikaten tábár*’.  
in türkge tm ir  (demir) kelimesinin bir varyanti olmasi muhtemeldir ve 
Tűrk dilinde «kavim» ile «demir» kelimelerinden müte§ekkil terkibin 
isim gibi kullanilmasi bir garabet arzetmez. Bu hususta ba§ka misaller 
de vardir. T ám ir  kelimesinin muhtelif §ekilleri ve §ahis adi olarak 
kullanilmasi mes’elesi ile meggul oían Zoltán Gombocz ( M N y , X, 339 
vd.) müteaddid misáller arasmda Macar yer adi Töm ör u bu kelimeye 
bagladigi gibi, Töbörcsök isminin de buraya dahil olacagini muhte- 
mel görmektedir. M l a d e n o f f d a  Bulgar gari T e r te r iy ’nin karde§in*n 
ismi, l'.'XTturíprjc:,i, bunun ikinci yansim n dem ir  ile bir olduguna i§aret>:, 
aym gekilde izah etmi§tir (M N y ,  XXI, 38-9). D em ir  kelimesinin ge§itli 
variyantlarina dair G ombocz’un verdikleri- arasmda tábir  (§or, Lebed  
Iehgelerinde), tebir  (Sagay lehgesi) §ekilleri bulunuyor (Kr§. G y :  
G y ö r f f y : K C s  A .  I.e i lá v e  c i l t ,  459).
Muta’ini herhangi bir ortaasya kaynafrmdan óimig olmasi lazim 
gelen R a$id  a d -d in ’d e k i  a l-á ltábar’i i l - i l tábár  de okumak kabildir (kr$. 
N e m e t h :  K C s  A .  I . e  i lá v e  c i l t .  518). Arab yazisinda t  (t ya m 'k a ­
bin kendinden evvel ve sonra ince vokallerin bulunduguna delálet eder.
16
Y ilta v a r  un vam 187
Bulgarca Y. I. t. war  §ek!inin vokallerini bilmiyoruz. Her nekadar muh- 
temel fonetik degi5melerini Cuva5cadan istidlfll mümkün olabilir ise de 
bumm .gin kelimenin eski aksam ile g Uva5cada söz igindeki fonetik 
tahavvulleii iy1Ce bilmemiz icap etmektedir. Kelimenin Bulgarcada dahi 
; ile bajiamig olmasi muhtemeldir. Cuva§cada, söz ba§indaki / de n  
evve prot íetik y  te§ekkül edegeldigine göre (P oppe , göst. yer. 71), 
hecey ‘ J i l  okuyabiliriz. Ikinci hecenin t si herhangi bir kaim voka- 
ín mevcu iyetini gösteriyor ki, burada ihtimal a dir. Ügüncii hecenin 
vokali, Arap yazisi ile imlá §ekline nazaran, uzun ve ihtimal ágik a 
y t  e sesidir. O halde kelimenin muhtemel okunu§u : Y i l ta v á r ’d u .
anh bakimindan dikkate deger nokta, a ltá b á r  unvanmin hem
l okuz oguzlarda hem Hazarlarda, hákim kavmin yüksek bir rütbesi- 
m degil, fakat tábi kavim tarafmdan kullamlan bir yüksek rütbeyi 
gostermesidír; zira Uygurlarin Tokuzoguzlara nazaran vaziyeti ne ise,
ulgar lurklerinin Hazarlara nazaran vaziyetleri de esas itibariyle övle  
olmu§tur.
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D IE  K ARTE D E R  DONAULANDSCHAFTG RUPPE  
NACH AL-HUW ÄBIZM I
Von  
K. C zE G L E D Y
Die vorliegende Arbeit behandelt diejenigen Teile des geographischen. 
Werkes K  i t  ü b r n r a t  a 1 a r  d ,,Bach der E rdkarte“ des Muhammad 
Ibn Mcisä al-HuwSrizmi (gest. nach dem J . 842; vgl. II. 10. l ip a ’iitoucKini, 
MaTejiarii’ieciinn reorpa'Mtii y apaCion [ot n.i-Xopii3»in flfl y.üvröeKa]. — Ha- 
ymoe iiac-ie^crno t. I. Aiia^eMiui Havic CCCP, HircTirryT iicTopiin cctcctuo- 
auauiur, 1948, <_>25 — GÜ2; Bröcicelm axn, Geschichte der Arabischen Lite­
ratur, iSuppl. I., S. 404), die sich auf das Gebiet beziehen, das nach 
seinen Angaben ¡zwischen den geogr. Breiten 43°30' und 52°I5' N, bzw. 
den Längen 29° und 52° 0  liegt — gerechnet von den Hälidüt, den „Glück­
lichen Inseln“ an. Es umfasst den ganzen Donaulauf von der Quelle bis zur 
Mündung und die Gebiete nördlich und südlich davon, soweit sie für das 
geschlossene Kartenbild in Betracht kommen.
Die Anregung und wertvolle Ratschlage verdankt der Verfasser dem 
Herausgeber und Bearbeiter des Huwürizmi, Prof. H. M int, an dessen zwei 
Abhandlungen über Albanien resp. Osteuropa nach al-Huwürizmi1 sich die 
vorliegende Arbeit räumlich anschliesst.
Ih r näherer Zweck war die Rekonstruktion der K arte des Huwürizmi 
auf Grund des Textes. Echte K arten von al-Huwirizmt sind bekanntlich 
nicht mehr vorhanden2. Die K arten, die zur Strassburger Handschrift gehören, 
der einzigen, in der uns sein Buch erhalten ist, entstammen schon einer über­
mässig schematisierenden Periode der arabischen Kartographie; wo mail 
nicht mehr das — allerdings schon bei ai-Hu\vnm.ini stark  abgeschwächte — 
Verständnis der Griechen für die theoretischen Grundlagen der K artographie 
hatte.
1 Beitrügo zur KnrtogrAplii» Albaniens nach orientalischen Quellen (F iianz N o tcsa ,. 
Geographie und Geologie Nordalbaniens: Geologien Hungarioa, Series Geologiea, B ud a­
pest, lf)2[), II I , S. 025 — 040), Tab. X X I X  — X X X V .  — Osteuropa nach der arabischen  
Bearbeitung der reurfpaqpiKii u<piyfricn<; des Klm idios PtolemaioB von  M uhammad
ibn Müsä al-Hmvürizini: m it einer Karte: Wiener Zeitschrift für dio K unde des Morgen­
landes X L l l I ,  S. 161 — 103.
3 II. M zik, ptnicmiKMis und dio K arten der arabischen Geographen: M itteilungen
der k. k. georgr. Ges. in W ien L V III, Sep. - Abdruck, S. l l f .
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Die Rekonstruktion erscheint umso wichtiger, als der auf diese Weise 
gewonnene Entw urf die erste uns erreichbare mittelalterliche K arte der 
Donauländer darstellt. Besondere Bedeutung kommt denjenigen Angaben zu; 
die von al-Huwärizmi neu in die K arte eingetragen worden sind, also auf 
eine von Ptolemaios unabhängige geographische Kenntnis hin weisen.
Vom Leben und Wirken des Huwäriznn sind wir sehr lückenhaft unter­
richtet. Grundlegend über ilin sind- die Ausführungen von C. A. N a x lin o  
in einer sehr belehrenden Abhandlung3 imd die zahlreichen Veröffentlichun­
gen4 von H. Mzm, der N a lld to  in vielem richtiggestellt und al-Fuwftrizmi’a. 
Werk eigentlich erst für die wissenschaftliche Forschung der arabischen 
Geographen erschlossen hat. Al-Huwärizmi’s Bedeutung für die späteren 
arabischen Geographen würdigen neuerdings auch K ram ers6 und B a r th o ld 0.
An-Nadlms kurze Inform ation7 lasst al-Huwärizmi als einen der Gelehr­
ten, die unter dem Hallfen aPMa’mfin (813—833) in Beziehung mit der berühm­
ten  Bibliothek in Ba-fdäd standen, erscheinen. Nach ihm wurde er in Huwä- 
rizm geboren. At-Tahari, gibt ihm in einer Anekdote0 die Beinamen a l Ma tisl 
und al-Qutrnbbull, worin N a l l i n o  einerseits einen Hinweis auf den parsis- 
tisclien Glauben seiner E ltern sieht, andererseits einen Beweis dafür, dass 
seine E ltern aus ihrer Heim at nach Mesopotamien (Qutrubbul) übersiedelt 
waren. Sein G eburts-und Todesjahr sind nicht überliefert. Da aber feststeht, 
dass er unter al-Ma’mün schon als angesehener Gelehrter namhafte Werke 
veröffentlicht hat, weiterhin aber auch, dass er im J . 847 noch gelebt h a t, 
erscheint es berechtigt, sein Geburtsjahr um 780, sein Todesjahr nach 847 
anzunehmen.
Für seine Beziehungen zur m a’munischen „Akademie“ (dar al-hilcmat) 
kommt — ausser der oben erwähnten Information des Nadlm — noch eine 
Mitteilung® unseres Autors selbst in Betracht, die sieh in der Einleitung seiner 
Algebra befindet. In  dieser spricht er sehr anerkennend über das wissen­
schaftliche Interesse des Kalifen al-Ma’mün und behauptet, dass ihn der 
Halif angeeifert habe.
5 A l-H uwärizm i e ¡1 auo rifacim onto della Geografia di Tolom eo. A tti della R . 
Accadem ia dei Lincei. Sorie V, Memorie della clnsse di soienzo m orali, vol. II , la .
J H ier kom m en vor allem  in Betracht: Afrika nach der arabischen Bearbeitung  
der rewfpaqjixn licpiVrn01? des Claudius Ptolem aous von M uham m ad ibn Mösfi, al-Hwü- 
rizmi: K . Akad. d. W iss. in W ien, ph il.-liist. Ivlusse, D enkschriften, Bei. L IX  und P ara­
geographische Elem ente in den B erichten der urabischen Geographen über Südostasien: 
Beiträge zur historischen Geographie usw ., F estschrift fiir E . O d e iu iu m m e i i ,  hrsg. von
H . MSik 1929, S. 1 7 2 -2 0 2 .
5 Im  Suppl.-Bd. zur E nz. deH Islam , b. v . Djnqhrnjiijtl.
0 V. B ahthold’s Hudüd al-lÄlem  (Pyuoimci. TvM:uici;or», c dimuohiium ii )na;m'rp.ie.\i 
UwaTHicTiio AicajiiMim Hayi: CCCP, 1930), 7 — 9.
7 F ilirist, ed. F l 'Joel, S. 274.
8 Annales, ed. d e  G o e j e .  Ser. I I I , B d . 2, S . 1303.
D R obert o f Chesters Latin translation of the Algebra o f  al-K howarizm i, ed. K u i
finsicv , N ew -Y ork, 1915, S. -4(5.
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Von seiner Beziehung zum Nachfolger des Ma’mün, dem Hallfen al-Mu'ta- 
sim (8 3 3  — 843) wissen wir nichts. Wieder erscheint sein Name erst unter 
al-W ätiq (842  — 8 4 7 ) in der oben erwähnten Anekdote bei at-Tabarl unter 
•den Astronomen, die — zum Todesbett des Hallfen gerufen — aus seinem 
Horoskop lasen, dass er noch viele Jahre leben werde; er starb  jedoch nach 
zehn Tagen. N icht sicher i s t1 endlich, oh sich einiges auf ihn oder auf den 
gleichfalls berühmten Astronomen Muhammad ibn Müsä Säldr ai Huivfirizmi 
bezieht10. *
Für die arabische Wissenschaft war al-Huwärizmi vor allem ein berühm­
ter M athematiker und Astronom. Seine diesbezüglichen Schriften zeugen 
von starkem indischen und persischen Einfluss. Die Araber haben sie oft 
kommentiert. Übersetzungen und Abhandlungen über seine Werke sind seit 
dem M ittelalter auch im Abendlande Behr zahlreich und sein Ruhm in diesen 
Fächern ist bis auf unsere Tage erhalten11.
E r war als Chronist dem Tabari und auch sonst bekannt,12 sein Werk 
scheint jedoch schon früh verloren gegangen zu sein.
Als Geograph war er den Arabern weniger bekannt. Wir lesen nirgendwo 
in der späteren Literatur, dass er eine Bearbeitung der rEurfpacpiKii ucpr]f 
des Ptolemaios verfasst habe. Und doch enthält der Titel seines Werkes den 
Namen des Ptolemaios, wie es auch seinem ganzen Inhalt nach zweifellos 
eine Bearbeitung des ptolemäischen Werkes ist.
Noch bevor die Strassburger Hs. bekannt wurde, verm utete man 
bereits, dass al-Huwärizmi eine Übersetzung einer griechischen Geographie ver­
fasst habe.13 In  der Geographie des Abü’l-Fidä kommen öfters Berufungen 
auf ein (oder mehrere) Werk(e) m it dem Titel K i t ä b r  a s m a r - ru  b ' 
a  1-m a‘ m ü r oder R a s m  a r - r u b ' a l - m a 'm ü r  („Beschreibung des 
bewohnten Erdviertels [Oikumene]") und R a s m  a l - a n 1 oder R a s m  
vor. An einer Stelle in der lateinischen Übersetzung des Abü'l-Fidä von 
R e i s k e 11 wird ein al-Huwärizmi als Verfasser eines R a s m  a 1-a r d genannt. 
Hieraus hat man darauf geschlossen, dass al-Huwärizmi der Verfasser der 
Übersetzung einer nicht näher beknnnten griechischen Geographie war.
Nach dem Bekanntwerden der Strassburger Hs. hat N a l l i n o  darauf 
hingewiesen, dass die bei Abü’l-Fidä erwähnten Titel sich scheinbar auf das
Vgl. S u t e h ,  Nachtrügo und Berichtigungen zu „D ie M athematiker und A stro­
nom en der A raber“ , S. 185f.
11 A . M ie li,  L a Science arabü (Leiden, 1038), S. 79ff, §§ 14—15. — Sein Nam e lebt, 
allgem ein bekannt, in dom m athem atischen Terminus A lgorithm us (auch) Alnanth- 
inus  und Algorism us) fort.
'■ B aiithold, loc. c it.. 10.
|* N allino , op. c it., 12f. 
q D ie Stelle feh lt in  dem  arabischen T ext der Ausgabe von  R einaüd  und de
i-avk. — AI-^IiuvtLrizirn'a W erk war in der arabischen geographischen Literatur nicht 
unu'r «lein T itel, den d ie Strassburger H s. hat, bekannt, sondern unter K i t a b  r a s m  
J r - r u b{ a 1 - m  a‘ m  ü r, vgl. Mzik: Afrika, IV , Anm.
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K i t ä b  s a r a t  a l - a r d  des Huwärizmi beziehen. Dabei betrachtet er 
den Ausdruck rasm al-ard als ein späteres Äquivalent von silrat al-ar<}.ls
Es wird oft angenommen,10 dass Huw&rizmTs Werk der Begleittext 
zu der von Mas'üdi erwähnten17 W eltkarte sein soll. Dies wird durch die T at­
sache bestätigt, dass das K i t ä b  s ü r a t  a l - a r d  zweifellos als Begleittext 
zu einer K arte aufzufassen ist;18 andererseits wissen wir, wie obenschon erwähnt 
wurde, dass al-Huwarizmi am Hofe Ma’mün’s an der wissenschaftlichen Arbeit 
beteiligt war. Etwas sicheres kann m an aber kaum  ermitteln, da es möglich 
ist, dass auch andere Gelehrte Werke ähnlichen Inhaltes verfasst haben.
Al-Huwärizmi’s Bearbeitung der reujfpaqpiKii OcpiVncng ist mehr 
als „frei". Die Einteilung in acht Bücher h a t er nicht übernommen. Das 
erste Buch über die theoretischen Grundlagen der Geographie (oder besser: 
der W eltkarte), das K apitel des siebenten Buches, in dem die Anleitung für 
die Zeichnung der W eltkarte innerhalb der Armillarsphäre gegeben wird 
und auch das achte Buch, wo die Dauer der längsten Tage für die wichtigeren 
Städte angegeben wird, felden bei ihm gänzlich. E r beschreibt die einzelnen 
Gebiete nicht wie Ptolemaios, der bei jeder einzelnen Provinz zuerst die 
Grenzen gibt und dann ihre Städte, Berge, Flüsse und Inseln nennt, sondern 
zäh lt zuerst die Städte der sieben K lim ata auf, dann die Berge, die Meere 
die Inseln, die Punkte, wo man auf der K arte die Landernamen eintragen 
soll und endlich die Flüsse. Von den Meeren abgesehen beginnt er immer im 
Süden, „jenseits des Äquators“ und im Westen beim Meridian der „Glück­
lichen Inseln“ . Seine sieben Klim ata umfassen die 94 énapxiai des Ptole­
maios, d. h. die Oikumene. Ein grösser Teil des ptolemäischen Materials 
fehlt bei al-Huwärizmi, manches ist dagegen neu hinzugefiigt. Die Grad- 
Angaben h a t al-Huwärizmi fast alle abgeändert. Um den Grund dieser Abwei­
chungen feststellen zu können, ist in jedem einzelnen Fall eine genaue U nter­
suchung nötig. Einige Änderungen im Kartenbild des Huwärizmi sind nur 
von lokaler Geltung, manche dagegen mehr prinzipieller A rt (wie z. B. die 
Reduktion der Lange des Mittelmeeres10 bei al-Huw8"iznü) führten schon 
weitgehende Änderungen des Kartenbildes gegenüber Ptolemaios herbei.
Die Bedeutung der Bearbeitung der rau-fpacpiKt’i ucptypiaig für die 
arabische Geographie ist zwar schon in Nalleno’s Abhandlung angedeutet 
worden, doch h a t m an sie bis zur Herausgabe ihres Textes kaum richtig
Op. c it., 19, not.
18 z. B.: B arthold, loc. cit.
17 Tanbíh, ed . d e  G o eje , S. 33.
18 D ies verraten deutlich einige Ausdrücke des T extes. So werden z. B . (auch in 
dem  hier behandelten K artenteile) die „Farben“ der Berge genannt, was sich offensicht­
lich au f die Zeichnung bezieht. Ebenso stellen die „P unkte, wo m an die Ländernam en  
eintragen so ll“ eine A nleitung zur K artenzeichnung dar.
l ’ Vgl. Mz ie , A frika, S. 32.
4  A c t a  O r i e n t a l i a  —  1 0 - 2 1
2 2
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werten köimen. Da der Text jetzt in einer vortrefflichen Ausgabe20 vorliegt,: 
kann der Einzclfom-Iier sowohl die allgemeinen geographischen Vorstellungen 
des Huwärizmi als auch das Problem seiner Abhängigkeit von Ptolemaios 
genau untersuchen. Dies letztere haben die späteren arabischen Geographen 
nicht getan, konnten es wohl auch kaum tun, was zur Folge hatte, dass schon 
in der geographischen Literatur der Araber die Angaben aus dieser Pionier­
arbeit ohne genaue Hinweise auf ihre Herkunft (ob sie nSmlich von Ptole­
maios stammen oder Ergänzungen des Huwärizmi sind) zirkulierten. Dies 
ist zweifellos eine Schattenseite der arabischen Geographie, die durch die 
Gewissenhaftigkeit eines Birüni kaum gutgemacht wird, der nach eigener 
Behauptung die ptolemäischen Angaben auf ihre Zuverlässigkeit untersucht 
und kritisiert haben sollSI.Denn auch in diesem Fall, wie immer in den ge­
schichtlichen und literarischen Wissenschaften, ist der Wert eines Zeugnisses 
in hohem Masse davon abhangig, ob man die Quelle, der der betreffende 
Bericht entstam m t, feststellen kann.
So bleibt für die neuzeitliche Forschung einerseits die Aufgabe, den 
Text des Huwärizmlauf seine Abhängigkeit von Ptolemaios zu untersuchen 
andererseits die Spuren des Huwärizmi, die sich in der ganzen arabischen 
geographischen L itaratur finden, im einzelnen nachzuweisen. Diese letztere 
Arbeit ist noch im Anfung begriffen. Wertvolle Untersuchungen wurden 
schon in Angriff genommen, um Idrîsf s Beziehung zu al-Huwärizmi festzu­
stellen2-, doch sind diese auf bestimmte Gebiete beschränkt geblieben, was 
umsomehr begreiflich ist, da zu al-Huwärizmi zum Grossteil noch Über 
Setzung und Kommentar, zu al-Idrisî sogar die Vorarbeiten zur Textausgabe 
fehlen.
Ptolemaios hat sich bekanntlich stark auf Itinerare gestützt. Al-Huwä­
rizmi hat diese Methode nur dort angewendet, wo er von Ptolemaios unab­
hängig ist. Ganz allgemein gesprochen verfügt er ja nur im Dar al-Isläm  über 
eigene Kenntnisse, wahrend er im Dar al-hurb fast nur ptolemaisches Material 
bringt. Doch hat er — und dies ist für die Geschichte der arabischen Geo- 
giaphie sehr interessant und wichtig — für seine K arte auch Itinerarangaben 
verwendet.
a0 D as K  i t  à  b ç û r a t  a 1 - a r cl des Abu Gu'far jMuljammad ibn jV'Qsü a l-  
{iuw àrizm ï, herausgegoben nach dem  hundschriftlichen U nikum  der B ibliothèque de 
U niversité e t  R égionale in Strassburg (Cod. 4247) von H . JIzik, Leipzig, 1926, erschie­
nen als B d. I I I . der B ibliothek Arabischer H istoriker und Geographen ( =  B A H U G ).
21 X acli einem  unveröffentlichten T exte BIrüni’s, Ahm et-Zm ci \  a l i ih :  Geogra­
phische Zeitschrift X L , S. 370.
ss Vgl. M zik: W ZKM  XLTII, lö l f f ,  ausserdem W ilh e lm  H o en e iid a c h , D eutsch ­
land und B e in e  Nachbarländer nach der grossen Geographie des Idrlsi (t ll(!2 ):  Bonner  
Orientalistische Studien, H eft 2 1 , 1038, vor allem  aber die ausgezeichnete A rbeit Ta.deu.sz. 
L e w i c k i ’s , La Pologne e t  les pays voisins dans le „Livre de R oger“  ̂ de al-Icirisi, g éo ­
graphe arabe du X llc s ie c le  (Itre partie): Polska Akadem ia U m iejçtncsci, Prace K om isji 
O rientalistycznej, N r. 34 , Kraków, 1945.In  dieser sorgfältigen Arbeit wird auch al-H uw ü- 
rizm i's Material berücksichtigt.
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So folgt er in Zentral-Asien offensichtlich Itinerarangaben bei der 
Aufzählung der Städte Samarqand13 (Nr. 397), Usrüsana24 (Nr. 398), Hujanda25 
(Nr. 399),Banftkatr1 (Nr. 400), Ahsikat27 (Nr. 401),Täraband28 (Nr. 402), Isbijäb29 
(Nr. 403), at-Taräz30 (Nr. 404). Deutlich lässt sich, wenn man die Koordinaten 
der genannten Städte auf eine quadratische Plattkarte auftragt, einerseits 
eine südliche Route unterscheiden: Sam arqand—Usrüsana—Hujanda— 
Ahsikat und eine nördliche: Sam arqand—Usrüsana—Banäkat—Tflraband 
—Isbijäb —at-Taräz. Letztere Route wird dann zum ersten Male in der 
arabischen geographischen Literatur über das Land der Türken (Nr. 1001) 
im allgemeinen (gemeint sind die Türken von Südwestsibirien und des T ’ien 
san-Gebietes) bis zum Lande der Tokuzoguzen (die Nr. 1602) forgesetzt. 
Die Erwähnung der Tokuzoguzen ist m it Rücksicht au f die Tokuzoguz- 
Uigur-Problem besonders wichtig.
Dieses erste Beispiel der Verwendung von Itineraren in der arabischen 
geographischen Literatur, noch vor der in der zweiten Hälfte des 9. Jahrlnm derts 
einsetzenden „ Ic i t ä b a 1-m a s ä 1 i k w a 1-ni a m Ä 1 i k 1’ Literatur, ist ein 
Beweis dafür, dass die Brauchbarkeit der Itinerarangaben schon dem ersten, 
uns bekannten Werke arabischer Universal-Geographie nicht unbekannt 
war. Umgekehrt hat der Verfasser des ersten, uns erhalten gebliebenen Buches 
der ,,Routen und Königreiche“ Ibn Hurdädbili, wie er es am Anfang seines 
Werkes selbst behauptet, eine Übersetzung zur T eurrpucptKil ¿‘Pii'PlOK 
angefertigt. Diese Übersetzung h a t jedoch in der späteren L iteratur keine 
Spur liinterlassen. In ähnlicher Weise hat aller Wahrscheinlichkeit nach
23 Sam arqand  war dio w ichtigste S tadt Transoxaniens, die alte H auptstadt von  
Soydiana.
-4 USrüsmm, in früheren Quellen mich Sulrüsana  geschrieben (B. I’> a |rr o i  b i ,  
Typuccraii ii snoxy *ionro.ii.ci:oro namecnnni, II, 1G5, Anm.) war der Nam e der Provinz  
zwischen Samarqand und H ujanda. Al-Huwiirizm t versteht unter diesem Num en en tw e­
der die Hauptstadt- dieser Provinz oder die Stadt, wo die nördliche R oute aus Samarqand  
über die Provinz Cü6 zu den Türken und die südliche nach Fei-fftna von einander a b ­
zw eigten. In diesem  letztgenannten Fall kom m t Zäm in  in B etracht, wo nach Ibn H urdäd- 
bijj dio Abzw eigung der bsiden W ege war BG A (VI, 27 oben und auch Ibn ai-Faqlh; 
vgl. Y äqüt, ed. W ü s t e n f e ld ,  II , S. 010, Z. 7).
=t H ujanda  lag an der Stelle des heutigen K hojend  a n d er  W estgrenze der ehem ali­
gen Proi'inz Feryana.
B anäkat lag in der N ahe der M udung des heutigen F lusses A ngran  in der Provinz. 
Iläq , B a b t h o l d , op. cit., S. 100.
21 Ahsikat. war für eine lange Zeit die w ichtigste S tad t von  Feryana.
M ZTäraband wird bei at-T abarl (ed. d e  G o e j e , II , S. 1S17, 1521) und B aldduri 
(ed. d e  G o e j e ,- S. 421) als Residenz des K önigs der Provinz C äc  erwähnt ( B a i i t h o l d , 
op. cit., S. 171, not.). Nach B a iit h o ld  kom m t dor N am e Täraband  bei den Geographen- 
nicht vor. D abei wird aber al-Huwilrizm i scheinbar n ich t berücksichtig*
Isb ijä b  lag nördlich der Provinz C dc, an der Stelle des heutigen Dorfes Sayräm  
B a b t h o l d , o p .  cit., S. 176).
'>0 T aräz  ist schon in den chinesischen Quellen als H andelsstad t berühm t (B ab- 
t h o l d : Enz. d. Islam , s. v . pardz). D en Islam  hat dort erst der Säinünide Ism a'il ibn 
Ahm ad im  J . 893, also nach der Verfassungszeit des W erkes des H uwiirizm l eingefuhrt 
Vielleicht m ocht er deswegen die erklärende Bem erkung (zu Nr. 404) ,,eine H andelsstadt''- 
H eute: AwliyA-AtS ( B a b t h o l d , loc. cit.).
r
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auch al-Sarahsial die ptolemäische Tradition m it Itinerarangaben verbunden. 
T’iir seinen Lehrmeister, al-Kindi3:! wurde eine Übersetzung des Ptolemaios 
angefertigt, sein eigenes Werk aber, das verloren gegangen ist, trug schon den 
Titel K  i t  ä b a 1-m a s ä 1 i k w a 1-m a m ä 1 i k. Ob ähnliche Itineraranga­
ben auch schon in dem gleichfalls verlorenen Werke des Kindl53 zu finden 
waren, wissen wir nicht.
Wichtig sind diese zwei Routen des Huwärizmi auch für die Datierung 
der Entstehungszeit seines Buches. Zwar standen diese Gebiete seit Qutaiba’s 
Feldzug (705 — 715) immer im Bereiche des Islam, doch erfolgte ihre end­
gültige Eingliederung in die Provinzen des Islam erst nach einem Jahrhundert 
oder sogar spater. In  den Jahrzehnten nach Qutaiba folgten wechselvolle 
Ereignisse in Transoxanien, woran neben den Arabern Türken, Chinesen 
und die einheimische Bevölkerung beteiligt waren. Der Kam pf um Zentral- 
Asien wurde nach der Ausschaltung der Chinesen ducli Ziyäd Ibn Sälih (im 
J- 751) immer mehr ein Kampf zwischen den Türken und den Arabern. Sämt­
liche Städte bis auf at-Taräz, die in den zwei Routen des Huwärizmi enthalten 
sind, wurden während des Kalifats al-Ma’mün’s wieder durch die Sämäniden 
besetzt. Diese verteilten im J. 819 die Statthalterschaft der transoxanischen 
Städte unter sich. Zwanzig Jahre später, im J . 840 besetzte erst der älteste 
der Brüder, Nüh ibn Asad die nördlichen Teile Transoxaniens, einschliesslich
Isbijäb3,1.
Es scheint daher berechtigt anzunehmen, dass al-Huwärizmi sein 
W erk nach dem Jahre 840 verfasst hat. N allino nahm als terminus post 
quem das Jah r 810/17 an35, da aber unter den Städten auch Samarra auf­
gezählt wird (Nr. 301), dessen Bau erst im J. 836 anfing, setzt Barthold 
den terminus post quem dementsprechend später an30.
Diese Beobachtungen bestätigen die Annahme von H. M/.nc,37 der sich
111 seiner Studie über die parageographischen Elemente, die bei al-Huwärizmi 
und nach ihm auch bei anderen arabischen Geographen auftauchen, dazu 
äussert, dass die Abfassung des Werkes von al-Huwärizmi wahrscheinlich 
nicht — wie es gewöhnlich geschah — um das J. 820 anzusetzen ist, 
sondern unter die Regierungszeit des Halifen al-Wätiq (842—847), rund um 
das J . 845 fällt. Unter al-W ätiq’s Regierung war nämlich die Be- 
schnftigung mit den romaischen Sagen, Märchen und Legenden hohe Mode.38
Fihrist, s. 261. 5 . H allfa, I , S. 509.
B bocicelmann, op. cit. I, S. 225.
R i s m  n 1 - m  a‘ m  ü r m i n  a 1 - a r <J, erwähnt bei Mas'iidl: BGA V III, 25.
B a i i t h o l d ,  op. c it., S. 209.
Op. cit., S. 22.
B ei Min o bsk y , op. cit., S. 12.
38 ? uraEeoBrn-phischn Elem ente, S. 201 f.
. J->iizu kom m t noch die bekannte Reise des D olm etschers Sallum im J . 842, den 
■aer jTnhf m it der U ntersuchung des Zustandes der Mauer von Gog und Magog, die wir 
■“ us dem  Alexander-R om an kennen, beauftragt hat.
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Dies würde die Anwesenheit der parageographischen Elemente bei al-Huwä- 
rizml am besten erklären.
Is t das Jah r 845 das richtige, so fällt die Entstellungszeit der Bearbeitung 
al-Huwärizmi’8 und das Iv i t  ä b a 1 - m a s ä 1 i k w a 1 - m a m ä 1 i k  des 
Ibn Hurdädbih, dessen erste Fassung nach d e  G o e j e  aus dem Jahre 
S46/7 stam m t, zeitlich beinahe zusammen. Ob al-MarwazI’s Werk, das 
einen ähnlichen Titel trug, zu einer früheren Zeit verfasst wurde, ist unsicher.3®
Einen vollständigeren Text oder bessere Lesarten bietet manchmal 
Suliräb, dev eine Neubearbeitung von al-Huwülrizmi’s Werk verfasst h a t.40 
Im  allgemeinen bedeutet aber seine Bearbeitung einen Rückschritt gegenüber 
al-Huwärizmi.
Da wir K arten des Huwärizmi nicht mehr besitzen, bleibt für uns die 
Frage offen, nach welchen Grundsätzen wir die Angaben der Strassburger 
Hs. zu einer Rekonstruktion seiner K arte verwenden dürfen. Die Projektions­
art der griechischen (oder syrischen) K arte, nach der al-Huwärizml gezeich­
net hat, lässt sich nicht mehr ermitteln. E r dürfte wohl die ptolemäische 
Projektion gekannt haben, kann aber auch andere griechische (oder syrische) 
Muster verwendet haben. Da aber sein Text im allgemeinen eine Verschlech­
terung in der Darstellung gegenüber Ptolemaios bedeutet, scheint die Annahme 
berechtigt, dass er sich auch bei der Projektion einer einfacheren Methode 
bedient hat. Nun finden wir aber eine Anleitung zur Kartenzeichnung bei 
Suhräb (in seinem Vorwort, S. 5-11). Die Strassburger Hs. des Huwärizmi enthält 
diesen Abschnitt nicht, er wird aber doch wohl auf al-Huwärizml zurück­
zuführen sein. Mit Rücksicht auf die bei Suhräb dargestelltc primitive P ro­
jektion wurde die beihegende K arte als quadratische P la ttkarte  gezeichnet.
Die Angaben des Huwärizmi ermöglichen eine gewisse Freiheit bei 
der Zeichnung. Man könnte sich deshalb sehr leicht dazu verleiten lassen, 
innerhalb dieser Möglichkeiten dem Kartenbild des Ptolemaios nachzustre­
ben. Da aber so ein Verfahren — konsequent durchgeführt — zu einer falschen 
Vorstellung des Werkes des Huwärizmi führen könnte, wurde hier davon 
abgesehen.
Die Darstellung der Gebirge erfolgte versuchsweise nach dem Muster 
einiger alter islamischer K arten.41 Die Städte dagegen, die bei al-Huwärizmi 
mit den dazu gehörigen Abbildungen einen grösseren Raum  eingenommen 
haben, wurden — da wir diese Abbildungen nicht mehr besitzen — nur mit 
einfachen Ringen bezeichnet (vgl. aber den Kom m entar zu Nr. 479 und 482).
50 lia jjTO.ua , XyAi'U ."U-'A.ieit, II.
40 D as K i t u b  ‘a j  d’ i b a 1 - a q ä 1 7 m  a s - s a  b‘ a des Suhräb, horaus-
gegeben nach dem  handschriftlichen Unikum  des B ritischen M useums in London (Cod
23379 Add.) von H . Mzik , Leipzig, 1030.
41 Vgl. JIztK, Afrika, X I .
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Der vorliegenden Arbeit wurde die G. M üLLEu’sc h e  Ausgabe des Ptole­
maios zugrunde gelegt. Bei den Teilen aber, die Ctotz herausgegeben h a t.4? 
wurde dessen Text bevorzugt. Da C u n t z ’s Text und Apparat oft hernngezo- 
gen wurde, ist von der Umnennung der ptolemaischen Hss. nach den Siglen 
P. S c h n a b e l ’s 43 abgesehen worden.
Die in der Arbeit verwendeten Nummern und Klammern entsprechen 
den in der BAHUG erschienenen Ausgaben des Huwärizmi und Suhräb. Über­
setzung und Erklärung eifolgte nach der genauen Reihenfolge des arabischen 
Textes, da diese Methode sicli schon als eine für diesen Stoff am meisten pas­
sende bewährt hat.
Der Herausgeber hat die Namen des Dar al-Isläin, die aus anderen 
islamischen Quellen bekannt sind und in der Hs. nur unwesentliche U nter­
schiede der Punktation in der Schrift aufzeigen, in richtiger Form gebracht 
Die niclit-islamisclien Namen der arabischen Hs. dagegen, die offensichtlich 
ftuf Ptolemaios oder zumindesten auf nichtarabische Quellen zurückgehen, 
wurden unverändert in seine Ausgabe aufgenommen. Da die altüberlieferten 
griechischen Namen für die Araber nicht mehr als ererbtes literarisches Gm, 
bedeuteten, wandelten sie von Generation zu Generation als totes Material 
«ft mit Schreibfehlern und Missverständnissen behaftet (so sagt z. B. Yäqiit, 
dass die griechischen Namen im Laufe der langen Zeit vielen Entstellungen 
ausgesetzt waren; vgl. EaproJM, XyAyA.S. II, Fussnote.). Es ist also schon des­
halb ratsam , die Namen, die ptolemäisclier Herkunft sind, unverändert zu 
lassen, weil sie oft nur in dieser entstellten Form in anderen geographischen 
Werken aufseheinen. Dies hat der Herausgeber in seiner früheren Teilausgabe 
über Afrika weniger konsequent durchgeführt, indem er diejenigen Namen der 
Hs., die eine Identifikation zuliessen, mit Rücksicht auf die wahrscheinliche 
A rt der Überlieferung ins Arabische translitteriert und mit den entsprechen­
den Vokalen versehen in lateinischer Umschrift in die Übersetzung aufgenom- 
1,1011 h at. Bei seiner Besprechung der Gesamtausgabe (WZKM. X XX V III, 
152 ff.) schlägt G e o iim a n n  diese „Idealschreibweise“ auch für die Gesamtaus­
gabe vor luid weist darauf hin, dass auf diese Weise die Benützung des Buches 
bedeutend erleichtert gewesen wäre. Wegen der mannigfaltigen Schwierigkei- 
ten  jedoch, die solche vorausgeschickte (bei einem so schwieligen Text wie 
al-Huwärizml sehr oft unsichere oder sogar irreführende) Interpretationen 
dem Beniitzer der Ausgabe bereiten, scheint das Verfahren des Herausgebers, 
der sich streng an die Hs. gehalten und keine „Idealschreibweisen“ vorge- 
sclilagen hat, konsequenter und auch den wissenschaftlichen Anioiderungen 
mehr entschprechend.
O tt o  C d n t z , D ie Geographie des Ptolem neus, Berlin, 1!)23.
■p T ext und K arton des Ptolem üus. Hrsg. v . A l u e iit  HEitnMANir: Quellen und
orschungon zur Geschichte der Geographie und Völkerkunde, B d. 2, Leipzig, 1038.
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Übersetzung und Kommentar zu den Nr. 427, 431, 433, 437, 438, 439, 
441, 445, 447, 448, 449, 451, 453, 47G, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 
485, 521, 525, 526; 839-840, 843-844, 879-880, 881-882, 893—894, 
897-898, 901-902, 903 — 904, 907-908; 1054-1055, 1081-1085, 1 106- 
1108; 1576, 1577, 1578, 1579, 1589, 1590, 1593, 1596; 2090-2098, 2101 — 
2105, 2114—2115, 2146-2180, 2311-2314, 2323-2326.
S täd te.*
(Nr. 427) (zweiter Buchstabe ohne Punkt), L 30° 55' B 48° 55'.
Erwähnt auch bei (Nr. 2091); entspricht den Buchstabenelementen 
und der Lage nach pt. Mavroúa L 32° 45' B 43° 40'. Die B bei al-Hw. konnte 
auch 43° 15' gelesen werden, da die Punktation fehlt. Die angegebene Lesung 
wird dadurch gerechtfertigt, dass die Stadt nördlich des Flusses Po (Nr. 
2090—2092) liegt. Suhräbs Angabe, B 43° 45', kommt aus demselben 
Grunde nicht in Betracht. Die B bei al-Hw. kommt sehr der des Pt. nahe.
(Nr. 131) (erster, dritter u. vierter B uchstabe ohne Punkt), L 33° 25'
n  48° 45 '.
Erw ähnt auch bei (Nr. 2101) und Suhräb (Nr. 412), (Nr. 2033). Noch 
einmal wird diese S tad t bei dem Flusse Arno (Nr. 2101 — 2102) genannt, 
wonach dieser Muss zwischen der genannten S tad t und Ancona (Nr. 433) 
entspringt.
Alle Varianten deuten darauf hin, dass der Name auf eine griechische 
Namensforni mit der Endung -ov zurückzuführen ist. Dies und die ähnliche 
B-Angabe bei (Nr. 427) machen die Identifikation mit pt. Távnrov, L 33° 20' 
B 43° 40' sicher, umsomehr als keine S tad t bei P t., die allenfalls in Betracht 
kommen wurde, in diesem Teile des Kartenbildes einen ähnlichen Namen 
trägt. Die erste Hälfte der arabischen Namensfoim bestätigt ebenfalls die 
obige Annahme.
(Nr. 433) L 84° 30' B 43° 30'.
Erw ähnt auch bei (Nr. 2101); Suhräb (Nr. 2033). Bei (Nr. 413) hat 
Suhräb einen ganz anderen Namen: Die S tadt ist den Buchstaben­
elementen nach zweifellos mit pt. 'A’fKUJV, L 36° 30' B 43° 40' identisch. Gegen 
diese Identifikation spricht scheinbar die oben (bei Nr. 431) erwähnte Angabe 
von (Nr. 2101 — 2102), dass nämlich der Fluss Arno zwischen dieser S tadt 
und der S tadt (Nr. 431) entspringt. Es ist aber offensichtlich, dass die Arno- 
quelle nur durch eine weitgehende Entstellung der norditalischen K arte in 
die Nähe der Ostküste geraten konnte. Suhräb’s Variant (Nr. 413) kann keine
* Aus drucktechnischen Gründen wird das F ehlen  der diakritischen Punkte  
im  Original in jedem  einzolnen Fall besonders verm erkt.
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Entstellung des obigen Names sein, sondern bezieht sich scheinbar auf eine 
andere Örtliclikeit in diesem Teile des Kartenbildes. Aller Wahrscheinlichkeit 
nach entspricht der arabische Name pt. Ir|va-faXXiKa, L 36° 00 ' B 43° 4 0 ',  
wofür in erster Linie die Buchstabenelemente sprechen; aber auch die Lage 
bestätigt diese Annahme. Die Stadt Ancona hegt bei Pt. an der Küste. Dies 
wird von al-Hw. nicht gesagt. Der nähere Lauf der Küstenlinie zwischen der 
Pomiindmig und (Nr. 1109) ist bei ihm nicht angegeben.
Der Name von An-cona findet sich auch bei Suhräb (Nr. 3 7 9 ). Dieses 
letztere hat bei ihm die Koordinaten der Stadt (Nr. 4 3 2 ) des Hw: (der
zweite Buchstabe ohne Punkte), L 33° 40 ' B 4 1 ° 45 '. Suhräb’s Variant, der 
Ancona verdrängt hat, findet sich nicht bei al-Hw. Der Name lj-̂ > (Nr. 4 3 2 ,  
zweiter Buchstabe ohne Punkte) kommt andererseits bei Suhräb nicht vor. 
Da aber scheinbar auch Sulir&b’s Variant von Pt. stammt, kann man wohl 
annehmen, dass Suhräb hier ein anderes Exemplar des Werkes von al-Hw. 
benützt hat als dasjenige, das uns in der Strassburger Hs. bewahrt wurde.
(Nr. 437.'' (erster B. ohne P .), nm Meere. L 3S° 30' 1$ 44° 30'.
Erwähnt auch bei (Nr. 1107); =  pt. ’Idbepa k o L ,  L 4 2 ° 00 ' B 43° 4 5 ';  
es heisst auch ’labep (II, 16,2 , Hss); die wichtige Hafenstadt am liburnischen 
Ufer, einst Vermittler der römischen Kultur für das Binnenland (heute Zara, 
vgl. M zik : Albanien, 631).
(Nr. 438) (der erste und dritte B . ohne P .), L 40° 00' B 45° 00'.
Die Lesung des dritten K o n s o n a n te n  ist unsicher. Suhräb hat (Nr. 3 8 4 )  
(erster B. ohne P.). Von den in der Nähe aufgezeichneten pt. Städten 
kommt ausser BoOpvov, L 42° 45 ' B 44° 20' kaum eine für die Identifikation in 
Betracht. Die Namehpform scliliesst diese Annahme nicht aus, die Lage der 
Stadt bei al-Hw. entspricht aber nicht sehr gut der von BoOpvov. N a l l in o  
hat diese Nr. mit Burjän, d. h. mit dem Namen der Donaubulgaren identifi­
ziert (op. eit. 49). Diese historisch sehr wichtige Identifikation wird aber 
dadurch erschwert, dass die Bur An an einer anderen Stelle unter den 
Ländernamen ’(Nr. I59C, vgl. unten S. 66) als Bewolmer des Europäischen 
Sarmatien genannt werden.
Die Möglichkeit, dass eine spätere Hand den Namen der Bulgaren 
(B u /ä n )  noch einmal auf die Karte eingetragen hat, zu der das K i t  ab  
? ü r a t  a l - a r d  der Begleittext war, ist nicht ausgeschlossen. Dann wäre 
aber recht auffallend, dass der Interpolator, der somit den Namen als erster in 
der islamischen Geographie gebracht hätte, bei der korrigierten Angabe 
wiederum geirrt haben soll. Bei ihm liegt nämlich diese Nr. nicht weit von 
Iadcr col., d. h. von der Westküste der Balkanhalbisnel entfernt.
Die islamische Geographie hat schon Eelir früh die richtige Lage des 
Landes der Donaubulgaren gekannt. Schon die Quelle des Ibn Hordädbeli 
(Muslim al-Jarmi; d e  G o e j e ’s Ausgabe, 92 , 105 , 109) scheint sein gut über
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die Donaubulgaren unterrichtet zu sein. Danacli lag das Land der Donaubulga­
ren nördlich von Mazedonien, westlich von Ivonstantinopel.
Eine andere Schwierigkeit der Annahme, dass diese Nr. später inter­
poliert wurde, steht darin, dass der Name bei al-Hw. unter den Städten auf­
gezahlt wird. Zwar kom m t dies bei ihm in zwei anderen Fällen vor (Nr. 468 
und Nr. 461), doch bleibt es sehr fraglich, ob wir die Schwierigkeit auch in 
diesem Falle auf solche Weise beheben dürfen.
Nicht ausgeschlossen ist endlich die Möglichkeit, dass hier m it den 
Burjän nicht die Donaubulgaren, sondern die Burgunden gemeint sind, wie 
bei Ibn R usta (ed. d e  G o e j e ,  130 , nach Härün Ibn Yahyä). Diese Vermutung 
lässt sich aber viel schwieriger beweisen als die vorige.
(Nr. 430] (zweiter B. oline P .), L 40° 50' B 44° 10'.
Suhräb (Nr. 385) o 'y 1- Diese Nr. entspricht pt. Aikouov koX, L 
44° 40' B 43° 20', der dalmatischen S tadt an der Strasse von Salona nach 
Scrvitivm, in der Umgebung vom heutigen Citina im Sinjsho-polje (vgl. 
Mzik , Albanien, 631).
(Nr. 441) (zweiter und dritter B . ohne P .), L 43° 00' B 43° 50'.
Die Nr. zweifellos identisch m it pt. ’Eiríbaupo?, L 44° 40' B 42° 20'. 
Eine wichtige Abweichung des Hw. gegenüber P t. ist, dass die S tadt bei 
al-Hw. als B innenstadt erscheint (vgl. Mine, Albanien, 631). Die S tadt, die 
auch sonst sehr wohl bekannt ist (zwar gewöhnlich Epidaurum genannt), lag 
am süddalmatischen Ufer. An seiner Stelle begt heute Zara Vccchia. Sie hat 
schon in der Kaiserzeit eine beträchtliche Rolle gespielt durch ihre Verbindung 
mit dem Binnenland über Trebinje. Ihre kommerzielle Bedeutung ist im 
Mittelalter noch gewachsen.
(Xr. 445) Ij 45° I? 44° 4»r>/.
Erw ähnt auch bei (Nr. 2162) und Suhräb (Nr. 391); entspricht höchst­
wahrscheinlich pt. ‘PaiTiapia Muctüjv koX. L 49° 00' B 43' 20'. Die S tadt bei 
Pt. liegt am rechten Donauufer, und zwar an dem südlichen Vorsprung der 
grossen Wende in Mocsia Superior. Zwischen Batiarla und Viminacium wurde 
die erste römische Strasse an der Donau gebaut (in den Jahren 33—34). Sie 
war unter Trajan eine Kolonie, blieb auch danach thraldsches Zentrum und 
w irde später H auptstad t von D ada Ripensia (vgl. PÁrvan, Dacia. Cam­
bridge, 1928, S. 150, 161). Unter A ttila wurde sie verwüstet; heute Arier in 
Bulgarien. Die S tadt des Hw. liegt an der angeblichen Donauabzweigung 
(Nr. 2161 — 2162). Der Lage nach käme noch pt. ’’E tíI™, L 47° 15' B 43° 40' in 
Betracht, aber die Buchstabenelemente bestätigen eher die obige Identifi­
kation.
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(Nr. 447) ...... \ 'j > (virerter B . olino P .), L 4G° 50' B 44° 20'.
Erwähnt auch bei Suhräb (Nr. 393). Den Buchstabenelementen nach 
entspricht diese Nr. pt. AtoueXiog koX. L 54° 20' B 44° 15'. Die S tadt wird 
von P t. ausdrücklich imter den Binnenstädten aufgezählt. Sie lag aber in 
Wirklichkeit an dem Meerbusen von Burgas. Da dieser bei P t. ganz ver­
schwunden ist, geriet Deueltos ins Binnenland. Bei al-Hw. wurde dieser Irrtum  
noch grösser dadurch, dass bei ihm die S tadt noch weiter ins Binnenland, an die 
angebliche Donauabzweigung geraten ist. Die Namensform lässt jedenfalls 
keinen Zweifel ,übei die Identifikation zu. Deueltos ist .auch sonst bekannt: 
nach Itin. Ant. 229 lag es südlich von Anchialos. Es ist inschriftlich bezeugt. 
In  christlicher Zeit wurde es Bischofsitz. Nach Marquart (Streifzüge, 499f) 
entspricht D. dem um strittenen (IV ,l,n .d,r) von Mas'fldl.
(Nr. 448) L 47° 45' B 45° 00'.
Erwähnt auch bei (Nr. 2102) und Suhräb (Nr. 394), (Nr. 2082). Sowoli 
den Buchstabenelementen als auch der Lage nach entspricht diese Nr. pt 
A'fXiaXoq L 54° 45' B 44° 30', an der Nordspitze des Einganges in den Busen 
von Biirgas. Diese ldeine thrakische Stadt (heute Anchialo), die von Pt. der 
Wirklichkeit gemäss unter den Hafenstädten ausgezählt wird, erscheint bei 
al-Hw. weit im Binnenlande in der Nähe der angeblichen Donauabzweigung, 
wo diese nach Norden abbiegt. Trotz dieses grossen Unterschiedes in der 
Lage bei Pt. und al-Hw. ist die Identifikation durch die Namensform und die 
Lage zu (Nr. 447) durchaus gesichert.
(Nr. 440) um SIccrc (zweiter B . ohne P .), L 48° 10' B 43° 45'.
Erwähnt auch bei (Nr. 1085) und Suhräb (Nr. 395), (Nr. 669). Da die 
S tadt bei al-Hw. eine K üstenstadt ist, liegt die Identifikation mit pt. ’ATtoXXuuvia 
L 54° 50' B 44° 20' auf der Hand. Dies wird vor allem durch die Buchstaben­
elemente bestätigt, aber auch die Lage spricht dafür. In  Wirklichkeit nimmt 
■Apollonia die günstige Lage an der Südspitze des Einganges in den Busen
Ton Burgas (heute Sizcboli) ein und bildet zusammen mit ’AxxiaXoq und
AeoueXTÖg ein Dreieck. Bei al-Hw. ist Apollonia die einzige von diesen drei
Hafenstädten, die als solche geblieben ist, die anderen sind merkwürdiger­
weise an die angebliche Donauabzweigung geraten. Den Buchstabenelemen- 
t ,n  n äch könnte m an event. an pt. ’'Airpoi koX. L 54° 00' B 42° 00' denken, 
Wo die Strassen sich nach Ainos und der thrakischen Chersonesos teilten, 
das in (jen ersten Jahrhunderten u. Zeitr. zu grösser Bedeutung gelangt 
War. Die Stadt liegt immerhin bei al-Hw. am Meere, daher wird man die 
'  °n ge Identifikation vorziehen müssen.
(Nr. 451) an der MccrcBcnge, L 49° 50' B 45° 00'.
=  pt. BuCdvriov L 56° 00' B 43° 05'. Auch dieser letztere Name war
den Arabern in mehreren Varianten geläufig, die — wie die zwei griechischen 
Namen — gleichzeitig verwendet wurden.
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(.Nr. -153) L ö l “ 00' II 44“ 5.V.
Die B-Angabe könnte ev. aucli 44° 15' gelesen werden, da die Punk- 
tation fehlt (aucli bei Suhräb). Der arabische Name ist eine ziemlich genaue 
W ied e rg ab e  von pt. NiKO|ieMa, L 57° 30' B 42° 30'. Von den Minuten­
angaben passt 5 ö '  besser ins K artenbild,[da die Bucht, die durch die K üsten­
linie bei (Nr. 1054) gebildet wird, wahrscheinlich ein Überrest des flachen 
Meeresbusens ist, an dem bei Pt. Nikomcdia liegt. Diese bithynisclie S tadt 
lag einst an der kommerziell ausserst wichtigen Strasse, die aus dem Osten 
nach dem Westen führte (heute Ismid an der bithynischen, Halbinsel).
(Xr. 47(() i__(dritter, vierter, letzter B . ohne P .), um Fussc des Bcrpcs,
L :12° 20' B 47* 30'.
Erwalmt auch bei (Nr. 2147) und Suhräb (Nr. 441),
(Nr. 20C7); der Lage nach wolü pt. Oüeßiov, v . l .  Oucrßiov, L 35° 0 0 'B 47° 00' 
(das m an gewöhnlich mit dem heutigen Ispern, am gleichnamigen Fluss 
identifiziert hat; die Identifikation ist aber unsicher). Die Buchstabenelemente 
der zweiten Hälfte der arabischen Namensform bestätigen diese Annahme. 
Auffallend ist die Verkürzung des Abstandes bei al-Hw. zwischen der Donau­
quelle und dieser Stadt. Von ihr wird bei (Nr. 879 — 880) gesagt, dass sie 
am Fusse des Gebirges liegt. Da zwischen diesen zwei Objekten auf der K arte 
ein ziemlich grösser Abstand ist, wird diese Angabe erst deutlich, wenn man 
bedenkt, dass die Stadtvignetten auf den alten K arten einen grösseren Raum 
eingenommen haben.
(Nr. 477) L 32° 30' B 47“ 00'.
Erw ähnt auch bei Suhräb (Nr. 438) und (Nr. 2007). Die Identifikation 
bietet keine Schwierigkeiten: die Nr. ist identisch mit pt. ’Ape\cm) (die 
PxW-Klasse hat piörini, ripebäiii), L 35° 00' B 47° 00'. Die zwei S tädte (Nr. 470) 
lind (Nr. 477) liegen einander am Donaimfer gegenüber wie Oueßiov und 
’ApeXarii bei P t. Man hat früher angenommen, dass bei P t. ein Schreibfehler 
vorliegt an sta tt 'ApeXami und hat den Namen der pt. S tadt mit dem Fluss
JErhil verbunden. Diese Identifikation h a t aber gewisse Schwierigkeiten
(vgl. St e c h e , op. cit., 17üf).
(Xr. 478.) . L 34° 15' B 45° 10'.
=  pt. ’'Hpuuvci, L 30 c 30' B 45° 20'. Bei Suhräb findet sich kein Name
für diese Nr. Die Identifikation ist sicher. Die scheinbar starke Entstellung 
der zweiten Hälfte des Namens ist au f ein griechisches -ttöXk; zurück­
zuführen.
Es handelt sich um Emona (heute Ljubljana), das nach P t. zwischen 
Italien und Pannonien liegt (II, 14, 5). Seitdem das römische Reich seinen 
Blick auf den Norden mul Pannonien geworfen hatte, wurde diese Stadt 
ein äusserst wichtiger Knotenpunkt der nach Norden führenden Strassen. 
Sie konnte bei P t. nicht felilen und auch al-Hw. hat sie übernommen.
(Xr. 470) (vierter B . oline P .), L 35° 00' B 48° J6'.
Die Identifikation dieser Nr. bietet manche Schwierigkeiten. W eder 
die Lage noch die Namensform ermöglichen eine überzeugende Lösung­
en Betracht käme pt. Upoöevna v. 1. BpobeXria L 33° 4/5' B 48° 00' im Süden 
ijermaniens (nach einer Vermutung von C. Müller das heutige Brenz in
■ urttemberg, Jugstkrris). Dazu ist aber zu bemerken, dass die Lage nicht 
ur diese Identifikation spricht. Besser würde pt. ^poup-ficrcmq v  1 $oup- 
•nacm's, L 30= 00' B 48° 00' ins Kartenbild des Hw. passen, aber die Buch- 
& a >enelemente bestätigen nicht diese Annahme. Ausserdem käme ev noch 
Pt. Koybop-fig, v. 1. Kopuftop-fis, L 37° 15' B 48° 30' in Betracht, wobei der 
erste Konsonant als q zu lesen wäre. Die Minutenziffer der B-Angabe ist 
ev- 55' zu lesen.
(Xr. 4S0) I  40° 45' B 4S° 20'.
Erw ähnt auch bei (Nr. 2148), Suhräb (Nr. 443), (Nr. 206S). Die Nr. en t­
g e h t  zweifellos pt. ‘Eßoupöbouvov, v. 1. (X) 'Peßoupobouvov, L 3<J 00' 
48 00'. Die Identifikation beruht auf der übereinstimmenden Lage. Der p t 
( T r hänSt wahrscheinlich niit Pt- "Eßoupov, L 41° 00' B 49° 30' zusammen 
”  S • E. ScmvAim in Forschungen zum Deutschtum der Ostmarken, 1931, 1 7 )
(Xr. 4SI) (erster B . ohne P .), L 42° 00' B 47° 55'.
j r , ^ nvallnt auch bei (Nr. 2148) =  pt. Kupm?. Die Minutemiffer könnte auch
0 gelesen werden; auf diese Weise würde aber die S tadt viel zu südlich 
der Donaubucht geraten. Die von Pt. überlieferte Namensform is t sonst 
nie it gewöhnlich. Es handelt sich hier um Cirpi, die wichtige Station der 
onauBtrassc und gleichzeitig wichtiges Kastell in Pannonia Liferior. Es ist 
ittglich, ob der pt. Name m it der Stelle in Herodotos in Zusammenhang 
_ e rächt werden kann, wonach Alpis und Kcirpis zwei Flüsse sind, die sich
Donau ergiessen. In beiden Fallen dürfte der Name der K arpathen 
e erwechslung verursacht haben. Die Lage von Cirpi -wurde neuereüngs 
de^T^61' ôka*isiert: "®er ^ as Castell bedeckende Hügel liegt etwa 30 m von 
j 61 0inau entfernt, in der unteren, südöstlichen Ausbuchtung des Flusses. 
1933 9 f f ^ lUlab0gClany begimltl‘- ('L SzalAy: Arclmeologia Hungarica X.'
(Xr. 482) SIikK, L 43° 20' B 4ß° 30'.
. ^ le ^ r- tragt auch bei Suhräb keinen Namen. Dennoch kann kein 
^weifel darüber bestehen, dass hier pt. lipniov, v. 1. lupiuiov, L 44° 50' 
oi 5 ^  V0I-hegt. Ihre Lage zwischen den Flüssen (Nr. 2103 — 2164 und 
Sir ' T 2106' der I)rau bzw- ^ r  Save) entspricht genau der Lage der pt. Stadt.
^  miuvi war vielleicht die bedeutendste Stadt von Pannonien (A. Grat, 
PaserSlcht ^er antiken Geographie von Pannonien: Diss. Pannon., Ser. 1, 
aSC‘ 5' S‘ 55f)' in so manchen Quellen des Altertums wolü bekannt. Sie hatte
k . c:/.i: i:li; dy
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eine direkte Verkehrsverbiiidung mit den Gegenden jenseits der Dr.au und 
über Salona mit Rom. Audi der transkontinentale Weg über Sirmium war 
von hervorragender Bedeutung. An ihrer Stelle liegt heute Mitrovica.
(Nr. 488) u - j ; ' .  I- 44° 50' R 4(1° 20'.
Der Name ist stark entstellt, entspricht jedoch mit grösser W ahr­
scheinlichkeit pt. ZapuiCffe^oucra ßaaiXeiov, L 47° 50' B 45° 15', der wohl­
bekannten Hauptxtftdt Daziens. Bei al-Hw. fehlt die zweite Hälfte des Namens, 
eine Erscheinung, die uns bei ihm häufig entgegentritt.
(Nr. 4S4) L 45° 00' R 48° 10'.
Da die' Punktation feldt, könnte m an die B ev. 43° lesen. Die obige 
Lesung erfolgte mit Rücksicht auf die Klima-Enteilung bei al- Hw. Die en t­
stellte arabische Namensform lässt keine sichere Identifikation zu. Am ehesten 
würde man an pt. XaXTvsu. L 49° 15' B 47° 10' (eine dakisclie Ortschaft, 
heute Unirea, nicht weit von den Salzwerken von Ocna Muresului) denken 
wegen ihrer Lage zum Karpathen-Gebirge und der S tadt (Nr. 525).
(Nr. 4S5) (dritter, vierter, fünfter 13. olino P .), nn der M ccrcsengc
L 50° 30' R 40° 00'.
Erw ähnt auch bei (Nr. 1055) =  pt. XciXkiiöiuv L 5G° 05' B 43° 05' (vgl. 
M z ik , Osteuropa, 1GG). Die S tad t liegt bei P t. und in Wirklichkeit in Bithynien, 
am Südausgang des Bosjioros, gegenüber Byzanz. Bei al-Rw., dessen Wieder­
gabe des Bosporos einen Rückgang gegenüber Pt. bedeutet, erscheint Chalceclon 
viel nördlicher als Byzanz. Der Name war den Arabern wohl bekannt (als 
Khalqidönia, vgl Tomaschek: S.-Ber. d. Akad. Wien, phil.-hist. Kl. 1891, 
V III, 4). Al-Hw. folgt der pt. Namensform.
(Nr. 521) (vorletzter B . ohne P .), Iieim l'iissc eines Gebirges. L 32° 15'
R 52° 15'.
Erw ähnt auch bei Suhräb (Nr. 477). Die Nr. entspricht pt. ’A^taia, 
L 31° 30' B 51° 30', wie es sich aus ihrer Lage zu den Abnobaei Montes und 
auch aus den Buchstabenelementen feststellen lässt. Die heutige Lage ist 
unbekannt. Die arabische Namensform entspricht der Lesung der RW-Klasse: 
Ajadaeia. A nsta tt 15' könnte man beide Male 5 5 'lesen; 1 5 'entspricht jedoch 
besser dem pt. Kartenbilde.
(Nr. 525) (erster und vierter B . ohne P .), L 47° 15' B 50° 15'.
Erw alm t auch der Suhräb (Nr. 4SI) =  pt. FTaTpiöduo, L 53° 00' B 48° 10', 
wofür die Buchstabenelemente, vor allem aber auch die Lage sprechen. 
Die Lage dieser dakischen S tadt ist nicht naner bekannt. Sie ist ev. eine 
Dublette zu rieTpööaua, L 53° 45' B 47° 40' (PÄrvan, Getica, 1926, 252ff).
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(Nr. 52«) am Meere, I, 4!»' 00' J! 40' 15'.
“'Iffipog noXig in Nicdcr-MocHien, L 55° 40' B 46° 00'. Anstatt 15' in  
der B-Angabe des Hw. wäre hier auch die Lesung 55' möglich, doch könnte 
man dies mit dem Lauf des südlichsten Donauarmes bei al-Hw. schwer in  
Einklang bringen. Die genaue Lage von Tst ros ist nicht bekannt.
Gebirge.
(Nr. S80 — 840) Gebirge (sechster lind letzter B . ohne P .), L 38° 40'
H 44° 45' — L 88° 50' R 47° 00'. I'arbo: gell»; Richtung der tilp ld : W.
Nach der Lage zu den zwei Qellen (Nr. 21(53) und (Nr. 21G5) kann dieser 
Berg nur das Ke t io v  opoq (L 37° 30' B 40° 50' — L 37° 30' B 45° 30') des Pt. 
sein, der heutige Wienerwald. Die L-Angaben sind auch bei Suhrab ohne Punk- 
tation. Die Lesung L 38° 00' würde eher dem Kartenbild des P t. entsprechen, 
ist aber mit den Angaben für diese zwei Quellen und auch mit (Nr. 478) ’'Huiuva 
nicht in Einklang zu bringen.
Die arabische Namensform lässt sich aus der griechischen nicht erklären. 
Offensichtlich hat al-Hw. den Namen des Karawankengebirges, das bei P t. 
die \mmittelbare Fortsetzung des K etio v  opo^ nach Süden bildet, auf das 
Ketio v  öpo? übertragen. Dieses letztere hat zwei Namen bei P t . : KapoudfKüq 
(II. 13, 1 und II, 14, 1) und Kapoucrdbiov (III, 1,1), das aber nur eine ver­
dorbene Form des vorigen darstellt (vgl. Cu>'tz op. cit., 1G5). Die arabische 
Namensform geht auf eine v. 1. des letzteren zurück: dagegen Kapouabei, 
Kapoucrabiuj (RW), Kapouffctöiov (I), (X). Die Mitte dieses Gebirges hat 
1)ei P t. die Lage L 35° 00' B 45° 20'.
(Nr. S 4 3 - 4 4 )  Gebirge, 1, 48° 35' R 12° 40' -  L 44° 25' R 48° 50'; gelb; N.
Das namenlose Gebirge entspricht pt. ’Opßi'iXov opoi; L 49° 00' B 42° 20, 
(III. 9, 1). Die Identifikation erfolgte auf Grund seiner Lage zu dem Fluss 
(Nr. 2114—2115). Al-Hw. hat die L, entsprechend seiner Darstellung der 
alkanhalbinsel, wesentlich abgeändert.
(Nr. S70 —SSO) Gebirge ^ ¿ J l  (zweiter B . ohne P .), an ilesneu Fuss ilie Stuilt 
(dritter, vierter, letzter B . ohne P .), (Nr. 470) liegt, L 29° 50' R 40° 45' — 
1' 85° 30' R 40° 15'; roseulnrbig; N.
=  zweifellos pt. ''AXireia opn (L 29° 00' B 47° 00' — L 33° 00' B 48° 30'). 
^ ei "Anfang 1 hat ungefähr die gleiche Position, dagegen betragt bei al-Hw. 
f ie L des Gebirges um zwei Grade mehr als bei Pt., was eine wesentliche 
ntsteüung des Kartenbildes bedeutet. Die "AXtteiü öpn des Pt. sind ein 
nsläufer der /li>jigi-birgc und stellen, wie allgemein angenommen wird, 
e rauhe Alb, einen Teil des Fränkischen Jura und wahrscheinlich auch 
emen Teil des Schwarzwaldes dar.
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(Nr. 88] — 882) GcbJrgC U  — (twei ter,  vierter, fünfter B . ohne P .), L 34° 3 0 ' . 
]( 45° 30' — 1  30° 00' B 4ö° 40'; luzurrnrbig; S.
Der Lage nach kann dieses Gebirge nur mit ’AXßavöv öpos oder BißXia
öpr) identisch sein (die beiden Bergzüge bilden nach P t. II , 14, 1 die Süd­
grenze von Pannonia Superior), was jedoch mit der arabischen Namens- 
form kaum in Einklang zu bringen ist. Es ist daher wahrscheinlich, dass 
der arabische Name von einem anderen, in der Nähe liegenden Objekt über­
nommen wurde. Diese Annahme wird dadurch bestätigt, dass die Buch­
stabenelemente des Namens der pt. S tadt Xicnda (L 30° 00' B 45° 00') gilt 
zur arabischen Namensform passen. Da die S tadt bei P t. um nittelbar nörd­
lich des Gebirges liegt, kann m an annehmen, dass ihr Name fälschlich von 
al-Hw. als Name des Gebirges angegeben wird.
(Nr. SOS—894) Gebirgt (erster, d ii lle r  B . ohne P .), L 31° .'>0' B 40° 40' —
L 31° 50' B 52° 45'; rosenfarbig (v. 1. gelb); XV.
Die Lage und die Nnmcnsform bestätigen die Identifikation m it pt 
"Aßvoßct öpr] (L 31° 00' B 49° 00' — L 31° 00' B 52° 00'). Das Abnobagebirge 
bei P t. entspricht dem Odenwald und den Bergen nördlich davon, einschliesslich 
des Eggegebiiges.
(Nr. 807 — 808) Gebirge (vorletzter B . ohne P .), L 35° 30' B 40° 40' —
Jj 40° 20' B 49° 30'; Iazurtarbig; N.
Wie schon die Buchstabenelemente bezeugen, handelt es sich hier 
um die pt. Zoubr)Ta öpn (L 34° 00' v. 1. 31° 00' B 50° 00' — 40° 00' B 50° 00'). 
Die L-Angabe des „Anfanges“ der pt. Hs. „X “ ist abweichend; al-Hw. schliesst 
sich an die Lesart der iitrigen Hss. an. Die Identifikation des pt. loubnici öpn 
ist um stritten. Es ist das längste aller germanischen Gebirge bei Pt.., so dass 
man den ganzen. Gebirgszug vom Eichtelberg bis zum Mährischen Gesenke 
in Betracht ziehen muss ( M e h lis :  Archiv f. Anthrop., N. E. X IX , 1023, 148). 
Nach der neuesten Ansicht ( S t e c h e ,  np. cit., 49f) liegt hier eine Verwechslung 
in den Namen vor. Pt. soll nämlich die beiden, einen germanischen Namen 
tragenden Mdibokon- lind A skibur giongehiigQ noch einmal imter einem 
keltischen Namen (Sudeta) ins Kartenbild eingetragen haben.
(Nr. 9 0 1 —902) Gebirge (seclitor, vorletzter B . ohne; P ., erwähnt
auch bei Nr. 2323), L 41° 45' U 40° HO' -  L 41° 00' H 51° 45'; siiltgolb; N.
=  pt. Xapiiamä öpn (L 42° 30' B 48° 30' — L 43° 30' B 50° 30'). Die
Angaben des P t. hat al-Hw. nur unwesentlich abgeändert. Dieses Gebirge, 
das bei P t. zwischen dem Sudeten- und dem Karpathengebirge liegt, stellt 
die westlichen K arpathen dar.
(Nr. 903 — 904) Gebirge (erster, vorletzter B. ohne P .), Ij 14° 15' B
48° 30' -  1  44° 15' B 50° 00'; gelb; W.
Die Buchstabenelemente lassen eindeutig die Identifikation mit dem
KapndTiig ’öpo? des Pt. zu (L 40 00' B entlang von 48° 30' bis zur Axiaces-
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quelle). Die Lage ist bei al-Hw. um 90° gedreht. Das Gebirge hat bei ihm 
eine NS Achse. Bei Beibehaltung der pt. B des „Anfanges“ hat er das „Ende“ 
des Gebirges nach N verlegt (wahrscheinlich um für die Quelle — Nr. 2179 =  pt. 
Tupas — Platz zu machen). Das Gebirge soll bei Pt. die östlichen Karpathen 
darstellen.
(Nr. 907 —OOS) Gebirge vorletzter B . ohne P .), L 4(!° 40' B 51° 15' —
L4C °-J0' B 53° 00'; blnssrof; W .
=  den Buchstabenelementen nach pt. TTeuKii öpoq (L 51° 00' B 51° 00'; 
zur Identifikation vgl. Polaschek  : RE X IX, Sp. 1390). Der Unterschied 
in der L ist der Auswirkung der L-Beduktion des Hw. zuzusehroiben. Die 
B-Angaben sind auch bei Suhräb ohne Punkte. Dem Kartenbikl des Pt. 
entspricht 51° 15' am besten (es wäre noch 55' oder mit Suhräb 45' n '-«glich 
zu leEen). Die zweite B ist zweifellos 53° 00' und nicht 58° 00' zu lesen (vgl. 
die Angaben zu Nr. 905 — 90G).
Das Moor (Die Mcoresonge).
(Oie Klis(eiillulc) . . . .  verlüuft weiter in Tailne&n-Forin1 die Stadt L>
(Nr; 453) berührend, nacli L 51° 05' B 44° 40' (Nr. 1054); rerlüurt unterhalb der Stndt 
Q 5 kX-S*J-a“ (Nr. 485) und gelangt nach L 50° 40' B 47° 00' (Nr. 1055); Bctzt sich in 
Kreisbogenform f ort . . . .
Das Sclnvarzo Meer und die Mccrosongc.
(Die Iviistciilinie) . . . .  verlüuft weiterhin in Kreisbogenfurni an der MUmlnng von 
neun Flüssen vorbei nach L 51° 00' (v. 1. 51° 05') B 49° 00' (v. 1. 49° 05') (Nr. 1081); vor- 
Wuft unterhalb der Stndt (Nr. 520) bei L 48° 50' B 48° 30' (Nr. 1082); hierauf
in Krelfibogenforni nach J, 50° 00' B 47° 15' (Nr. 1083); verläuft unterhalb der Stadt 
Konstantinopcl (^ r- ^51) un(* geitingt 7.u L 50° 00' (v. 1. 50° 40') B 44° 80' (Nr. 1084) 
Messt unlerliulb der Stadt j (zweiter B . ohne P .) (Nr. 470) auf dieselbe zu bei L 48° 00' 
B 48° 20' (Nr. 1 0 8 5 )____
Die Darstellung der Meeresenge bei al-Hw. wird dadurch bestimmt, 
dass die Breiten der westlichen Schwarzmeerküste wegen der Vorlegung 
der Donaumündung um ca. 3 nach Norden dementsprechend grösser sind 
als bei Pt. Dadurch entsteht eine vergröbert“, ungegliederte Zeichnung, 
die gegenüber Pt. keinen Fortschritt aufweist.
Der Bosporos (zwischen Nr. 1054 — 1055, bzw. 1083 — 1084) ist bei 
al-Hw. y2° breit und 2%° lang; beide Angaben sind stark übertrieben. Das 
westliche Ufer der Proponlis (zwischen Nr. 1084 und 1085) hat bei ca. 5°
1 ,,K reisbogenform “ vgl. Mzik, Ostouropn, 176; M inoksky: Gibb Memorial New  
Oeries, X I , 1037, S. 280.
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L-Redukticm einen ähnlichen Verlauf wie bei Pt., dagegen verläuft die östliche 
Küstcnlinic, ganz im Widerspiuch mit P t. stehend, fast in norcl-südlicher 
Richtung, was wahrscheinlich eine Folge der Vergrösserung der kleinasia­
tischen B-Angaben ist (vgl. M z i k ,  Osteuropa, 178). Die zwei Städte Konstun- 
linopd  und Ghali:ahn, die bei P t. einander gegenüber an beiden Ufern des 
Bosporos liegen, sind 1° in der B von einander entfernt. Die Meeresbucht 
von Nikotnedia ist bei al-Hw. verschwunden.
Die gross.e, übertriebene Einbuchtung der Küste unterhalb der Donau- 
mür.dung, welche wir bei Pt. findc-n. hat auch al-Hw. (Nr. 1081 — 1083). 
Nördlich des Donaiimündungsgebietes verläuft die Küste (Nr. 232(3, Nr. 2337) 
NW bei al-Hw. gegenüber NO bei P t. Der Punkt (Nr. 2337) erscheint nicht 
mehr auf unserer Karte.
Das Adrinlisclie JIccr.
(Die Ii iis ten lin le ).......... vrrlaiuH weiter nach L -IO' -15' B 43c 30' (Xr. 110f>); >er
läuft  weiter in Krelsbogenfiirm un(crlnill) der Stiidt y L o  (erster mul zw eiter Ti. ohne P.) 
( Xr. J37) uur dieselbe zii bei L :1S“ (10' (v. I. :)8° 05') B 44 3 4(1' (X i\ 1107); verläuft weiter 
nach L 31° 15' 11 4 4 5 20', in der I-Ts. urtüm lich  IO3 20' (v. I. 4f) ' 00', \ om Horouag. 
veib essert m id i 201)8) (Xr. 1108); wendet sieh imoli der Mündung eines Flusses zurück 
m idi L 88’ 00' (v. 1. 38' 05') B 4 i c 4(1'____ .
Der Verlauf der adriatischcn Meeresküste bei al-Hw. weist keine wesent­
lichen Andeningen gegenüber P t. auf. Die Ostkiiste (Nr. 1100 — 110S) ver­
läuft von der Stadt (Nr. 437) an auf seiner K arle in ost-westlicher Richtung. 
Da die Punktation fehlt, könnte man die L bei (Nr. 1107) auch 33° 00' lesen. 
Der westlichste Punkt (Nr. 1108) des adriatischen Meerbusens hat bei einem 
Unterschied von l c 15' in der L eine der pt. (44° 50') sehr nahekoimuendc B. 
Die italische Küste von diesem Punkte bis zur Poiiiiindung (Nr. 2098) ver­
läuft bei al-Hw. wieder fast in weit-östlicher Richtung, so dass der Meer­
busen hier viel zu eng gegentibc-r Pt. und dies natürlich noch mehr gegen­
über der Wirklichkeit ist. Erst nach der Tiiiensquelle (Nr. 2103) schlägt die 
Kflsltnlinie EücUistlichc Richtung ein. P t. hat die Achse der appenninischen 
Halbinsel fast ganz nach W —O gedreht, was al-Hw. nicht richtig gestellt hat.
Ländernamen.
(>r. 157G) Lund 3Iil(o (tlies ist ein Verweis bei al-H w . nuf die Jic.selirif-
tiin g  der K m te) lioi I, ¡J(>“ 00' (v. 1. 3(1° 0;V) B 41*00'.
Die Identifikation dieser Nr. ist unsicher. Der Namensfoini nach könnte 
OCrivöe\.Kia von Pt. in B ctiacht kcmnien (vgl. M z ik , Afrika. 00, Anm. 1.). 
ev. durch syrische Vennittlunu. Es lallt dabei auf, dass der Name so weit 
nach Osten geraten ist.
/> A c ta  O r i e n t a l i n  — X 71?
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(Nr. 1577) Land j . ö l .0 (vierter B. ohne P.), Mitte bei L 42° 00' (v. 1. 
42° 05') B 48° 30'.
=  pt. MaK6Öov!a, was so .vohl die Namensform als auch die Lage 
bestätigen.
(Nr. 1578) Land ¿LjilsjjiJ! (vierter B . ohne P.), Mitte bei L 44° U0'
B 44° 00' (v. 1. 44° 30').
=  pt. Muffia r\ dvw, m it gleicher Lage im Kartenbild bei al-Hw.
(Nr. 1570) Land (vierter B. ohne P.), Mitte bei I  40° 00'
B 44° 30'.
=  pt. Mucfia r) K a r i n .  Bei al-Hw. ist der Name der Provinz nach Westen 
verschoben. Dies ist durch seine L-Reduktion zu erklären, von der eben 
Moesia Inferior am meisten betroffen wurde (vgl. oben S.).
(Nr. 1580) Land (vorletzter B . ohne P .), Mitte bei L 81° 10' B 45° 10'.
=  pt. ‘Pama, wie das durch die Lage und die Buchstabenelemente 
bestätigt wird. Die Namen der zwei, bei Pt. nebeneinander liegenden Pro­
vinzen (Raetia und Vindelicia)  sind bei al-Hw. weit von einander entfernt 
(vgl. oben Nr. 1576).
(Nr. 1590) Land « a ^ U j  >• Mitte bei L 42° 00' (v. 1. 42° 0Ö1) B 45° 30'.
=  pt. IXXupis und Aa\|iaiia. Die beiden Namen werden bei P t. eben­
falls zusammen genannt. Dar Name erscheint bei al Hw. ein wenig nach 
NW vom Küstengebiet verschoben.
(Nr. 1503.) Land 1-oL^t, (Ins ist das Land der Mitte bei L 3(>° 40.
B 52° 00' (Ha. irrtüm lich 00° 00', verbessert vom Herausg. nach al-Batt&ni).%
=  pt. Ttppavia. Hier werden zum erstenmale in der islamischen 
Literatur die Saqäliba genannt. Ilire Gleichsetzung mit den Germanen ist 
wahrscheinlich dem Umstand zuzuschreiben, dass die Sa^aliba an der nörd­
lichen Grenze des islamischen Nordens in der Zeit des Hw. schon bekannt 
waren und so ihre Gleichsetzung mit ihren westlichen Nachbarn auf der 
Hand lag. Nun enthält diese Gleichsetzung insoferne Richtiges, als Ost­
germanien damals, um 840 n. unserer Zeitiechnu lg vonSlaven besiedelt war. 
Immerhin dürfte al-Hw. kaum mehr gewusst haben als den Namen der Ger­
manen und die ungefähre Lage ihres Landes. Die Bezeichnung Saqäliba 
war auch noch später in der islamischen geographischen Literatur ein Wandel­
begriff (vgl. A. Zeki Validi TogaN, Ibn FadlüLn's Reisebericht: Abh. für 
d. Kunde des Morgenlandes XXIV, 3, 295ff, wo aber der Umfangsbereich 
des Wortes saqlüb wohl stark übertrieben ist.).
(Nr. 1590.) Land das Ist das Land der Mitte bei L 45° 00'
(v. 1. 45° 06') B 52° 00' (v. 1. 52° 05').
=  pt. lapucmu n ¿v EupiiiTTii Die Gleichsetzung mit den Bum au 
bestätigt das oben (bei Nr. 1593) Gesagte: al-Hw. identifiziert die Völker
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des fernen Nordwestens, von denen schon — wahrscheinlich sehr sparsame — 
islamische Berichte V o r l a g e n ,  mit den Völkern Osteuropas, die P t. nennt 
(vgl. noch oben zu Nr. 438).
Fliisso.
Fluss, dessen Quelle bei I  28° 40' B 44° 20' (Nr. 2090) ist; iliesst In der Nähe der 
Studt l Ja.«.« (Nr. 427) bei L 81° 00' H 43° 40' (Nr. 2001); seine Mündung ins Meer Ist bei 
L IM)' (V. 1. 23' 30') B 44° 10' (Nr. 2002).
Die Lesung der L der Mündung ist durch die adriatische Küstenlinie 
bei al-Hw. gesichert. Es handelt sich hier zweifellos um den Po. P t. lässt 
den Po fälschlich dem Larius-See entspringen L 29° 20' B 44° 45'. Der Punkt
(Nr. 2091), wo der Fluss eine Biegung macht, entspricht pt. TTXaxevTia, 
L 31° 20' B 43° 30' . Die Lage der Mündung (bei P t. L 34° 45' B 44° 00') 
h at al-Hw. ebenfalls nicht wesentlich abgeändert. Von den pt. Handschriften 
hat nur die RW-Klasse die richtige Lesung, die X-KIasse hat Tpdöog.
Diesem.Strome IllcBBt ein Fluss zu, dcsBun Quelle bei L 20“ 15' H 42° 45' (Nr. 2093) 
ist; seine Mündung in diesen Strom ist bei L 30° 00' (v. 1. 40', ev . 30° 40') B 44° 00' (Nr» 
2094).
Dieser namenlose Fluss ist der Aujpiaq des Pt. (Quelle L 28° 45' B 43° 45', 
Mündung L 30° 40' B 43° 45'; heute Dora Balten). Die vom Herausg. ange­
gebene Lesung der L der Mündung (30° 00') passt am besten ins Kartenbild.
Die Darstellung des Po und seiner Nebenflüsse ist bei al-Hw. eine ziem­
lich genaue Wiedergabe von Pt., mit keinen wesentlichen Veränderungen 
in der L und B.
Dem ersten Fluss flicsst auch ein anderer Fluss zu, dessen Quelle bei L 20° 80' 
B 45° 10' (Nr. 2005) Ist; seine Mündung in den Strom liegt bei L 30° 80' B 44° 00' (Nr. 
20 00 ).
Der Fluss entspricht dem auch bei P t. namenlosen Fluss, der dem 
Balvaxog-See entspringt (dem Mincio). Die L dieses Sees ist bei P t. 30° 30', 
also identisch mit der L der Quelle. Die B ist bei P t. um 1° grösser.
Fluss, dessen Qucllo bei 80° 80' B 44° 45' (Nr. 2007) ist; seine M ündung ins Meer 
ist bei I, »1° 20' B 44° 20' (Nr. 2098).
=  pt. TiXaoüenTrroi; (der Tagliamento), dessen B bei P t. diesem namen­
losen Fluss des al-Hw. sehr nahekommt (L 33° 00' B 44° 50').
Fluss zwischen den Städten ¿ jjj.-o .lj  (erster, dritter vierter, und letzter  B . ohne P. 
E rw ähnt auch bei Nr. 431) unil (Nr. 433); sein Beginn ist bei L 88° 45' B 4 8 1 30'
(Nr. 2101); seine Mündung ins Meer Ist bei L 31° 45' B 41° 30' (Nr. 2102).
Auf unserer K arte erscheint nur die Quelle des Flusses. (Dasgleiche 
gilt von den zwei folgenden Flüssen.) Es handelt sich höchstwahrscheinlich, 
wie schon gesagt (Nr. 431), um den ’'Apvoq. Seine Mündung h a t bei P t. L 33° 20' 
B 42° 40'. Der genaue Lauf des Flusses ist bei P t. nicht angegeben.
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F lu ss, dessen Beginn bei L 35 20' B 13 15' (Nr. 2103) ist; gelangt 7.11 einem Ort. 
dessen L 35° 00' B 43° 00' (Nr. 2104) Ist; Iliesst daun weiter dureli die Stact 
(Nr. 434) und m ündet ins Meer bei L 35° 20' B 41° 40' (Nr. 210;)).
=  pt. Tißepioq. Die Stadt (Nr. 434) ist Born. Die Quelle verlegt al-^w. 
fälschlich in die Nähe der adriatischen Küste Italiens.
Fluss, der einem Berge entspringt; sein Beginn Ist bei L 14° 80' B 43 = 50' (Nr. 2114); 
seine itlündiiiii' Ins Meer ist bei I, 45° 00' B 42° 20' (Nr. 2 11 ft).
D er un ftie  Lauf des Flusses erfdieint nicht auf unserer Karte. Da dio 
Quelle näher bestimmt ist, kann der Fluss, obwohl der Nnme fehlt, mit grösser 
Wahrscheinlichkeit m it pt. Xtpu/uluv (Quelle L 48° 40' B 42° 00', Mündung
L 50° 15' B 41° 25', heute Struma) identifiziert werden. Er entspringt nndi
Pt. den an der makedonisch-irakischen Grenze gelegenen Bergen. Auf ähn­
liche Weise lässt al-Hw. diesen Fluss dem Berge (Nr. S43—44) entspringen. 
Die Nr. fehlt bei Suhrab.
Fluss dessen Ursprung eine Quelle liel L 20° 20' (H s. undeutlich, ev.
20° 30' u  lesen) B Jf>° £0' (v. 1. 4ÜC E0') (Nr. 214(i) ist; l l im t  iu lccltcn  (Sulnüb: der 
Rtndt) (Nr. 470) und der Stadt (Nr. 477) hindurch; gelangt zu einem
Ort, dessen L 4 0 ° 4 0 'B  47° 15' (Nr. 2147) Ist; flicsst zwischen der Stadt y> (erster
und vierter B. olino P.) (Nr. 481) und der Stadt ^ - > ^ 1  (■¿weiter B. ohne P.) (Nr. 48t) 
zn einem Ort, dessen L 42° 00' B 4S° 00' (Nr. 2148) ist; gelaugt zu einem Ort, dessen 
1j 44° 00' B 4(!° 00' (Nr. 214!)) Ist; gelangt zu einem Ort, dessen I  4 7 “ 80' 15 45° 00' (Nr 
2150) ist; gelangt zu einem Ort. dessen L 48°00' B 4Gr00'(Nr. 2151) ist gelnngt zu einem 
<lrt doBsen L 47° 30' B 48° 80' (Nr. 2153) Ist; flipsst dann weiter und mündet ins Meer 
bei L 51° 00' B 51° 4 0 ' (Nr. 2103). Von diesem grossen Flusse zweigen scciis Arme ab 
und ergicssen sieh Ins Meer. Bcr Ort, wo der erste Arm abzweigt, ist bei L 4S° 45' 1140° 50' 
(Nr. 2154), seine Mündung Ins Meer beiL  51° 00' B 49° 00' (Nr. 2155). Die Mündungen 
der fünf nnderen Fliissc sind zwischen der Mündung dieses Flusses lind der Miindunn 
<les grossen Stromes in fünf von einander gleich entfernten Abständen (Nr. 2156 — 2100).
Die Donau trägt bei al-Hw. den Namen Für den unteren
Lauf des Flusses, der bei Pt. ‘ItfTpos heisst, kennt al-Hw. keine andere Be­
nennung. Dieser letzte, ein thrakischer Name, der uns als Flussname seit Hesio- 
dos’ Theogonia (V. 339) bekannt ist, findet sich bei al-Hw. nur als Name der 
Stadt (Nr. 526). Die keltische Benennung (Doncin) hat bei den römischen 
Schriftstellern (seit Caesar, Bell. gall. VI, 25) als die des Oberlaufes des Flus­
ses gegolten. Was den Grenzpunkt zwischen beiden Namen anbelangt, waren 
die Angaben der antiken Schriftsteller verschieden. Pt. sucht ihn bei der 
untermnsischen Stadt Axiupolis (III, 10. ]). I);e alte Benennung des Unter­
laufes der Donau verschwindet auch bei den späteren byzantinischen Sclu ift- 
Ktellern. Im 0. und 10. Jahrhundert wird sie nur noch als Archaismus verwen­
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det. Die Weglassung der alten Benennung bei al-Hw. ist jedoch kaum auf 
den Gebrauch seiner Zeit zurückzuführen. Viel eher liegt hier cler gewölinliche 
Fall vor, dass nämlich al-Hw. P t. verkürzt wiedergibt. Ob der Name 
auf gi;t Aavoüßios oder auf die der lateinischen Urform besser entsprechende 
Variante der Pt.-Hs. (ni) Aavaoouiou zurückgeht, lässt sich nicht entscheiden- 
Idrisi schreibt entsprechend dein Gebrauch seiner Zeit dcintl (dintl) ( H o e n e r -  
b a c h ,  op. cit., 45).
Die Position der Domuiquelle ist ziemlich genau von P t. ¡ihprnommon. 
Die L stim m t bis auf 40' (20® 20' ev. 30' gegenüber 30° bei PI;.)- Die B ist bei 
al-Hw, 415° 20' (v. 1. 4ö° 30'), bei Pt. 4(5° 50' (Hs. X; M ü l l e r  nimmt die Lesung 
der PtW-Kla.sse, 40° 20' in den Text auf, vgl. dagegen O u n t z , op. cit. 170, s.
Danulrii fons). Es ist dabei auffallend, dass die Reduktion der Mittelmeerlange
durch al-Hw. sich hier noch nicht starker auswirkt. Dagegen sind die L-Anga- 
ben auf der Balkanhalbinsel stark reduziert, was in jenem K artenteil zu weit­
gehenden Entstellungen geführt hat. Die Donauquclle liegt bei P t. gegenüber 
der Wirklichkeit einerseits viel zu südlich, andererseits ist sie sehr weit nach 
Osten verlegt. Die falsche B-Angabe kann hier die Ursache des Irrtum es in 
cler L sein: Pt. hat den ganzen Donauoberlauf verkürzt wiedergegeben, damit 
die Quelle nicht auf eine Stelle geraten soll, die bei richtiger L (28° 30') südöst­
lich vom heutigen Basel wäre ( S t e c h e ,  op. cit., 40). Al-Hw. bessert diesen 
Fehler nicht aus, weil ihm keine neuen Angaben zur Verfügung gestanden 
haben. E r lebt sogar bei Idrisi fort, der die Donauquellc dem Hw. entnom­
men hat ( H o e x e r b a c h ,  1. e.).
Von den Donauquellen hat man im Altertum lango keine klare Vorstel­
lung gehabt. Während die griechischen Kolonisten schon im 5. Jahrlm ndert 
vor uns. Zei'r. den ganzen Unterlauf der Donau gekannt haben, blieb die 
Quellengegend bis zur Kaiserzeit unbekamit. Auch Strabon lokalisicit sie 
nicht genau. Sie wurden erst durch den Kaiser Claudius I. im Jahre 51 uns. 
Zeitr. entdeckt (Kokxemakn, Die Alb zur Z?it des Kaisers Claudius: B latter
d. Schwab. Albvereins, XXI, 352). Diese Tatsache ist dadurch zu erklären, 
dass für die Quellengebiete kein Interesse vorhanden war, weil sie für den 
Verkehr ohne Bedeutung waren (SriiEK, Velkä Germania Klaudia Ptolemaia 
II: Schriften der pliil. Fak. der Bninner Masaryk Univ., Nr. 40, 58f).
Der nächste Punkt des Donaulaufes, den P t. angibt, liegt L 32 00 ' 
B 47° 15', bei der Mündung des ersten, au? Germanien kommenden Flusses 
(nut der Wöniit: identifiziert) und ist bei al-Hw. nicht angegeben. Der nächste 
Punkt, wo nach Pt. die Jm os (7«¡¡J-Mündung liegt (L 34° 00' B 47° 20 ), 
fehlt ebenfalls. Der Donaulauf zwischen der Quelle und Nr. (2147) bei al-Hw. 
wird einerseits bestimmt durch die Lage der Alb (Nr. 870 — 880), andererseits 
durch die zwei Städte (Nr. 47(3, 477), die die L 32° 20 , bezw. 30 haben. Diese 
beiden liegen bei Pt. nach der grossen Biegung, die der wirklichen Biegimg
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bei Regensburg entspricht, wo der Fluss schon die südöstliche Richtung 
eingeschlagen h a t (sie werden im allgemeinen mit Isperrt und Grosspochlam, 
bei der Mündung des Flusses Erlaf, identifiziert). Bei al Hw. nehmen sie die 
Stelle an dem N ordpunkt der Biegung ein, was eine Entstellung gegenüber 
P t. ist. Der linke Nebenfluss, der bei P t. L 36° 00' bei seiner Mündung hat 
(höchstwahrscheinlich die Aist), fehlt bei al-Hw. Der Donaulauf zwischen 
den letztgenannten zwei S täd 'en  und dem Punkt (Nr. 2147) ist wahrscheinlich 
auch auf der K arte von al-Hw. nicht gerade verlaufen. Zwar findet sich 
nichts im Text darüber, man kann jedoch voraussetzen, dass der Fluss auch
bei ih m  n a c h  d e n  z w e i S tä d te n  e in e  sü d lic h e  u n d  v o r  (N r. 2 1 4 7 ) e in e  n ö r d lich e
Krümmung gehabt hat. Der Punkt (Nr. 2147) entspricht nämlich der Biegung 
bei Curta auf der K arte des Pt., L 42° 00' B 47° 00'. Es besteht die Möglich­
keit, dass die Biegung, die nach Pt. bei L 40° 40' B 47° 30' (50'?) ihren nörd­
lichsten Tunkt erreicht, auch auf dor K arte des Hw. verzeichnet war, Der 
Fluss (Napcißwv, heute liaab, ung. Györ), den P t. bei L 41° 00' B 47° 40' in die 
Donau münden lässt, fehlt bei al-Hw. Der Punkt (Nr. 2148) entspricht der 
nördlichsten Biegung des Donaulaufes nördlich der S tadt Carpís (Nr. 481) 
bei P t. L  42° 30' B 48° 00'. Die B stimm t mit al-Hw. genau überein, die L 
ist bei P t. um y2° grössor. Die Reduktion der Mittelmeerlänge bei al-Hw. ist 
also noch immer nicht wesentlich fühlbar.
Die grosse Biegung nach Süden entspricht in Wirklichkeit dem Donau­
knie bei Waitzen (Vác) in Ungarn. Die Biegungen bei Curla und Carpís hat 
P t. übermässig gross dargestellt. Al-Hw. folgt ihm auch bei dieser Über­
treibung. Die Donau verläuft nach dem grossen Knie sowohl bei al-Hw., als 
auch bei P t. an sta tt in nord-südlicher ziembch genau in nordwest-südostlicher 
Richtung. Nach P t. m acht sie bei L 44° 20' B 45° 15' über Acumincum  
(L 45° 00' B 45° 20') und Rittium (L 45° 30' B 45° 00') eine grosse Krümmung 
zur Savemündung (L 45° 10' B 44° 30'). Diese entspricht der wirklichen Bie­
gung des Flusses nach der Draumündung über die Theist mündung zur Save- 
mündung und wird bei al-Hw. nicht verzeichnet. Die grosse Wende nach 
Osten eifolgt gemäss P t. bei der Save mündung, nach al-Hw. — bei dem die 
Savemüiidung (Nr. 2166) die Angaben L 43° 40' B 46° 15' hat — erst bei dem 
nächsten Punkt (Nr. 2149) L 44° 00' B 46° 00'.
Ein wichtiger Unterschied zwischen den beiden Darstellungen des 
Donaulaufes von Carpís bis zum letztgenannten Wendepunkt also inner­
halb einer verhältnismässig kurzen Strecke — ist der, dass bei P t. zwischen 
diesen beiden Punkten 3%° Entfernung ist und bei al-Hw. die gleiche Distanz 
nur 2° betragt. Die Ursache dieser recht auffallenden Erscheinung ist aller 
Wahrscheinlichkeit nach darin zu suchen, dass aj H w., der die L-Angaben 
von diesem Punkt an in sehr starkem Masse reduziert, den Donaulauf zwi­
schen Carpís und der Sftvcmündung viel kürzer zeichnet als P t., um die Positi­
onen auf der Balkanhalbinsel nicht heillos zu verwirren.
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Die Reduktion der L-Angafcen offenbart sich darin, dass die ganze 
L des möEHchen Laufes des Flusses, die von der Wende nach Osten bis zur 
Mündung nach P t. 11° 10' betragt, bei al-Hw. auf 7° reduziert ist. Das hatte 
groste Entstellungen in seinem Kartenbilde zur Folge. Der pt. „Flexus“ , der naeh 
der Mündung des Tibiscua bis zur L 47° 20' B 44° 45' (entsprechend der wirkli­
chen K it mmung beim Eisernen Tor) reicht, ist bei al-Hw. verschwunden. 
Bis zur südlichsten Wende des ganzen Donaulaufes (Pt. B 43° 30', al-Hw 
B 45° 00') ist der Unterschied in der L zwischen Pt. und al-Hw. y2°) vom 
Wendepunkt nach Osten gerechnet P t. 4° und al-Hw. 3i/2°)- Dagegen beträgt 
die nun folgende Strecke zwischen dem südlichsten Punkt des Flusslaufes 
und dtm  grosten Knie, wo der Fluss sich vor der Mündung (also zwischen Nr 
2150 und Nr. 2152) nach Osten wendet. 4° bei P t. gegenüber 0° bei al-Hw 
der diesen Punkt (Nr. 2152) und den südlichsten Punkt des Donaulaufes unter 
derselben L bringt. Andererseits betlägt der B-Unterschied zwischen dem 
südlichsten Punkt des Fluselaufes und der Mündung des nördlichen Donau- 
aimes bei al-Hw. um 3° 10' mehr als bei P t. Daraus erkennt man ganz klar, 
wie al-Hw. die ihm zur Verfügung stehenden neuen Angaben über die Mittel­
meerlänge in der Praxis angewendet hat: er liess die L-Angaben von der 
Donauquelle bis zum südlichsten Punkt des Flusslaufes in Moesia Sujwrior 
fast ganz unteiiiliTt (30° 00' und 49° 00' bei P t — 29° 20 und 47 30 al-Hw.), 
dagegen hat er den ganzen Flusslauf von diesem Punkt an bis zum grossen 
Knie nach Osten gegen N gedreht, so dass er der Donaumündung eine viel 
grösseie B als P t. (51° 40' gegenüber 47° 00') zugeschrieben hat.
Es handelt sich hier also um keine neuen Angaben, die al-Hw. auf 
Giund neuer Messungen oder Erfahrungen ins Kartenbild eingefügt hat, 
scr.dei n i m Veiandei ungen, mit denen sich al-Hw. bei den nach der Reduk­
tion der Mittelmeerlänge entstandenen Probleme geholfen hat. Das K arten­
bild wurde dadurch nur teilweise verbessert. Gegenüber der besseren Längen­
entwicklung steht die Tatsache, dass die Donaumündung ohne theoretische 
Grundlage abgeandert wurde, wir mit jeder wissenschaftlichen Methode im 
Widerspruch steht. Die sieben Arme der Donaumündung sind auch bei 
al-Bw. vorhanden. Der Punkt, wo sie abzweigen (Nr. 2154), hat L 48° 45 
B 49° 50', bei P t, 54° 50' B 40° 30'. Der genaue Lauf der sieben Arme ist 
nicht angegeben, es wird nur auf eine schematische Zeichnung hingewiesen. 
Der nördliche Aim entspricht dem 0 ia f6 \c c  F| 'Möv criöfia von Pt., L 56 15 
B 47° 00' (bei al-Hw. ist dieser Arm die Fortsetzung der Donau, die also den 
eigentlichen Donaulauf beendet, Nr. 2153). Der südliche Arm entspricht 
dem ‘lepov F) rTeuto] cTTojia, L 56° 00' B 46° 15' (Nr. 2155). Diese Arme sind 
bei al-Hw. namenlos. Seine Darstellung der Donaumündung bedeutet einen 
Rückschritt gegenüber Pt.
K .  C Z E d l . t D V
Von diesem erstgenannten Strome /mcIl'I ein Fluss hei L 4 4 ’ 00' It 4(1’ 00' (\- l  
J7C O0') ul) (Xr. 2101); er Messt in der Nähe der nördlichen Umgebung der Stadt A -k b  
(viertel- B . ohne P .) (Xr. 445); Nlesst 1111 der liehe der Stadt (vierter B. ohne" P  )
(Nr. 447) vorbei: riiesst an der M e  der Slndt (Nr. 448) lorliei und mündet in den
Strom. io n  dem er almvelffte. bei L 47° 30' 11 4 3 '0 0 '  (Nr. 2102).
Wie sich ohne weiteres feststellen lässt, handelt es sich bei dieser 
Abzweigung um ein nichtptolemäisches Element. Ebenso lässt sich festellen, 
dass von irgendeiner Verbesserung der K arte des P t. keine Rede sein kann! 
da diese Abzweigung auch in Wirklichkeit nicht existiert, Nach ihrem Lauf 
zu schliessen, erinnert sie an den eigentlichen Donaulauf bei P t., so dass man 
an ehie Dublette desselben denken könnte. Gegen diese Annahme spricht 
fiber die Tatsache, dass die nördlichen Nebenflüsse der Donau bei al-Hw 
(Nr. 2169 — 78) sich in den Hauptstrom  ergiessen.
Eine bessere Losung bietet dagegen die Annahme, dass es sich liier 
eigentlich um zwei Flüsse handelt, deren Quelle al-Hw. fälschlich vereinigt
hat,, wodurch eine Abzweigung des Hauptstromos entstunden ist. Die zwei 
Flüsse sind dnnn am wahrscheinlichsten der }>t. Kiaßpoq (Mündung bei 
L 4S)°30' B  43°45') und der pt. rTcxvuffog (Mündung bei L 5 4 °4 5 ' B  4 4 “50')
Der letztere ergiesst sich allerdings bei P t. ins Schwarze Meer. Nun sind 
aber die zwei Städte (Nr. 4 4 7 — 4 4 8 ) bei al-Hw. — wie wir o b e n  (S. öS) schon 
gesellen haben — von der Küste, bezw. der Nähe der Küste des Schwarzen 
Meeres, wo sie auf der pt, Karte gelegen sind, ins Binnenland verlegt, Dann 
hat aber al-Hw. scheinbar auch den Panvsos-Lauf m itsam t diesen zwei Städten 
1118 Binnenland versetzt und lässt den Fluss sich in die Donau ergiessen.
Was diese Annahme unsicher macht, ist die Tatsache, dass wir den 
genauen Lauf der genannten zwei Flüsse bei P t, nicht kennen. Etwas sicheres 
kann man hier also nicht ermitteln.
In diesen Strom enrlesst sieb ancli ein Fluss, dessen (¡nelle bei L !) i3 00' 11 4!P 15 
(̂ Nr. 210.1) ist. Seine Mündung in den Strom, eine nam enlose Stadt berührend, ist bei 
L J!1°(I0' B 4(1° 50' (Nr. 2104).
Der Fluss entspricht zweifellos dem Adpo$ die D m u  des P t. (die Quelle 
beschreibt P t. in 11,15, 1; Mündung bei L 44°20' B 45°40'). Die B der Quelle ist 
nicht punktiert, Die mögliche Lesart 46°45' passt aber nicht ins Kartenbild. Die 
übermassige L h a t al-Hw. von P t. übernommen. Die Reduktion in der L 
" 'nk t sich hier — wie oben gesagt -  gar nicht aas, was zur Folge hat, dass 
(ft FIuss,ailf viel zu lar)g dargestellt ist. Al-Hw. lässt die Drau im Gebirge 
■ 839-^840) entspringen. Dies entspricht der Draucjuelle im Kenov öpo5 
■>ei P t. Die B der Mündung bei al-Hw. ist wesentlich grösser als bei P t., was 
ne Folge der Verkürzung des Donaulaufes zwischen Carpis und der Save- 
imindung ist. Folglich wird Pannonien im Kartenbilde ganz fälschlich auf 
Clne schniale Strecke zwischen der Donau und der D rau verengt.
45
D I E  K A U T E  D E n  D O N  A U L  AN D S C  I I A F T G  H U P P E 7 5
Die „namenlose“ S tadt ist (Nr. 482.). Diese S tadt h a t die L  43°20' 
B 46°30', liegt also nicht immittelbar am Flusslaufe. Wahrscheinlich hat die 
S tadt auf der arabischen Originalkarte infolge einer dazugehörigen Abbil­
dung einen grBsseren Raum  eingenommen (vgl. Nr. 4S2).
Diesem Strom M esst auch ein Fluss zu, uns einer, gleich der vorigen, namenlosen
Stadt bei L 34° 20' 15 45° 45' (Nr. 210ö). Seine Mündung, el»euFa 1 Is eine Stadt berührend,, 
ist bei L 43" 40' (v. 1. 43" 00') It 4<P l.V (v, I. 47’ l.V) (Nr. 21GG).
Die Deutung dieser Angaben enthalt manche Schwierigkeiten. Die hier 
erwähnte namenlose S tadt kann kaum eine andere als (Nr. 478) sein. Sie 
wird in der Liste der Städte mit dem Namen (Emnna) angeführt.
Was diesen Widerspruch verursacht hat, ist nicht zu ersehen, da der Text 
der Hs. vor der überzeugenden Konjektur des Herausg. nicht in Ordnung 
war. Zu B und L dieses Flusses, der den laüog des P t. darstellt, gilt das bei 
der vorigen Nr. Gesagte: die B ist zu gross lind Flusslänge ist stark übertrieben. 
Von den v. 11. kommt wegen des D:maulaufes keine in Betracht. Die „namen­
lose“ Stadt, die dieser Fluss bei der Mündung berührt, ist schon bei der vorigen 
Nr. angeführt worden.
Dein grosso» Strom Messt auch ein Fluss aus dem Gebirge (vorletzter ß
c*Jino P.) (Nr. SU 7-S!)8) zu. dessen Quelle bei L 40° l.V 15 ¿ff0 30' (Nr. 2107) ist. Seine
Mündung in den Sfrnni isf bei L 42 00' B 48° 00' (Nr. 21 (58).
Dieser Fluss entspricht dem namenlosen Fluss des Pt., der sich bei 
L 3ÜC20' B 47°20' in die Donau ergiesst. Seine Lage hat al-Hw, abgeändert, 
indem er die Mündung des Flusses fälschlich nach Carpis verlegt hat. P t . 
lässt ihn „längs des ¿«»//-Waldes" fliessen. Bei al-Hw. fUesst er vom östlichen 
Ende des Sudetengebirges nach Carpis. Li Wirklichkeit handelt es sich hier 
um den Fluss March (Gniks : Prager Studien, III, 20).
In diesen »rossen Strom ergiesst sieli aueli ein Fluss, dessen Quelle bei L 44 3 30' 
15 48° 10' (Nr. 21U!I) ist. Seine Mündung Ist bei L 44“ 30' B 4(»3 00' (Nr. 2170).
=  pt. TißitrKoq, dessen Quelle und Mündung bei P t. unter gleicher I> 
ist(4(i°00 ). Bei al-Hw. hat Quelle und Mündung ebenfalls dieselbe L (44°30'). 
Den Flusslauf macht er, durch die Verschiebung des südlichen Donaulaufes 
nach Norden bedingt, viel kürzer. Die B der Quelle bleibt bei ihm fast dieselbe 
(Pt. 4S°30', v. 1. 48° 0 0 ',al-Hw. 48°10'). Der Fluss tragt heute den Namen 
Timis (Temes). Die folgende Nr. ist eine Variante zu dieser.
Dem grossen Fluss fllesst aueli ein l ’luss zu, dessen Quelle bei L 45° 30' (w 1. 44° 30') 
B 48° 40' (v. 1. 48° 10') (Nr. 2171) ist. Seine Mündung in den Slroin ist bei L 4ö° 30' (v. 1. 
44° 30') B 40° 00' (Nr. 2172).
Der Fluss fehlt bei Suhräb. Es handelt sich hier offensichtlich um eine 
Dublette der vorigen Nr. Dies bestätigen auch die v. 11.: anstatt der L 45° 30' 
ist bei Mündung und Quelle besser in Übereinstimmung mit der v. 1. 44° 30' zu
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lesen und auch für die B der Quelle ist die v. 1. 48° 10' vorzuziehen. Auf diese 
Weise liegen genau dieselben Angaben vor, wie bei der vorigen Nr.
H( m grosccn Floss [liefst auch ein Fluss zu, dessen Quelle bei t  4C° 10' (v. 1. 45° 30') 
B 48° 40' (v. 1. 48° 00') (Nr. 2173) ist. Seine Mündung in den Strom Ist bei L 453 30' (v. ]. 
46° 40') B 45° 30' (v. I. 46° 05'; Nr. 2174).
Dieter Fluss entspricht pt. ‘Paßuiv (heute Drincea in Rumänien; andere 
identjfizieien ü n  mit dem Jivl), dessen Mündung bei L 49° 00' B 43° 30', wo 
die Donau den südlichsten Punkt ihres Laufes erreicht, ist. Die nächste Nr. 
ist eine Dublette zu dieser.
Dem grossen Strom M esst aueli ein Fluss zu, dessen Quelle bei L 40° 10' B 48° 50' 
(v. l .  40° 05') (Kr. 2175) IeI .  Seine Mündung In den Strom Ist bei L 4ß° 40' (v. 1. 47° 30') 
B 45° 30' (v. 1. 45° 20') (Nr. 2176).
Es liegt hier, wie soeben gesagt wurde, eine Dublette zur vorigen Nr. 
vor. Die L der beiden Quellen stimmt überein. Die B der Quellen ist ev. anstatt 
der bei al-Hw. (Nr. 2173) und Suhräb aufscheinenden Varianten (40', 05', 
04') als 48° 00' zu lesen. Die Verwechslung dieser Ziffer ist im arabischen Text 
sehr gewöhnlich. Die L der Mündung könnte man ev. nach dieser Nr. (2176) 
und mit der v. 1. der vorigen als 46° 40' lesen. Die B der Mündungen stimmt 
überein.
Der Kopist hat hier scheinbar die Lesarten der vorigen Nr. als selb­
ständige Angaben in den Text aufgenommen, Sulirab folgt auch hier dem 
Text des Hw.
Dem grossen Strom flieset nueli ein Fluss zu, dessen Quelle bei L 40° 40' (v. 1. 
40° 30') B 40° 05' (Nr. 2177) ist. Seine Mündung In den Strom Ist bei L 47° 80' B 45° 20'
(v. 1. 44° 20') (Nr. 2178).
Die Angaben bei Suhräb stimmen mit den Hauptlesarten deB Hw. 
überein. Der Fluss ist zweifellos die ’AXoutci des Pt. (heute Olt), die er bei 
L 50° 15' B 44° 00' in die Donau munden lässt. Der Unterschied in der Lage 
ist ziemlich gross. Bei al-Hw. verläuft der Fluss viel östlicher, in der Nähe 
des grossen Donaulimes vor der Mündung. Hier wirkt sich wieder die oben 
(bei Nr. 2151 — 52) erörterte Tatsache aus, dass nämlich die Langereduktion 
te i al-Hw. eben erbt bei diesem Kaitenteile stark fühlbar ist.
Dem  grossen Fluss flicsst aueli ein Fluss zu, dessen Quelle bei L 44° 80' ( v . l .  47 .10 
B 4S° 40' (Nr. 2179) ist. Seine Mündung in den Strom Ist bciL 50° 80' B 51° 25' (Nr. 2180).
Die Lesung 44° 3 0 'der L wird durch Suhräb bestätigt. Der obere Laut 
dieses Flusses entspricht pt. Tüpa;, der den Karpathengebirgen entsprin­
gend (L 40° 30' B 48° 30'), entlang der südlichen Grenze des europäischen 
Sajnmtiens seinen Weg nimmt (heute Dnjeslr).
Da aber die Donaumündung bei al-Bw. erheblich nördlicher liegt (vgl. 
Nr. 2155 — 60), verliert der Fluss bei ihm seine selbständige Mündung ins
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Schwarze Meer, die P t. bei L 56° 20' B 47° 40' ansetzt. Hier liegt wieder ein 
Fall vor, wo man deutlich sehen kann, dass die Längereduktion des Hw. 
nicht streng wissenschaftlich durchgefiihrt wurde. E r hat nicht einmal immer 
einen graphischen Ausgleich angestrebt.
Fluss (vierter B . ohne P .) dein Beginn ist bei L 83° 00' U 51° JO' (Nr.
2311). Seine Mündung Ins Meer ist bei L 80° 30' B 58c 00' (Nr. 2312).
Der Lage und den Buchstabenelementen nach entspricht diese Nr. 
zweifellos pt. ’Afjaoía? (L der Mündung 29° 00' B 55° 00', L der Quelle 32° 00' 
B 52° 00'; heute Ems). Suhräbhat Von den pt. Hss. h a t X  ’A(iduou ;
die arabische Lesart geht offensichtlich auf eine andere Hs. zurück. Die B 
der Mündung ist nicht punktiert. Die obige Lesung wird durch den Küsten­
verlauf des „Germanischen“ Ozeans (Nr. 1018ff) gesichert. Die B der Quelle 
gibt Suhräb falsch an (54° 40'). Der Flusslauf erscheint nicht auf unserer 
Karte.
Fluss (dritter und vierter ü .  ohne P.); sein Beginn isl bei L 41° 30'
B 52° 00' (Nr. 2313), riiesst ilnnn weiter, das Gebirge (■/.weiter, vierter und
sechster U. ohne P .) (Nr. 895 — 800) berührend: seine Mündung ins Meer ist hol L 32° 00' 
B 50° 00' (Nr. 2314).
=  pt. "AXßiq (Quelle L39°00', B 50° 00', Mündung L 3 1 °0 0 'B  50° 15', 
heute Elbe). Suhräb schreibt den Namen Die arabische Namens­
form geht scheinbar auf einen griechischen Genetiv (’'AXßioq) zurück. Das 
Gebirge (Nr. 895—890) entspricht pt. MriXißoxov opo^. Der Flusslauf erscheint 
nicht auf unserer Karte.
Fluss der dein Gebirge (vuiiet/.ter !>. ölnie P .) (Nr.
901 — 902) <9 nt springt; seiro Brigiim ist bel L 43* 05' B 52° 05' (Nr. 2323): seine Mündung 
ins Meer ist bei L 47“ 00' B 5*  30' (Nr. 2324).
=  pt. OuKTTOÚXa; (Quelle L 44° 00' B 52°30', Mündung L 45° 00' 
B 50° 00'; heute Wisla). Die Darstellung des Hw. weicht hier merkwürdig 
von ihrer Vorlage ab. Al-Hw. versetzt die Quelle in das -Gebirge,
das den pt. lapnotTiKá ópii entspricht. Bei P t. ist s ta tt dessen das Aski- 
burgio?tgehhge als Quellengebiet angegeben (dieses Gebirge hat al-Hw. unter 
Nr. 899—900). Bekanntlich hat die Tatsache, dass man dieses Letztgenannte 
m it dem Eschengehivge identifiziert hat, sehr grosse Schwierigkeiten in der 
Pt.-Forschung verursacht. Da Askibiirgion als Quellengebiet der Wisla 
viel zu nördlich angegeben wäre, hat man angenommen, dass es eine Dublette 
der loiibiira-Gebirge ist. Bei al-Hw. gibt es dieses Problem nicht: er lässt 
die Wisla dem !■»..^Itj^-G ebirge entspringen. Da dieses bei P t. die westlichen 
K arpathen und die Sudeten, ev. auch das Eschengebirge umfasst, hat die 
Darstellung des Hw. den Vorteil gegenüber der von Pt. 15s bleibt jedoch 
mehr als fraglich, ob hier eine bewusste Veränderung oder nicht vielmehr 
eine der gewöhnlichen Entstellungen des Hw. vorliegt.
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Fluss iJl (dritter B . ohne P.); sein Beginn ist bei L 43° 45' B 50° 10
(Nr. 2325); seluo Mündung ins Meer ist bei L 51= 30' II 51° 50' (Nr. 2320).
Die mögliche Lesart der L der Quelle 48°45'passt nicht ins Kartenbild. 
Sowohl die Buchstabenelemente als auch die Lage spricht für eine Identi­
fikation mit pt. ’AEidKiiq, dem heutigen Tiligul, von dem gesagt wird (I li, 
», 0) dass er in den Karpathengebirgen (bei al-Hw. Nr. 903 — 904) entspringt 
und bei L 57° 00' B 48° 00' ins Meer mündet.
Die Überprüfung der obigen Nr. des Werkes von ul-Kuwänzini ermög­
licht einige Beobachtungen zu den Problemen, die mit dem K i t  & b s f l r a t  
a 1 a r  d Zusammenhängen. Zwar erstreckt sich diese Arbeit nur auf einen 
Teil des gesamten Materials, es lassen sich jedoch einige Schlüssen daraus 
ziehen.
Im  behandelten K art enteile sind die Angaben, die am wenigsten abge- 
íindert wurden, im westlichen Teil, in der Gegend der Dnimuquclle. Al-Huwii- 
rizmi hat erst von der Donauquelle an die Längen nach Osten entsprechend 
seiner Reduktion der Länge des Mittelmceres reduziert (vgl. oben S. 71). 
Die Reduktion ist besonders im Kartenteile östlich des Donauknies 
bei Waitzen (Vác) sehr stark: die Entstellung des Kartenbildes des 
Ptolemaios ist daher hier am auffallendsten. D^r Reduktion der Länge des 
Donaulaufes entspricht die Reduktion der Lange der Basis der Balkan­
halbinsel. Da ihm aber auf der Balkanhalbinsel ziemlich viel Angaben zur Ver­
fügung standen, lief er Gefahr, dass durch die verkürzten Längen sein K arten­
bild sehr zusammengedrängt worden wäre. Das würde aber ein D »rcheinandfr 
in seinen Angaben auf der nördlichen Balkanhalbinsel herbeigeführt haben. 
Kennzeichnend ist, wie al-Huwäriznri sich bei diesem Problem geholfen hat: 
er verkürzte den Donaulauf zwischen Waitzen (Vác) und der Savemiindung und 
hat dadurch den unteren Donaulauf zwischen der Savemiindung und der Mün­
dung der Donau nach Norden verschoben. So winde im nördlichen Teil der 
Balkanhalbinsel Raum  für seine anderen Angaben gemacht. Interessant 
•st zu beobachten, dass er einige Angaben mit dieser Verschiebung nicht in 
Einklang gebracht hat: der Fluss (Nr. 2179 — 2180) hat bei P t. nördlich des 
Donaudeltas eine selbständige Mündung ins Meer; bei ihm hat jedoch diesen 
Platz das nach Norden verschobene Donaudelta erhalten. A nstatt aber auch 
die Mündung dieses Flusses dementsprechend weiter nach Norden zu ver­
schieben. liess er nun den Fluss in den nördlichsten Donauarm münden. 
Dass dies ein recht primitives Verfahren gegenüber der pt. Methode darstellt, 
braucht nicht erst betont zu werden. Hier liegt deutlich ein Beispiel der 
emsetzenden graphischen Spielerei der späteren arabischen Kartographie 
vor. Auf ähnliche Gründe lässt sich wohl auch die bei Ptolemaios fehlende 
angebliche Donauabzweigung zurückfiihren (Nr. 2161 —2102).
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Die Biciteangafcen sind im allgemeinen besser erhalten. Der oben 
geschilderten Verkürzung des Donaulaufes zwischen W aitwn (V;ie) iuid der 
Saveni Bildung ist zuzuüehreiben, dass die Save und die Drau bei ilnn weit 
nach Norden verschoben verlaufen. Dadurch wird Noricum und Pannonien 
auf eine enge Strecke zusammengedrängt.
Es erhebt sich die Präge, ob sich auf Grund des Ziffern- und Namen­
m aterials hei al-Fuwärizml sein Verhältnis zu den Hss. des Ptok-maios fest- 
.stellen lasst. Von den Zahlenangaben stimmen zwei mit Ptolemaios genau 
überein: die Breite der Donauquelle ist sowohl bei al-Huwfirízmi als auch bei 
Ptolemaios 46° 20' (nach der Lesung der RW-Klasse; X hat 40° 50'); weiterhin 
stimmt die Breite des Donauknies mit allen Hss. des Ptolemaios (48°) überein. 
Einige Breiteangaben in Norditalien bei al-Huwäriznii kommen denen des 
Ptolemaios sehr nahe.
Ergebnisreicher ist der Vergleich des Namenmaterials bei al-Huw&mini 
m it dem des Ptolemaios. Bei (Nr. 480) weicht die arabische Namens­
form wieder von der v. 1. der Hs. X ab (Peßoupobouvov). Bei (Nr. 521) is-1 
der Fall ähnlich: X  hat ’Aniffia, al-Hw. dagegen mit der RW-Klasse (’Auaoeia 
1̂ - jUI (vorletzter B. ohne P.). Kin weiteres Beispiel liefert der Name des 
Gebirges (Nr. 839  — 840): Kapoucrabiov RW-Klasse; Kupouúbei X und 
(sechster und letzter B. ohne P.) al-Huwärizml. Ähnlich bei (Nr. 2311 2312)
Anúffou (X), ’Andcna? RW-Klasse, dazu al-Hnwärizim 
(vierter B. ohne P.). Ohne die Bedeutung dieser Übereinstimmungen verallge­
meinern zu wollen, wird man alto berechtigt sein anzunclunen, dass die 
Vorlage (Text oder Karte) des Huwärizmi letzten Endes auf einen Text 
(oder eine Karte), die jeweils mit der IlYV-Klasse verwandt sind, zurückgellt.
Von syrischer Vermittlung, die sich manchmal (vgl. Mznc, Afrika, S. 
Ylff) nach der Form des arabischen Namens beweise« lässt, finden sich im 
behandelten Kaitenteile keine nachweisbaren Spuren.
Was das Verhältnis Suhrab’s zum Huvräriziin anbetriffc, so kann hier 
au f (Nr. 433) verwiesen werden, wo Suhräb scheinbar aus einem uns unbe­
kannten Text des Hnwärizmi sc hüpft. Bestätigt wird diese Aiuialnne durch 
ein anderes Beispiel: bei der Aufzählung der Städte wird der Name der Stadt 
(Nr. 47S) bei al-Huwärizmi als (dritter und fünfter B. ohne P.)
angegeben; bei den Flüssen (Nr. 21(55—21(51)) wird sic dagegen als ..namenlos 
erwähnt. Bei Sulnäb findet sich auch in der Stiidteliste kein Iviime lin; die 
S tadt. Wie es scheint, entstam m t der Name auch hier einer uns nicht bekann­
ten Hs. des Huwärizmi.
Wichtig und interessant als niciiiptniiMtuusohe* Element ist die erst­
malige Erwähnung der Snqaliba und ßurjtai und ihre Identifikation mit 
ptolemüischen Namen (vgl. zu Nr. 438, 155(3, 159(5).
Als Nachwirkung des Hnwärizmi ist endlich die Übernahme der Lage 
der Donauquelle bei Icliisi zu vermerken (vgl. oben S. (’>!)).
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JIU'L 1,11 ocnoue n u a u i i / i  TL-uura Mkiikom, t ű k  i;aic K apra, npii.iuxeiiiiiui is o p n n in a .iy  — upo- 
" iu a .  9 m  pei;oiicTpyiiuiii[, npiiiicfleimiiii d kőimig utíitm i, n u m e ra !  c .u ion  eTapoii cpe.iuoiiüüouoü 
itapToii npiiíy iiaücK iix  c rp a n . C rpuccöjpiV K aii pyKomni., n a  ih-iioiic noropoii M aiim in  n i 
ieui.T „K irraű  cy paT  iu -npA  -a , coAopainr omciiei ainoro i'patjupiociíiix ouinftou, iic.igJicrimc 'icro- 
nojioiiiLiaTypa o'ioiii. om uíío 'iiia. PeKoiicTpyitmui Gu.iu ijoi.momiii i jm n i, noc.ie ycrpaiien iiii rrrnx 
«millióit. IIonpaoK a ouihöok yAWncr,, íjo.n.iiiüii 'iucti.ii), d jtcm  cpaim eniiii c rpc iecB iiji opnriina.ioM. 
Ic c jc jo u a n n e  to ü  'la c m  uapTu, noiíaiiuuaioiHen npiuynanciLiie c rp  hím, nooűine aoisasiJiiaeT, í r ó  
o i-X n a p m jiu  i|iaRTn>icci;n nepeiie.i riTo.ioiiaii. í lo  íío.icc inupoOiioü iiec.iu.w iiaiine n aTofi nacrii 
m pT u  oomipyTKiiitaeT J ia ic p m u , hcxii.uhuiiIÍ ne o r [Ito.icmüii : iá it ,  i ie a y y  iipo iim , n ep e 'u íc jc iin u e  
llcU nusicpasiii 438 , 1593 h lüiHi iiiiena B u r já n  h S a q ü líb a ,  u o ropue  iionii.iinnrcit a.iecb ii imp-
“ “ ‘ i j )a : i  u a p a ötK on  i ia y m o ii  ......................mckoA .u im p a T yp e . A .i-X n a p ii  imii iiAciini<|iiiuupver
c O ap jian ieH , a  f a q i i l i b a  c l'epM aiiucü üm íJM aii. B :m ix  ino im ii|iiiu iipo iiannnx  no- 
’iii iiiotcii cT p o u e iiiie , coriiiconaTi. jiaTi:piia.i T lm iesiaii c reoi'pai|iiiiftCKii>iu a iiainiiuiu cím en aiioxii.
linpT a n .i-X ia p in jm  o npiuyiiuiicKiix w p a iia x  noi;a:iuiiaer Kopciniuc o n a o iie m u i o t  isap iu  
'ho.ie.M an, no oTíiomeiiiiK) i: rüorpai|in 'ieciuiíi innpoTaM ii u u r o r a u .  Oííwiciieniie k :)T0«y 3iu ^o.iauiH 
"c iia ,;. ), T0M, mto iu -X n a p iiu ii i  Becwia y.Meiii.iiiiiT ,T,miiy CpcAiiaeJiiiura M opn n tiikiim ort- 
Iiiwoji fiUJ H puuyayei, yMcuiiiKH'i’ii n o ’icpK E x inaiicuo ro  no.iyocrpoBa, isai; n ,u m iy  tg-iiümiii 
Ayiiaii. IIo  Iim uy xoro, ’i t o  :ito  iip iiucjo  fin K uMcoRDuepnojiv cKoiuemiH) m ién na  ü a jiía n -  
tlc.0JI "o-iyocrpone, aa-X iiap iiism  i)m c n # .i ro 'icim e ^.yiian iÍo.ioo na  ccu ep , a  m id iim  tih iim  
o ú p a io ii, mto oh yuopoTii.i n riiianurc.ii.n .ii jiepe  y iacTnn íte au y  ropo.io ít B án  u ycrtosi C anu , 
I».icno.!osuciiiiob e CGBepa na mr. I h  aro ro  no^.ie^oiia.io, 'i to  v e rta  A yiian .íümiiT y lu-X iiapiiusiii 
uume, mosi y Iho .io iia ii. I lp iu m iu n n u ri h c io s ,  yiiOTpe(5.ieiiiiuíí a.i-XiiapiiíuioH iipn b tiix  iiiniepe- 
" DJIX’ "u'm -iunaeT, 'iro  yaru „ lim a fl i:ypaT a j - a p j “ , 3 to  iiepnoc iiponiinejGiino ue,io.iioiie>iiiorr 
llpaCci;cin íiaTL>MaTii'ieci;oii rcorpailuni, c TcnpeníMGCKon to 'ik u  ;ipeunn iiu.iiiutcii anii'iiiTc'ji.iiofi 
^"taao iim ieii, u cpaiiiieim ii c /'tuiypiipixi/ bif-faltai;. l'<‘orp.Li{iii‘ioci;it * m nporu  ii x o j ro r u  onc.io- 
iiiisitc" o t  cooTucrcTiieiinux ja i in u x  i-pciccuoro opnrnna.ui, ne to.ii,i;o ii iio u o a c iiiiiii unoro- 
•15IIIIUX rp a ijiu im iiix  oimifioií, no onn cuiiiuiih c Talm im  ii iMcnenuiiMii, i;o ropu«  noiiiiaa-ilicu 
‘■l»11 uiiioii iiiMeneniiii ucux xm iu u x  o.uiora n.iu Apyroro y i a c r m  isapTU.
I! iiponnionec i; iiy jiepaunn rcorpa '|m  iccisiix A0.ir0T n m iipor, HOJieniLiaTj p a  (íu.ia y;ne
'» ’m a  ii Tón pyKoiiiien IIio.iGJinn, uoropon  iioji,:iona.icn a.i-Xnapii:iMii. K ai: cmucTi'Ji.cTuyKiT
- T n cc iu jo u a ii iiu e  iijicna , a j-X na])u :u iii nau.30D au.cn Tanon pyiioímci.io Ilro .ieM an, iiOTtipa«
"PmuU-KüKirr k rpynne r \j . 0  ciipnficiio!! i io c p e ji i ir ie c rn : ,« iioTopu.M mií yn:e ne p a j  Bcrpenuiici>
p a flo rax  a.i-X uapiiajiii, ;iacci. niiiiaKoro cJUAa iiüt.
P'if) ^ a i" ll4e “ ’ --^"apiiiM ii Taiiaiu !ioa;no iiponepirri, uo rpyjaM  C vxpaC a, i;oTopnii no:ui;e nope-
, ’” , u  010 c 0 '■"Honim. C v xpa l) K om ipyor a i-X in ip ti:u in  nooóme o'iciil n p a o u iin n . I I o  Tanaié ii n.t
m ic i* ,l.ULJP' ' 0 liai,l,° 11 'Iücl11 Jioamo yiT anoinirii, 'rro  oh iiciio.iii:j<>ita.i n a «  iiG3iiaK0jiym pyiio-
 ̂ C1, „KiiTafi cypaT a .i - a p í“ a , nőo, n ap iiiy  c Moiibuiimu OTíLioiienniisin, c ro  co 'iiiiigiiiio cojcpiKiiT
>e i ukik: im ciia  ii ja m iu c , icoropue m; iia x o ^ iu o i n ( 'jiin rr .ii'in io ii ocranuioilcii pycoim cii ■w-.Vu.ip,, )Mlt
 ̂ ^ n p a u io p i i j i ip r n  flonTo.ii.nocTi. n siutoa n i-X B a p iu jn i,  c ia r i.n  y cra u a iu iiB a cT , 'i r o  uciio jii.- 
U!l 1,11 ,ITlr,,cj)íi]>nn, cTaon iiie n'iiniiiin u noM.iiiGniiicri a ;)a u c i;o “i roorp a iln n cc iso tt .m  r n p a r )p i :r 
^ .i-ioci. j -u e  c  c r o  p a ö o r o n ,  w 'ío mi, nm icu iian  CpeAiiioio A -n in , 11c 110.11.3yeT Aaa;e ju a  í ia io -  
l|]|0íí|1CkllX B n ,,le P aPni1 (C a 'ia p u a iiA  -T a p a a ,  C a iia p K n n j — 4'ep ra n a ). C am si a j-X n a p iia J iii  eflBa 
u,<c r iio n a j Ilim  X y p ja jO u x ,  u orop u n  im.inerr.ti iicpnuM iiim n im iM n i npeACTaniiieio.M Mi;nTar>
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iiaj-MixHdiiuL1* ckoíí jnT ejjaT ypu . B .-cu ia  uepo jin io , í r ó  counecruoa  mino.n/iOBanue 
MTOíeMaliCKoro M a ie p ic u a  a  n ra iie p a p u ti cy in .eauoua.io  c  caiio ro  n a i a j a  —  iifío m rrepec  
k i i t ) i8Maricüf>)iy H a ra p n a ty  Öjí.i y II 'íh  X y p^aiG u 'ca  Taiioii ciui*icbiifv mto oh cqm AGJa.i 
n epeaos  r'thtyfiatpLxfi b pijyl Jts~a n rs'iGuiiii IX  nctta, —  s t o t  n u rcp cc  6u-T po oc.ia(>ej 11 
ycTyniu h ü c to  ő o ie a  iipüMiiTiitiiioü i ta p io rp a  [mii. A  c .ieaa  IÍTOieiiaji Bee n;e iioucicuy m oxuq 
iia fiin  n ap iG cuoű  re o rp a ln n e c K iii ju ra p aT y p e . I I )  j t a i e p u u a  u c c ie jo n a iiiiu x  d a r a l i ,  n io fip a- 
m euna K in ia  Ayiian no I l t o i e a a »  iia x o jn rc n  j a a ie  b couiiiioiiiih llApncn.
ynoTpe'iJeiiiiuB  a i - X n ip a j im  j u a  nnyTpo-aniaT cit 10 iiT im epapnii, MoryT i iu r t  ncno.ibaooiiua 
r a i t s e  b o iipejM C iinii p a ia itu m i lin ra l)  c y p ar a i - a p * “ -a. CcBepuuo o ^ a c n i  T p aiicuxcaium  — 
Taitate Ile im ia ti — ö u m  no  810  r. .111»  b c-iaíoH  cium i co c rp a iia m i I lw a s ia .  l í r a i :  
u ccu in  ucpoiiTiio, í r ó  a j-X u a p ii ¡mii b im  o t.i  iiriinapap-.m  u cdo) c -m n a m ia  -iiiuib iioc.io 8 4 0  r. 
B ap o ruB opej jiMenaio H a u ii i io  ( 8 2 6 - 7 )  — l U p r o a u  o ő o an a 'in i co'iiiiicimeH „ iio c t kdöm" 
836  r. II M ftiii: npiiu iei ií iio joG iiun pajy jE .T aT iiii: no cro  m u íu b b  c c tm ic iu c  c o x ia jo e t  n 815  r. 
y n o tp c ö jc iiiiu  3THX Aayx íiru n ep ap n ü  roiKB iiOKaiuaaCT, 'i to  a.i-X uapiH sm  nauuca.i cnoc co- 
■miienufi n o u e  84 0  r.
P e tő n  rp ju i in  ' K ip r j ,  up im aA enu ii a nonne c ra ri.n , u rn a  M u a n a  n a  oauouaiinii tg x  npnii- 
11,111100, u o ropu  3 o u i ic i i  C yxpaö  b cbosh  iiper;iicjooiiii. ITpooitnan 3 to ü  sapT y  iume>iuo ro p a w o  
fio.iee npnuuTiiBiia, hcm upocuuiiu nro icH airieciíO  i R apríJ, cocTao.iciino;i n a  siarcjiaT iiiecK oii 
ucuone. H pn pncoBam m  K apni moikiio ű u io  ii iicno .u iouaT b nro.ieíiniiiccKyio itap ry , no  ona  
j a . i a  (5u íioiipaBUJLiioB n p e jc ra i-io u iie  o p a lo r . i  a i-X [iap .i;u in , b iiiiav >ieio peiioncTpyKunH 
a p r u  ocym aiirD onJiiia:r. iiíict o ía ra iM io  n.i o.mii)b3 j a n u j x  n a^ íja iiu 'jx , y a i - X i ia p a w n . ‘
1 (.'jiMii couoicitiix  y iem jx  u iiauiun au ro p o n  iiuiinsiajcn n iiui’JPAnm'i P’iu H- líp an - 
K'tncuiiú u ciki a fi p a lo r e  „M ireuaT U 'ieciüin reorpai|*nn y apafion" ( I la y m o o  nac-icACruo, t. ] .  
A iiaiPsinii llay i; CCCI’ llim n irjT  iicn ipm i cctociDounaiiiin. 1018, (j'JT) — <*52'l.
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K. CZKCJ.liDV
lJpr neue Ibn Fm llän-Text enthält eine R eihe Min s|)rauhlichen und 
sa,-!ilichen F’roblcMiicji, rlie die Kom m entatoren noch lange beschäftigen  
werden. Grundlegend für das (Studium des neuen T extes ist die Faksim ile- 
usgabe mit Koiuiuontnr ' die in der Redaktion des Akademikers I ,T. K hac- 
Kuvsk ij i. J. I0a!) crHchivneii ist. Neben dieser wichtigen I ’ublikatinii haben 
<luch die Ausgabe A. Z eki V a lid t Togakb2 (Text in Transkri])tion. Über- 
sptzung uiid Kom m entar) und die textkritiselien Erörterungen H K m ’EHs* 
^ Ul1 Verständnis der neuen Version beigetragen. Auf Grund dieser drei Arbei- 
^!l Wur£le eine von 11. P. B la k k  und R. N . Fryio vei-fnsste, mit N oten ver- 
lene englische Version des Reiseberichtes in der Zeitschrift ..Byznnlina  
etabyzantinn;‘ veröffentlicht, 4 
t|, I^tlACK°vsK iJs Ausgabe der neuen Version hat sich als ein solides Fun. 
de,lieT1̂  ^U1 we^ ere historische Folgerungen erwiesen. A. F. K o v a le v sk ij  
 ̂ 1 sich in der Ibn Fadlün-Forschung besonders verdieait gem acht hat. zahlt 
me R eihe von wichtigen diesbezüglichen Arbeiten auf. die neuerdings in der 
u"jetunion und in Polen veröffcntlicJit Ai'urdon.5U nter anderem erwähnt 
auch sein eigeneH liandscln-iftliches Werk (von tausend handschriftlichen
1 eu), das er als Vorarbeit zur Neuauegabe Ibn Fadians betrachtet.
Das Studium  der neuen Version wird aber noch immer dadurch er- 
ilass sowohl K hackovsk ijsgrundlegende Ausgabe, als auch diejenige 
’'lvI V a lid is  im  ersten Ivi-iegsjabre (R it te r s  Aufsalz sogar i.,T. 1!)42 ) ]>Til>li- 
‘K lt wurden, daher schwer zu erreichen sind.
‘»uiMi n ^yrumee-i Miie Wnii-clJriflJuuia na B o.iry . Tlepcni)A n KUMMeirrapntf nu« puflai,-- 
^uKaflu.MiiKa H. 10. K pam ;oiici(oro, Mocicua -  Jluiiiiurprifl IOSii.
ÜJ. J , "  Fuijlün's ReisebBripht: A ljlinm llungcn für d ie  K u n d e des jMorguiilumlc.s 
‘•kvski , 3, L eip zig  J0311. — Zur Ktnlhingnnhino Kit.« k o v sk ijk  lind A . 1J. Ivova-
aPaöii(>Tf zu '¡‘üRU,n W erke vg l. M. 10. K p a‘iuoncicull, O 'icpiiii uo iicTopnil pvccuoil 
•«ncim n n '  llu;lnT- A l;afl- H ay*{ CCCF, MocKiia— Jleiiiinrpa« 1950, S. 260. Kona- 
('Ö50) s  207 L'rU:i"1 UOCTi)Ill!>3IIOCTI1 Hßn t|)afljiana: HcTOpiiMeciiiic Sam ieiiii X X X V  
j i . ,lm  'l'ext v o n  I'jii FliillänV IteiKrtwiclit: ZOMC X.t'VI (104^). S. ! )8 -1 2 « .
B i'otes nn tlie Risnln cif ibn Fndlnn: B.vzantina Melnbyznntinn I (1U4U), S 7 —.17.
. X... '1 2,1R: aucli KoDajRucxnll: nocoai.cT iio Xajiin]ia K uapio noiniccicnx




2 1 8 K. CZEG f.ÉD Y
Die M öglichkeit der Ü berprüfung des neuen T extes v erd an k t der V er­
fasser Prof. L . L i g e t i ,  d er die M esehheder H andschrift w ährend seiner For- 
uchungsrcis»' in A fghanistan i. J . 1936 ebenfalls photographieren  liess0 und 
d iese P hotokopie ihm  gütigst zu r Verfügung gestellt ha t. D as Faksim ile 
dieser Photokopie w ird am  E nde des Aufsatzes beigefügt.7
D er neue T ex t wird vom sprachlichen G esichtspunkte aus durch grosse 
U nsicherheit gekennzeichnet. N eben Sätzen, die in  gutem  Arabisch verfasst 
sind, finden sich in ihm  eine Menge F eh ler g ram m atischer und stilistischer Art. 
Es w ürde jedoch kaum  rich tig  sein, hieraus a u f die schriftstellerischen Quali­
tä te n  Ib n F ad län ssch lie ssen  zu wollen, denn aus einer näheren U ntersuchung 
erg ib t sich, dass die m eisten  F eh ler dem  K opisten  zuzuschreiben sind.
D ie F rage, wie sich die neue Version zur Y äqütschen Fassung verhält, 
bean tw orte t R r a c k o v s k i j ,  indem  er a u f  die Tatsache hinw eist, dass Y äqüt 
die oft individuelle und  bisweilen kom plizierte Ausdrucksweise Ibn  Fad!ans 
durch  die V erwendung von geläufigeren W endungen vereinfacht.8 R i t t e r  
sprich t von stilistischen G lättungen  der dem  literarischen Stil n ich t recht 
en tsprechenden W endungen Ib n  F ad läns.“ Diese B eobachtungen treffen im 
allgem einen zu. D agegen sind Fälle, wie z. B. f. 197a, Z. 5, wo die L esart 
des neuen T extes vorzuziehen ist, selten. In  vielen anderen  Fällen stehen 
einfache Schreibfehler bei Y äq ü t bzw. in der neuen Version einander 
gegenü1 er.
Die Codd. Y äqüts stellen  bis au f einige unw esentliche Abweichungen 
eine einheitliche Version des R eiseberichtes dar. E s ist sehr zweifelhaft^ 
ul) eine nähere V erw andtschaft zwischen der M eschlieder H andschrift und 
einem  von Y äqüts Codd. nachzuw eisen ist. E ine grosse Anzahl von abw eichen­
den  L esarten  der Codd. w urde der sow jetischen A usgabe beigefügt und im 
K om m entar besprochen, m anche der w ichtigsten Codd. Y äqü ts sind aber 
noch im m er dein S tudium  verschlossen.10 Das Problem  des Verhältnisses 
der späteren  K om pilatoren, A hm ad Tüsl usw. zum  U rtex te , bzw. zur Mesch- 
heder Version wurde von K o v a l e v s k i j  gründlich u n tersuch t.11
Die andere wichtige F rage , wie nahe die neue Version dem  Original­
berichte s teh t, kann  einstweilen noch n ich t bean tw orte t werden. Soviel s teh t
* E in e  um lere P h o to k o p ie  w urde i. J . 1935 für d ie  O riontaJischo A b teilu n g  der  
S o w jetisch en  A k a d em ie  a n g e fertig t. D ie  e is t e  s ta m m t v o n  E . H e k z f e l d  aus dem  
. J . 1923.
7 V orliegender A u fsa tz  w u rd e in  se iner ersten  F orm  a u f G rund d ieser P hotokop ie  
i. J . 1943 geschrieben . D en  A b sc h n itt , über d ie  F lü sse  des basch k irisch en  T erritorium s 
u n d  denjen igen  über d ie  b u lgarischen  B estattungsbrüuchG  h a t der V erfasser an anderen  
S te lle n  b eh a n d e lt: Századok  L X X V I I  (1943), S . 2 7 7 - 3 0 0 ,  bzw . A rch eológ iá i É rtes ítő  
L V I (1945), S . 3 6 2 - 3 0 4 .
8 In  der E in le itu n g  der so w jetisch en  A u sgab e, S. 41.
u V gl. se ine B em erk u n gen , lo c . c it .  S . 112, 116, 120, 123.-
10 V g l. d ie  so w jetisch e  A u sgu be, S . 1 7 4 — 179.
, l  L oc. c it . 209 — 277.
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allerdings fest, dass der K opist der M eschheder Handschrift sklavisch gear­
beitet hat. Seine Vorlage hat er oft n icht verstanden, weil er die B uchstaben, 
besonders die L igaturen niclit entziffern konnte. In diesen Fallen h a t er 
Kich m it dem einfachen K opieren seiner Vorlage begnügt. Es ist interessant 
zu beobachten, m it welcher U nsicherheit er dies aiisgeführt hat. So h a t er 
'■ B in f. 209a, Z. 10 die einfache L igatur seiner Vorlage n icht entziffern 
können. E r schreibt aktaruhuvi m ahilun wbJtä yamiitu aktaruhmn bi-L 
'Iuulanji. A nsta tt wbhn hat im Original rubbamä gestanden, das er nicht v e r­
standen und daher geflissentlich sehr nr.dc-utlich kopiert hat. Dies h a t auch 
die modernen In terp re ten  irregeführt.12
In  vielen Fällen hat er das unpunktierte verbale P räfix  seiner Vorlage 
!l'H l/a-, ta-, etc. punk tiert, ohne au f das Genus achtzugeben, ö fte rs  gibt er 
,hls unpunktierte y a jivn a  seiner Vorlage fälschlich als yajuzu  w ieder.13 
^ 'in e  Schrift ist sonst leserlich. D er T ex t ist nur an einigen Stellen verwischt 
•»der überklebt, die R ekonstruktion is t aber meistens ohne grössere Schwierig­
keiten möglich Die letzten  Zeilen im Codex sind überklebt.1,1 Von Z. 18 au f
■ -12 ist nur die obere Hälfte der B uchstaben lesbar, von Z. 19 nur die untere 
Hulfti- einiger B uchsta’ en. Aus der Reihenfolge dieser B uchstabenrestc geht 
jedoch deutlich hervor, dass diese Zeilen wörtlich m it Y äqüt (cd. W ü s t e n -  
1,Eld) H l ,  S. 438, Z. 13 — 14 übereinstim m en. Von Z. 18 is t (dnliJc)a, l-hataba 
( fc ira )o a ...  deutlich zu lesen. Von den verwischten W örtern, die 
noch nicht entziffert wurden, sind nur zwei wichtig: die oghuzischec W ürde- 
'innien auf f. 202a: ult.
Hie und da finden sich in der H andschrift Spuren von W asserbeschadi- 
^Uug. An einigen Stellen hat wahrscheinlich W asser che T inte aufgelöst, 
‘•enizufb]ge erscheint au f der anderen Seite der Abdruck der betreffenden 
•ichstaben. Dies hat manchmal zu M issverständnissen geführt. So findet 
f lch auf  f. 200b, Z. 2 in der M itte eines Wortes ein unlesbares Zeichen. R i t t e r  
’eiherkt zu dieser Stelle:15 ,,li-annahii: Es s teh t in M., s ta rk  verwischt, etwas 
'“ehr. K v .1G (98. 184) liest, wohl richtig: a-lä tarawnaljl qad tafarassa fi’l-mä’i?
ih r nicht, wie er H ydrom antik  getrieben h a t '“ und fügt noch hinzu:
' '  [-= Z e k i  V a l i d i ]  hält das für unmöglich“ . Auch nach der Ansicht
da*AK:ES und F r y e s 17 ist diese Stelle unklar. E s unterliegt aber keinem  Zweifel, 
B8 die verwischten B uchstaben im li-annahu nicht m itzulesen sind, dta aus 
®>nem Vergleich m it 201a, Z. 2 ohne weiteres, zu ersehen ist, dass die ver­
wehten B uchstaben im li-annalm  ein Spiegelbild des fl darstellen, das sich
UH, ?.u ‘leu  K on jek tu ren  der so w j. A u sgab e, V aliiiis  u n d  R itter s , d ie aber
• ^urlioiurten wbhä fe s lh a h e n , vg l. n n len , S. 242 d ie  B em erkung zu  dieser Hl eile. 
Vgl. hierüber H . MZik: OLZ X X X I X  (1942), Sp. 123.
V gl. R it t e h  S . 112.
“  s - 107.
R it t e iis  Siglo für d ie  so w jetisch e  A usgabe.
24, A nm . 41.
15«
55
2 2 0 '• ( . z E c i . ú n v
¡uif Her anderen Seite in der entsprechenden Zeile befindet. D am il füllt die 
oben vorgeschlagene L esart luraumihit weg. Die richtige Lesart ist li- 
unnah». D ie zw eite H älfte  des W ortes ist wegen des Zeilenendes etw as über 
den B an d  geschrieben (so auch z. B. f. lilöb. Z. 5 oder f. 2l()a, Z. it). An einer 
anderen Stelle (f. 20<>b, Z. ]4) liest Zeki V a lid l  d b t l i .  D er Fall ist hier ähn ­
lich. Das d  gehört nicht zum  T ex t, sondern ist ein Abdruck eines nassge- 
wordenen Schriftzeichens von der ändern Seite. D em cntsprechc nd ist Zeki 
V a lid is  A nm erkung zu streichen (vgl. noch unten , S. 240. die Bem erkung 
zu f. 203b, Z. 1).
Die H andschrift weist sonst’ die üblichen Schreibfehler der Kopisten 
a u f (falsche K ongruenz, falsches l'rivb usw.). Die m eisten dieser F eh ler sind 
auch in den Gndd. Y äqüts zu belegen. Sie wurden von F . WüsTKNrmjD in 
seinem ,,A ppara tus“ zusam m engestellt.1" Die grosse Zahl d er falschen Zahl- 
knnstruklinnen in den arabischen H andschriften is t eine allgemeine E rschei­
nung. U ber die Yilqflt-Codd. sngt W u s te n fe l iv  „Von den Zahlw örtern sind 
nach der classischen Sprache etw a ebenso viele unrichtig, als riclitig gebraucht ■ 
Die verbalen Endungen -n und -¡¡na werden in den Yäqüt-( ,'odd., wie auch 
in der Vulgärsprache oft verw echselt.1” Ähnlicherweise kann auch in der 
M eschheder H andschrift (f. 202, Z. 14) nach haltn In d ik a tiv  stehen. Das Genus 
(beim Verbum , Nom en und Pronom en), wird, wie in den C'ocld.,‘u so auch in 
der M eschheder Handschrift oft nicht beachtet. Ob in der Aussprache des 
K opisten auch d er Dualis (wie in der Vu'giirs]iraehe) verschw unden ist,-1
lässt, sich auf Grund Keiner Schrift nicht festste Neu. Das Hahuru-kfuia und
das Isnm -anna stehen aber auch bei ihm, wie in den Code!..-2 oft im N om i­
nativ . Die m eisten dieser Felde]- w urden schon korrigiert, einige, folgen hier 
un ten . Die O rthographie der H andschrift weist keine auffallenden B esonder­
heiten auf.
Die F rage der K om position des Reisel.iericht.eH w ild durch einige Stellen 
der M eschheder H andschrift neu beleuchtet. Die Ereignisse der Reise werden 
in Ih n  Fadliins Bericht bis au f zwei Fälle in zeitliche]- Reihenfolge erzählt. 
In  diesen zwei Fällen  handelt es sich darum , dass die Fiiisse eines Landes 
im voraus aufgezählt w erden, d. h. vor den Ereignissen, die der K araw ane 
in dem  betreffenden L ande zngestossen sind, wodurch der Leser den falsclien 
E indruck  bekom m t, dass die betreffenden L änder erst, nach Ü berquerung 
dieser F .iisse erreich t w urden.
Dies geh t aus der Iden tifika tion  der F lüsse deutlich hervor. So wird am 
Anfang d e r B erich te  über Bulgarien (f. 203b, Z. 3 — 5) eine L iste von Flüssen
Z u  Heiiiei- Y üC |fit-A iiK gul)c . L id. Y , S . 58 ff.
10 W ü s t e n k h i . li B d .  V , fS. (51.
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aufgezählt, vom Süden angefangen nach Norden, offenbar in der Reihen- 
1(Jlge, wie sie von der Gesandtschaft überquert wurden. Die Liste umfasst 
«amtliche wichtige Flüsse des bulgarischen Territoriums Ähnliche Listen 
v,»i Flüssen befinden sieh am Anfang der Berichte über die Petschcucgm  
mul Baschkiren.
lbn Faillän hat also den Namen jedes einzelnen Flusses, den die Gesandt­
schaft liberschritten hat in chronologischer (zugleich geographischer) Reihen­
folge notiert. Seine Erlebnisse in den verschiedenen Ländern hat er aber 
»"scheinend in ein anderes Buch eingetragen. Bei der Zusammenstellung 
‘•es Reiseberichtes, die wohl in Baghdad stattgefnnden hat,  hat er dann das 
Uiteriu- in einzelne Abschnitte geteilt und diese an diejenigen Stellen des 
beiseberichtes eingeschoben, wo sie sieh jetzt befinden. Dnbei kümmerte 
( s ihn nicht, dass durch dieses Verfahren die chronologische Reihenfolge des 
ganzen Berichtes gestört wird.
?>meh dem jetzigen Kontext wurden also alle Flüsse des bulgarischen 
^i'jtorium s überquert. bevor die Karawane das Lager des bulgarischen 
erreichte. Dagegen befindet sich bereits der vorletzte der nufge- 
z'ilihen Flüsse, der Ni/yälsntih  (offenbar identisch mit dem heutigen Niyasln"®) 
rj',11. A(,,'deti fies ehemaligen Jägers des bulgarischen Königs (am heutigen 
j ^ y-ero). Zeki Va l im . der sich mit der Identifikation der beiden letzten 
xt"*SSl1 hefasst, stellt fest, dass bei der Bestimmung der Lager-
alte deK bulgarischen Königs ..eine gewisse Schwierigkeit"' auftauelit, und 
sicli zur Aiinnlime gezwungen, dass Um Fadl’ui ,,in seinem Verzeichnis
I 11 V"*»- nicht immer deren geographische Reihenfolge im Auge gehabt 
st." ' ^Pr ^ entif,z'enm fi ‘■Ier Flüsse und -der Bestimmung der Lagcr-
j_*Ute (|es Königs muss aber zuerst auf die oben erwähnte Eigenschaft der 
^'nnposition Reiseberichtes hingewiesen werden: sämtliche Flüsse des
Z(*| "[erden im voraus aufgezählt. Die Identifizierung der ein-
11 ^ l"lssc‘ llJ1(' (*'e Bestimmung der Lagerstätte des Königs muss also 
kal' voneinander geschehen. Dann stellt aber nichts iler Jdentifi-
 ̂ "n dps Flusses Ni/i/diniinh mit, dem heutigen Niyasla im Wege, und 
1 ;,,lURK angegeben werden. dass auch die Identifikation der Ruinenstätte 
j , 1 "Ig^rskoe mit der alten Hauptstadt der Bulgaren durch lbn Fadians 
^clii glänzend bestätigt wird. Bei der Lagerstätte, des Königs am Tri 
als 1 S1Ĉ1 m'imlich auch eine andere Ortschaft, die von Ihn Fadlän
in ■'! 11 se 1̂J wichtiger Markt (süq) geschildert wird. Wir haben offenbar 
sich ''11 ^'e s,m ,,’r(‘ Hauptstadt der Bulgaren zu erblicken, deren Ruinen 
Ki ■ n'*n ^'c 1̂ ^es Tri Ozero, unweit der Wolga befinden (Näheres über diese 
" ""enstätte bei W B aktjio ld: Enz. Isi. II, S. 822). Zeici V alid is Erklärung
11 ne ist vom geographischen Standpunkt aus richt ig, seinen sprachlichen
,'| '.*?'■ ^ EKI  ̂ viaui S. 28, A nm . 1. A u f dii; richtige ICiklimmg dieser Stolle  h a t  
1 ' lA I iM A T T . I  l l i l l g P w i P s C I l .
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A usführungen kann m an aber n ich t beietim incn. Im  T ex t Jieiest es (f. 208u 
Z. 2—4): wa-baina häilä l-m auii' i  wa-baina nahrin lahurn ‘azlmin, yasibbi 
i lä  bilädi l-hazari, yuqälu lahft nahru A t i l  nahwa jarsahin, ira- ala hädt 
l- m a u d i i  ¿üqvn iaqfm u fl lculli mudaidatin w n-yubau  bihä l-m atau  l-katln  
n-najiau. Z e k i  V a l i d t  übersetzt: ,,(Die E ntfernung) zwischen dem  Orti 
u n d  ihrem  (der B ulgaren) grossen Fluss, der im L ande (d. h. Meer) der Chaza­
ren  m ündet u nd  A til-Fluss genann t wird, b e träg t ungefähr einen F arsach  
An dieser Stelle g ib t es einen M arkt, welcher im m er in kurzen Zeitabschnitten 
abgehalten  wird, in  dem  viel kostbare W aren verkauft w erden“ (S. 08—69). 
Q äm a s-siiqu ist aber ein fester A usdruck, wo qävia  nach  den N ationalw örter­
büchern  den Sinn von nafaqa h at. 'A lä  h ä iä  l -m a u d ii ,  andrerseits, heisst) 
n ich t „an  dieser S te lle“ , sondern ,,bei dieser S te lle" un d  kann  w eder gram m a­
tisch  noch logisch a u f etw as anderes als a u f das erste  hädä l-mauii'u  bezogen 
werden. D ie richtige Ü bersetzung lau te t also: „Zwischen diesem O rte und 
ihrem  grossen S trom , der in die R ichtung des C hazaren-Landes fliesst und 
A til-Strom  g en an n t wird, befindet sich ein M arkt, wo in kleinen Zeitabständen 
grösser V erkehr abgew ickelt wild
Ob sich der Jaw sin, der le tztgenann te Fluss, in der L iste nördlich des 
N iyasla (also des vorletz ten  Flusses) befand is t a u f G rund d er L iste nicht 
festzustellen. Die ändern  F lüsse der Liste werden zw ai in süd-nördlicher 
Reihenfolge aufgezählt, nach der Ü berquerung des vorletz ten  Flusses jedoch 
h a t sich die K araw ane für eine längere Zeit im Luger des Imleraiischen Königs 
m ifgehalten. E rs t später, im Somm er, h a t Ih n  Fadlän, wie wir anderswo 
erfahren  (f. 208b. Z. 9— 10), zusam m en m it dem  bulgarischen K önig an 
diesem  Fiuss gew eilt. E r  h a t den N am en Jawsin  anscheinend bei dieser 
G elegenheit gehört und  h a t ihn einfach, ohne a u f die geographische R e ih en ­
folge achtzugelien, den übrigen N am en in seiner Liste hinzugefügt. Z e k i  
V a l i d i  berich te t (S. 38, Anm. 1) au f G rund der Aussage eines K azan-T a ta re ir 
von einem kleinem  Flusse nam ens itvéln, der ein rech te r N ebenfluss fies 
K leinen  C'irimSän sein soll. Falls diese Angabe richtig  ist, w ird m an au f G rund 
der Ü bereinstim m ung der beiden N am en den  Jawsin  des R eiseberichtes mit 
diesem  F lusse identifizieren können.
Die F lüsse des baschkirischen T erritorium s werden ebenfalls prolep- 
tisch  aufgezählt (f. 203a, Z. 4 — 8). Als südliche Grenze der B aschkiren wird 
[er F luss U ral angegeben. Ih re  nördliche Grenze befand sich am  Flusse 
'Cirimsän. d er als erste]' in der L iste der Im lgarischen F lüsse erw ähnt wird.
Unweit des Flusses Ural, südlich davon, war ,,an einem meeresähnlichen 
♦See“ , d. h. am Calqar-köl. die Winterlagerstatte"4 der Petschenegen (f. 2021),
24 D ie  K araw an o  ist w olü  im  A pril y.u den  P etsch en eg en  g o lan gt (A nfbrueh  aus  
J u r jü n ly a  am  3. M ärz, A n ku nft boi den  B u lgaren  um  I I .  M ai). D ie  W interlnger der  
N o m a d en  b e fin d en  sich  m e is ten s an  den  U fern  v o n  G ow iissern (hier nn e in em  Seo, bei 
d e n  B u lg a ren  nm  T ri O zero). Jbn  F nd lü n  sagt,, d ass d ie  S ch a fe  h ier  dns Gros essen , d/in 
«ich im  Selin ee  fin d e t.
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'd t ). Die südliche Grenze der Petschenegen gegen die Ogluiztn der Ust Urt- 
Ebene zwischen dem Aral-See und dein Kaspischen Meere wird nicht ange­
geben. Dem Petschenegen-A bschnitt geht aber ebenfalls eine proleptische 
Liste von Flüssen voran (202b. Z. 1 (i —11)). Die südliche petschenegische 
Grenze lag also am ersten Fluss dieser Liste, am Yagindi (heute Zayindi).26 
•-■elzterer ist ein kleiner Nebenfluss des oberen Eml a. unweit von den Mugojar- 
Gebirgen.2"
Demnach lag das B u’garen-G ebiet zur Zeit von Ihn Fadians Reise nörd­
lich des Cirimsän, das B aschkiren-Land südlich davon, zwischen dein öirimSän 
^ -d  dsm  Ural-Flusse, das petschenegische Territorium  südlich des Ural-Fiusses 
lInd nördlich des E m ba (bzw. Yagindi) und diejenigen Teile des Oghuzen-Ge­
bietes, die von der K araw ane überquert w urden, südlich und östlich des Em ba 
llnd des Mugo.jar-Gebirges. Diese letztgenannte Landstrecke bildete die süd­
westliche Ecke des riesigen Oghuzen-Gebietes, das nach anderen m uha- 
lnedanischen Quellen das ganze Steppengebiet in Südwestsibirien zwischen 
^ en Flüggen Syr-D arja und Irtysch  um fasste.
Ibn Fadians Bild von der allgemeinen Situation der Völker dieser Gegend 
u,,,d auch durch andere Quellen bestätig t. Nach cap. 37 des W erkes von 
^Qnstantinoa Porphyrogennetos De administrando imperio wohnten die 
re tschenegen ursprünglich an den Flüssen Wolga und Ural (tö  an ’ ripxnc 
«'S to v  noTrtjjov ti'iv auTtijv e ixov  KOtioiKiiatv, o n o iw s be £15 to v  noTa^öv
östlich der Ohazaren und westlich der Oghuzen.2, Diese brachten 
^ en Pestchenegen im J . 880 eine vernichtende Niederlage bei. Die 
 ̂ schenegen flüchteten  sich teilweise nach dem W esten, ein Teil ihres
* C)lkes verblieb jedoch in der alten H eim at. Dieselben Vorgänge beschreibt 
<lUch Balht (sein B ericht ist überm ittelt durch I  tnhri in der allgemeinen D ar­
r u n g  der L änder am Anfänge seines Werkes), ein Zeitgenosse Ib n  Fadians:-8 
,0Q-qad-i nqataa t&'ijatun min-a 1-aträki 'an bilädihim ja-für TI ß-rnä baina l-hazari 
rüini, yuqälu lahum ui-hajanäinyahi, ..und eines der Turkvölker verliess ihr 
j-^nd und setzte sich zwischen den Chazaren und den Byznntinf in  fest. Sie 
Iftsen: Petscheneg1-. Vom Ü berrest der Petschenegen berichtet er anschei- 
1,(1 deshalb nicht, weil sie ihre Selbstständigkeit eingebüsst hatten . Darum 
nKt er auch, dass sich das baschkirische Territorium  nördlich des oghuzisehen
Z eki Va l id i, S. 32, A nm . 3.
U im  - dem  Y a g in d i h a t  die K araw ane den obcien  L auf des .Emba, ilen  SiifTz,
Oer 1,1 beinah e nördlicher R ich tu n g  überschritten . D er Cnlqar-köl w urde m ich
nac]lr3 'erclUerunS ein iger angeschw ollenen B üchen  Fast genau vom  O sten her erreicht, 
Knr»-"?n' c*or F lu ss U tw a überquert war. N ach  der M einung Z e k i V a lid ir  erreichte die  
'ü iv i. / f1'10 ‘!en f-alqar-köl vom  Süden lier. D an n  ist aber dio E rw ähnung dcH U tw a  
Zcit ,\ ll!?,ĉ *ch. Ü berdies h ä tte  d ie  K araw ane eine solche w asserreiche Gegend in der  
t’riilijahrKÜborsclnvemmung fust unm öglich  überqueren können, 
gendw Grenze zw ischen den  O ghnzen und den  östlich en  P etsch en eg en  wird nir-
” Seim u angegeben . M öglicherw eise befand sie  sich  an  der W olga.
® d. de (}oi:.ie : B ib lin llieeu  Geograjiborum  Arabicorum  ( =  B O A ) .1, S . 11». Z. Sf
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(nicht wie bei Tbii Fndlän, nördlich des petschenegischen) b efin d e t.211 Wir 
hftben einher wohl aiiznneinm-n dass iuich Ibn  Fadians Petschenegen den 
Oghuzen u n te r ta n  waren.
N u r eine Stelle der Me.schhedei H andschrift ste llt im W ider.-pruch mit 
diesen A ngaben, bedarf also näh erer B eleuchtung. Es handelt pich um  f. 
202b, Z. -i von unten. H ier ist die H ede von der 'Überschreitung des Flusses 
Y agindi. D er T ex t lautet: li-yohünü tnlVaHm li-n-näsi blyjah  (dos y  olme 
P u n k te ) U-l-Bnsgrd (letzteres W ort ohne Volt.). Zwischen dem  verderbten 
hlyjnh und U-l-BäSyrtl s teh t ein min oberhalb der Zeile. Zbici V a l i d i  liest 
halljaldn  ('N achhut,’) als Assonanz, zu UtlVaüin (’V orhut’) und  ü b erse tz t: 
,.dam it sie eine Vorhut bilden für die Leute und N achhut gegen die B asch­
k iren “ . E r erklärt diese Stelle, indem  er entsprechend seiner Übersetzung 
bem erk t (S. :37, Anm. I): ..Der A usdehnungsbereich der B aschkiren zur Zeit 
HT’fi erstreckte, sich vom Fluss Zav'indi am Fusse des U st-U rt bis zum Fluss 
Cerinisjln im W esten“ .30
Dies s teh t im W iderspruch mit unserer obigen Feststellung bezüglich 
der allgem einen geographischen S ituation der B aschkiren und der Petschenc- 
gen, lau t welcher der Y agindi die Grenze zwischen den Oghuzen und den 
Petschenegen bildete. H ä lt man an Zjcki V a lid is  T extverbesserung (..N ach­
h u t“ ) fest, so m üsste m an sich sogar vorstellen, dass die B aschkiren ihr 
Lager aucll Südlich des Y agindi aufgcschlagen ha tten . D ann w ürde sich das 
baschkirische Territorium  von der m ittleren Wolga im N orden über den 
U ral-F luss, das Steppen- und W iistcngebiet nördlich des K aspischen Meeres 
und die Flüsse Em ba und Yagindi hinaus bis zu den Gebieten südlich des 
Y agindi e rstreck t haben. Das ist ein gewaltiges Gebiet, das mich die \ \  ohnsit’/.' 
<ler Petschenegen (nach Il)ii Fadian südlich fies Ural-Flusses) um fasst.
E ine solche B ehauptung m üsste B edenken erregen, selbst wenn der 
T ex t über jeden Zweifel erhaben wäre. Die kritischen B uchstabcngruppeii 
sind aber korrupt, und es ist leicht einzusehen, das R tttick s  Lesar h.ifatart 
(„aus F u rch t vor den B aschkiren") a n s ta tt  hlyfah die uiSpnm gliche Lesart 
tr ifft. Die R ichtigkeit von R ittjck s  L esart geht auch daraus hervor, dass 
die B eschreibung der B aschkiren (f. 203a, Z. 8 — ü) m it der Schilderung ihre) 
G efährlichkeit anfangfc. D am it is t das sprachliche Problem  gelost. 15H 
b leib t n u r noch die sachliche Schw ierigkeit zu überbrücken, die in der /.<' 
frühen  E rw ähnung der B aschkiren besteh t.
Aber auch  in  diesem Falle h ilft  uns die obenstehende B eobachtung hin 
Bichtlich d er K om position des R eiseberichtes w eiter. Ib n  F adlän  e rz ä h l 
näm lich im Zusam m enhang m it der Ü berquerung  des Y agindi, wie die Karn 
wnne die Flussüberschreitungen wälirend der ganzen Reise m it Hilfe voi
iu B O A  1. S . !), 13f: S. 217: ult: 8 . 218, Z. 1.
3U JCncJi Z u m  V’ .u im  so nurl) V . M in o k s k y : Gil>l> M em orial X ew  S eries X I  (10371 
S. :)12.
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Ledeischläuchen bewerkstelligt hat. Diese Lederschläuche hat die K a ra ­
wane noch in Chwarizm beschafft und hier zum ersten  Male verw endet. Dies 
n k lä it  zugleich warum er so ausführlich von der Überschreitung des unbe­
deutenden Yagindi berichtet. Es ist aber gleicherweise leicht zu ersehen, 
dass der Verfasser, der hier die Flussüberschreitungen ein für allemal schildert, 
auch von der Vorhut erzählen will, die wenigstens in einem Falle, nämlich 
’Li der Ü berquerung des Ural-Flusses, vorausgeschickt wurde. Dabei küm m ert
* r wieder nicht um die richtige Chronologie der Ereignisse. Die Schwierig­
s t  also, die nus; (|er Yu frühen Erwähnung der Baschkiren en tsteh t, ist
111,1 ° ')lc scheinbare, und Zwei Y’altdis geographische Folgerungen, che au f 
diese Stelle des T extes gegründet sind, müssen als gegenstandslos betrach tet
werden.
Die Beschreibung der Baschkiren fängt (nach der Ü berquerung des
l,d-Flusses) m it den W orten: fa-wuqafvä jl baladi qaumin m in-a l-aträlci. 
yuqalu luhumu l-l>ü5grd an (f. 2011a, Z. 7 — 8) ,,uncl wir m achten H alt im Lande 
mes Volkes das baSijrd heisst". Y aqüt lia t(I, S.4G8,Z.22)die von Z e iu  V a l i d i  
ai'gefiihrte L esart fa-wnqunä ,,imd wir befanden uns“ (zu waqaa jl vgl. 
ANiä d0f>7 ’he found him self to be in ’). Da nach den obenstehenden A us­
sigen das baschkirische Territorium  im Süden vom Ural-Flusse begrenzt 
wunle, fügt sjc], Y äqüts L esart vielleicht besser in den Zusammenhang, 
de r In terp reta tion  von Ibn Fadians Bericht über die Flüsse
i ' ^'^ 'Idäiuler is t über nicht m ir vom Gesichtspunkte der historischen Geogra- 
_ 1 Wichtig. Ibn Fadl än hat die Namen der einzelnen Flüsse und Bäche 
eni)nv an Ort und Stelle notiert, seine. Listen stellen daher wichtige petsehene- 
y.schc, bzw. baschkirische und bulgarische Sprachreste dar. So fällt in seinen
‘■’isten fletsch. Tafjindi (heute, kirg. ZayTndi) m it seinem y- und erhaltenem
V01’S'e ' uhe noelr. petscli. Udil m it dem heutigem  kirg. U yil: der bei 
s* a,,l notierte ghuzzische Lautwandel d > y  h a t also im Petschenegischen 
stattgefunden; petscli. IVutba mit dem heutigen kirg. Ultra; huig. 
U;llna^  111 b- m id erhaltenem  ■; uiit dem heutigem  )>aschk. M a iv«; liulg. 
vti!i m it dem baschk. Udyn.
Benennungen der bei Ib n  Fadlän ei wähnten grossen Flüsse Ural 
*lc ^"iba: Jaih und Jam scheinen weder petschenegischen nocli basclikirischen  
^ I-akter zu tragen, sie nihren anscheinend von den früheren Bewohnern 
c 'eser G ebiete her.91
Es kom m t im R eiseberichte auch sonst vor, dass Ibn  Fadlän seine E rleb- 
"S8e n 'ch t in zeitlicher Reihenfolge erzählt. So berichtet er f. 205b, Z. 1—11 
° n e*uer nordlichtartigen Erscheinung, die von ihm in der ersten  N acht 
mch der A nkunft der Gesandtschaft, also am 11. Mai 922 beobachtet wurde.
!{;],]: .. ' ’ßl- hieriiliur .1. N k i i k t k , 1 Jie Inschrift uu dos Schu tzes von  X o y y - , Szent -Miklós: 
‘iJioca Orientálta Hungiiricn II , S. 57.
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E tw as sp ä te r (f. 205b, Z. 3 von u n ten  — f. 20t5a, Z. 3) erzäh lt er von seiner 
E rlebnissen  in der zw eiten N acht. Zwischen diesen B erichten fin d e t siel 
die Schilderung der K ürze der Som m ernächte in B ulgär (f. 205b, Z. 11 — 17) 
D er dortige M uezzin sagt „(die Som m ernächte) fangen je tz t  schon an längei 
zu w erden“ . Das hat nu r einen Sinn, w enn das Gespräch schon nach de) 
Sonnenw ende des Ja lu ’es 5)22 s ta ttgefunden  h a t, also nach dem  17ten Juni
C. M. E r a h n  bem erkt hierzu:32 ,.D a T. Foszlan den  I l t e n  Mai in Bulglmriei 
anlangte , so muss, was er hier erzählt, wohl in  einer späteren  Jah reszeit Statl 
gefunden  hab en ” . Das ist eine richtige B eobachtung und J .  Marqüart behaup­
te t3,1 unrichtigeiw eise, dass auch dieser A bschnitt a u f die erste N acht zu 
beziehen ist.
D er G rund dieser A ntizipation ist zweifellos darin  zu suchen, dass Ibu 
Farllän seine gesam ten E rfahrungen  bezüglich der K ürze d er W intertag t 
und Som m ernächte an  einer einzigen Stelle zusam m enfassen will. Dien 
is t ein — zw ar p rim itiver — K om positionsgedanke, der aber auch einen' 
so wenig geübten  Schriftsteller wie Ib n  Fadlän n ich t abzusprechen ist. M ah- 
cjuart b em erk t w eiterhin: „A ber auch wenn m an m it F räh n  annehm en wollte, 
dass der hier erzählte Vorgang in  einem späteren  Z eitpunk te stattgefundeji 
habe, wäre die G eschichte n ich t w eniger ungereim t. D ie U n terhaltung  müsste 
e tw a 14—15 Tage nach der Sonnenw ende s ta ttgefunden  haben, also am  1. Juli 
ju l., d .h .  e tw a 50 Tage nach der A nkunft d er G esandtschaft. Ib n  Fadian 
h ä tte  in diesem  Falle die ganze Periode der kurzen N ächte m iterlebt, was 
er ja  gew isserm assen auch nachher b eh au p te t, b rauchte also n icht erst von' 
M u'addin darüber belehrt zu w erden“ . E r  g laubt daher nicht, dass Ib n  Fadlän^ 
B erich t a u f Autopsie beruht und v erm u te t „dass Ib n  Fadlän einen oder 
m ehrere schiftliche B erichte über die Sonnenw endnächte in B ulgär abge- 
schrieben h a t“ .
Was die letztere Annahme betrifft, hat sich Ibn Fadians Bericht seit 
diesen A usfüllungen Marqtxabts durch die neue Version als authentisch 
erwiesen. Es unterliegt keinem Zweifel mehr, dass er in Bulgarien war, und 
als Faqih dürfte er sich vor allem für solche Fragen, wie die der Gehetszeitei' 
interessiert haben. Auch die übrige Beweisführung Marqaiitb ist wenig stich­
haltig. Dass Ibn Fadlän diese Geschichte antizipiert, ist kein Beweis gegen 
ihre Glaubwürdigkeit, wenn man in Betracht zieht, was hier über die Kom­
position des Reiseberichtes gesagt wurde, und die „Belehrung“ vom MüezziJ' 
macht die Geschichte auch nicht „ungereimt“, denn es handelt sich ja offen­
bar um eine Antwort des Miiezzin auf die sehr natürliche Frage Hin Fadiane 
der bald nach seiner Ankunft in Bulgarien auf die Kürze dc-r Sommernacht* 
aufmerksam wurde.
32 M ein, de l ’A cm l. des K cicnres de .St. l ’o t. (isi:r. st', (ml. liiwl. (ijiiliil.). f*i"r. 
t. 1 (1832), S . 512, A nm . 30.
33 U n g a risch e  Jnhrbficlier IV  (1924), S. 279ff.
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Der gleiche Kom positionsgedanke offenbart sich auch in den folgenden 
Teilen des Textes, denn nach der Erzählung der Erlebnisse der zw eiten Nacht 
'st von der K ürze der Som m ernächte im Lande der W isü  ( =  Vepeen) die 
Kíde (f. 206a, Z. 3—4), worüber Ib n  Fadian vom bulgarischen K önig u n ter­
richtet wird. Dieses Gespräoh zwischen Ibn Fadian und dem Lulgarischen 
König h a t wohl ebenfalls nicht gerade in der einten oder zw eiten N acht 
stattgefunden. Auch die d arau f folgende B eschreilim g der llö te  beim A uf­
gang der Sonne in Bulgarien und die Äusserungen der Bewohner über die 
»Sommernächte und W intertage (f. 206a, Z. 4—9) te ilt II n Fadlän kaum  des­
wegen an dieser Stelle m it, weil sie alle zu den Erfahrungen der ersten N ächte 
gehören, sondern wegen des sachlichen Zusammenhanges.
Der bulgarische K önig und die Bulgaren werden im R eisebericht (ecwoIiI 
bei Y äqüt als auch in der neuen Version) neben bulgär auch raqläb genannt. 
'^W ohnlich b etrach te t m an diese zwei W örter bei Ibn  Fudlän als Synonyme, 
und neuerdings h a t W. B a r th o ld  die Meinung vertre ten , Ih n  Fadlän habe 
die Bulgaren aqläb genannt, weil sie türkisch-slavische Mischlinge waren:34 
..Ibn Fadlän nenn t den H errscher der Wolga-BuJgaren den H errscher der 
fclaven. F rüher h ä tte  m an diesen Ausdruck als einen Irrtu m  des Jäq ftt erklären 
können, doch je tz t ergibt sich, dass er sich auch im Originalwerke des Ibn 
■cadlän findet. Offensichtlich sind die Wolga-Bulgaren wie auch die Donau- 
Bulgaren aus der Vermischung des türkisch-öuvasischen Volkes m it den 
‘Slaven en tstanden: m it dem  einem  Unterschied, dass bei den Donau-Bulgaren 
die slavische Sprache, bei den Wolga-Bulgaren die türkisch-cuvasisclie Sprache 
<lle Oberhand gew ann“ .
ks muss jedoch be ton t werden, dass Ibn  Fadians .s'aqläb im von B a iith o ld  
^ g e fü h rte n  A usdruck mciliku s -saqäliba an sta tt Bulgär s teh t. In  der H utba 
'less nämlich der K önig malifai Bulgär (f. 204a, Z. 4 von unten), und hier 
mndelt es sich um eine feste Form el, in der das W ort Bulgär zweifellos 
ursprünglich ist. W enn aber die Seltstbezeiclm ung des bulgarischen Königs 
"'flfífctt Bulgär war, so e rh eb t sich die Frage, warum die Bulgaren von Ihn 
UlJlän ?aqäliba ganann t werden.
Z ek i V a l i d i  w idm et dieser Frage einen ausführlichen E x k u is  (S. 295— 
31)j indem  er seine früheren Ausführungen25 über den Gebrauch des W ortes 
l^ilj durch neue Quellenangaben erw eitert. E r kom m t zu dem  R esultat,
Wqläb sich in einigen Quellen auf „hellhäutige T ürken“ und F innen des 
'ttleren  und unteren W olga-Gebietes bezieht: so in der liier von Z e k i  V a l i d i  
Uln ersten  Male veröffentlichten, wichtigen Erzählung über M arwäns Fekl- 
Zug gegen d 'e (Jhazaren ( i .J .  737) Ibn A'tam al-Ivüfis (S. 295 — 309). Das
35 1- Vorlunutijjen, S. (Hj.
Z D M C i X O  ( 11)3 0 ). S .  2 2 . 3 8 f; v g l .  a u c h  T a i i i : i  nz  L u w u  ici: S ln \  itt A n t i m u l  II 
•*u). S . 32üff
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Gleiche gilt nach seiner M einung (S. 30!)) von Islahrls „Sklaven von ¡.vtqiilibit 
(BGA T. 8. 3(ir>, Z. 4) und vom .¿itqlüb bei Hin HurraUädbih, das auch di< 
G erm anen des Nordens bezeichnet, Zicki V a u d i  l)ehandelt in diesem Zusain 
m cn h n rg  auch den wichtigen B elich t Ihn R usts s (BGA \ ’U , S 13!)—14!)) 
bzw. G aidizis (tri. R a u ti io ld , S !lö) und B akris (ed. K iix iii-R o su w S . 43) übe] 
die Vß'lii’i- O s.europas, d er bekanntlich dein ver'orenen W erke .Jaihnnflj 
en ts tam m t. Nach Z eki V au  dis Meinung schöpfen aber Bukri und Gardr/* 
den Abschnitt über die Petschenegen. der bei Um R usta fehlt, nicht aus 
.iaihänTs W irk , sondern ans Jim  HuiTadädbih (S. .‘MO), dem) als westlich* 
N achbarn  der IV tsdienegen ¡im Fiusse Ural seien bei ihnen ütqiiUbu wie 
n ich t Bulgaren niigc*gci»i*n. w ährend  Ihn Rusta (B(>A V II, fS- l+l ,  Z. !)) untel 
faijälihu die den Bulgaren benachbarten  finnischen Volker verstehe. A u f di< 
F innen beziehe sich ¡taqläb auch in einer allen , seines E rach tens von Jhl 
H urradädbih  stam m w ulen Ü berlieferung über die ITrge*ehichte der T ü r k e i  
von M irhond und im anonym en M ujm al (d-iwwänh (S. 311—317). Den TeX1 
dieser Ü berlieferung teilt Zuki V a lid i nach dem 11 njvial in deu tscher Ü ber 
setznng m it.I s ta h r l  und Ibn  Haucpd verwem len das Wort mtqläb nach se ine l 
M einung in dreifachem  Sinne (S. 317). Am Anfang ihrer Werke, in der Beschrei 
b u n g  der O ikm nene (BGA I, S. 7. Z. 7 — 1 ii; BGA II. S. 1:2. Z. !)—17) b e d e u te  
,saqhlb ’S laven’. In  derselben B eschreibung (BGA I, S. !). Z. 15—17; BGA II 
S. 14, Z. 13) und anderswo w erde aber das W ort von ihnen auch im Sinnt 
von ’F innenvölker' (hiuiptHitcliUch; gem eint sind die F innen und ändert 
Völker des Nordens) verw endet. A uf die Germ anen beziehe sich endlicl 
m jäliba  in einem B erichte bei Ihn Hamjal (BGA II, S. 281, Z. 5—14; vgl 
BGA 1 , W. 221, Z. 13— 10). wie auch in der Iden tifika tion  G e r m a n i a  =  dat 
Land der .-w/älibn bei T-iuwürizml (Nr. 15i)3 in H. M ziks A usgabe).
Die Angaben über (uqläb behandelt also Zeki V a u l>i n icht in chronolo 
gischer Reihenfolge, sondern nach den ethnisch-geographischen Id en tifi­
kationen, die das W ort seiner Auffassung nach in den verschiedenen Quelle)' 
zuliisst: d. h. zuerst die Angaben, in welchen saqläb nach seiner Meunin^ 
sich au f finnisch-türkische Mischlinge. F innen und ..hellhäutige Türken 
bezieht (S. 2!)5ff), dann die Beispiele, wo das W ort für ,,G erm anen" steh* 
(S. 32Iff), Gegen dieses Verfahren lässt sich aber im voraus einw enden, dasf 
viele von unseren diesbezüglichen Angaben genetisch Zusammenhängen 
also n ich t b etrach te t w erden können, bevor ihre chronologische Reihen 
folge und ihre eventuelle gegenseitige A bhängigkeit klargestellt sind- Andrer1 
seits muss aber auch d a rau f hingewiesen w erdeu. dass es unberechtig t i?f 
au f G rund des W ortes saqläb von ,,hellhäutigen T ü rk en “ usw. zu sprechen 
solange n ich t andersw oher der Beweis e rb rach t ist, dass die genann ten  Schrift' 
.steiler K enn tn is  von diesen w eit en tfern ten  Völkern ha tten . A uf Grun° 
dieser zwei B eobachtungen lässt sieji m anches gegen die Ausführungen ZE#1 
V a lid is  einw enden.
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In der arabischen geographischen L itera tu r werden die Slaven zueist 
etwa uin rljp J ü t te  des !). Jah rh u n d erts  erw ähnt, und zwar im ersten e rh a lte ­
nen Werke der arabischen G eographie,im K itflh  sfiiat al-ardvonal-Huwärizmi.™  
Auf der K arte  \*rm l?tolemaios werden Osteuropa und W estasien die G er­
manen, Sarm aten mul die beiden L änder der Skythen eingenommen, Quwä- 
nzmi, der die- ptolemäisehcji Angaben uni den geographischen Kenntiuf-sin 
seiner Zeit in E inklang bringen wollte, identifizierte das Land d e r  .;nqCtlitui 
n'h dem ptolemiiisehen Germ anien und die Gel iete der Leiden Iinki.-chen
* 'Hippen in WesMurkestaii (die Reste der W esttürken und die K arluken) 
lind in O stturkestim  (Uiguren) mit den beiden ptolemiiisehen Skytiiien. 
•Ulv dieser Identifikation  geht aber jiur soviel lieivor, dass seiner Meinung 
nach die snqäliba irgendwo in Nordeuropa, nördlich von Byzanz leben,
sich das Germanien von Ptoleinaios befindet.
Bei Ihn Huiratlfldbili kann m an einerseits die gleiche A niiassung des 
"ites beobachten wie bei Huwärizmi. Auch bei ihm 37 sind die saquliba 
^W ohner der nördlichen Teile der W elt (BGA VI. S- Jl!l. Z. ii). Dabei' auch
* *' ^nn ie  iles Meeres, an dessen K üste Thule (gemeint ist das ptoicinüischc
I liegt: Meer der ¡jaqah'ba (BGA VI, S. !'3. Z. 1). Andrerseits sind aber 
 ̂ 1 dun die ruqäliba die westlichen Nachl arn u m  Makedonien (BGA VI,
°i>, 7. IS) und bewohnen m itsam t den A varen ganz M ittel und Osteuropa 
d o ''^  ^  Z. 8). Im  Osten trag t der Fluss Ttnutis nach ihnen auch
tn Nam en Fluss der saqaliba (BGA VI, S. 154, Z. 12) und wenn man von
(B<TUVÄ /U zu ^ en Chazaren fäh rt, passiert man das Land der mqäliba
'A V], y |r , 5  z  4 f\ ]-)CJ, :,iqalil,a-Jtönw  heisst qvüz (wie bekanntlich m it
U(*|]i T j  _ _ _
de UUHl?e ' ,er zu lesen ist; BGA VI, S. 17, Z, 2). Die rii« sind ein jin s
I 1 (̂"l<ilib<i (BGA VI. S. lf>4, Z. 10). Bei Ihn  H urradäbih um fasst also das
M( der ituqäiibit ganz Nord-, M ittel- und Osteuropa. D er Beweis aber, 
Ns Ihn H urradädbih die G ennanen, F innen mul W Äm-Biilenren gekannt'llll[ , 0 3 0
newusst mit den xaqäliba identifiziert hat, fehlt gänzlich, 
fjj ^ )n Hurradädbih folgt zeitlich jaihäni (um das .T. ¡MIO), dessen Bericht 
j)nJ ^ steuropa hei Ihn Rusta. Oardizi und Bakil erhalten geblieben is t .38
•°ihiiltnin dieses Berichtes zu der vollstiindigexi Fassung des W erkes 
Sej 111 Q urradädbih, das nach Matplisi dem verlorenen "Werke .Taihänis 
S w ar-:l° ¡st noch ungeklärt. Es wird (nach M au q cak t. Streifzüge,
’ -^¿) oft angenomm en, dass Ihn Hurradiidbihs Quelle, rlie von ihm nur an
»0 \* i
Kl. obiiil !i. iß ff .
ü« | y  * G uk jk , in  Ht;inein A'orwort zu soinor l'cxtaiiägtib«: IHi A VI, »S. X X .
^- '■ ‘Tirrn  " M w ' r , l j e t v . t  n l l g c i n o i n  i m g e n H i n m c n .  v f ' l .  M in' o b s k v  u . S .  X V r f f  und
ao cbcudii ,S. 23ff.
IIT, S. 4, A nm . 1.
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einigen ste llen  zitiert w ird,411 ursprünglich auch diesen, sp ä te r auch vo 
ja ih ä n i übernom m enen B erich t über die Völker O steuropas en th a lten  ho- 
allein diese A nnahm e stosst a u f unlösbare Schw ierigkeiten. So w erden unt< 
anderem  bei Ja ihän i m it saqläb n ich t die N ord länder im allgem einen, w  
bei Ib n  H urradärlbih, sondern  die ech ten  Slaven bezeichnet. E r nenn t dö 
K önig der $aqäliba anders als Ib n  H urradädb ih  (BGA V II, S. 114, Z. lä 
und auch die R ussen sind bei ihm  kein jins  d er saqaliba, wie beim letztere!
Die „chazarisch-petschenegiscbe“ Überlieferung über die UrgeschicM 
der T ürken bei M irhond und im M upnal knüpft ebenfalls n icht, wie ZuJ 
V a l i d i  m eint, an  die verlorenen  Teilen des W erkes von Il>n H u i T a d ä i l b ü  
sondern an jaihänl.s B erich t über die Slaven an,, und zw ar sowohl darii
dass sie bei der Beschreibung der Kalte des Slavenlandes aus Jailmnis Wer
schöpft, indem  sie die H eizung der H ü tten  bei den  S laven genau so wie lets 
te re r beschreibt (vgl. das M upna l bei Z e k i  V a l t d i  S. 315, un ten  m it BGA VIJ 
S. 144 paenult. ff), als auch darin , dass sie den slavischen König wie Ib* 
R u s ta  und n ich t wie Ib n  H urradädb ih  nennt (vgl. S. 330, Anm. 2 m it BGA Vll 
S. 114, Z. 13).
D en bei Ib n  R u sta  fehlenden B ericht Gardizis und B akris ( <  ja ihän  
über die Petschenegen schreib t Z e k i  V a l id i  ebenfalls unrichtigeiw eise Ib 
H urradädb ih  zu, denn einerseits geh t aus dem  jetzigen T ex te  I b n  Rusta 
hervor, dass er den  B ericht über die Petschenegen im Original m itgete ilt ha' 
e r n im m t in  w örtlicher Ü bereinst'nnnung  m it Gardlzl dreim al Bezug darai 
(BGA V I I ,  S. 139, Z. 5; Z. 20; S. 143, Z. 7). A ndrerseits befindet sich in de« 
Satze Jaihänls „zwischen den Petschenegen und saqaliba ist eine Entfernun 
von zehn T agen“ , w orauf sich Z e k i  V a l i d i  beruft, ein a ltb ek an n te r Schreit 
fehler.41 da a n s ta tt  saqaliba zweifellos majgarlya  zu lesen ist, wie das au 
dem  Zusam m enhange deutlich hervorgeht. Bei ja ih ä n i h a t also nichts üb* 
N achbarschaft von Petschenegen und  Slaven gestanden, und es wäre geWü 
verfeh lt ja ih än is  B ericht über die Petschenegen au f G rund dieses Textfehle1 
Ib n  H urradädb ih  zuschreiben zu wollen.
Die A ngaben Balhls (gest. i. J .  934), die Is la liri und  Ib n  H auqal erhalte 
haben, en tstam m en einer unbekannten  Quelle. D as L and  der saqaliba ist b< 
ihm ein  grosses G ebiet, das,ähn lich  wie bei Ib n  H urradädbih , ganz Osteurop 
um fasst. Es is t im Süden dem  byzantin ischen R eiche b enachbart (BGA I, S. 1 
Z. 11 =  BGA I I ,  S. 13, Z. 11). E s liegt an beiden Seiten  des Hali] (die im* 
ginäre V erbindung zwischen dem  P ontus und  dem B altischen Meer), der n*10
■*“ Ib n  H u rm d ü d b ih  scliB pft se in en  B erich t aus den  S eh r iftcn  M uslim  aUjarin* 
ein es so n st u n b ek a n n ten  S ch r iftste llers, der i . J .  845 /0  au s b y za n tin isch er  K riegsß  
fa n gen sch aft lo sg ek a u ft w u rd e. L o tz ten  E n d es  sch e in t aber d ie  B eh a u p tu n g  der or 
b isch en  G eographen , dass d ie  B ew o h n er  der nörd lich en  T eile  E u ro p a s dio }aqlüb  sU 
a u f  b y za n tin isch e  Q uellen  zurückzufüh ren  zu  se in .
,x V gl. Ä Iah q u au t, R o m a n en  S. 98.
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Balhi das Land der saqaliba in zwei Teile schneidet (BGA II , S. 135, Z. 8 — JO • 
cf. BGA I, S. 69 ult. — 70, Z. 1), und reicht bis zum  L ande der K im aken, 
desjenigen der T ürkstäm m e, der am  weitesten im N orden leb t (BGA I, S. » 
15—18 =  BGA II , S. 14, Z. 11 — 13). Ze k i Va l id i nim m t seine Iden ti- 
tionen au f G rund dieser grossen Ausbreitung des fafjäZiia-Territorjums 
vor. Wenn er dann behaup te t, die saqaliba Balhls seien die echten Slaven, 
ist daran nicht zu zweifeln. W enn aber die saq&liba nach Balhi m it den west- 
bl irischen K iinäkcn b e n a c h b a r t  sind, so ist m a n  k a u m  b e r e c h t ig t ,  d a r a u s
ni’t  Zeiu V a l i d i  zu fo'gern, dass Balhi auch d ie  f in n is c h e n  Völker Nord- 
wteuropas gekannt und sie bewusst m it den saqaliba identifiziert hat. Es han- 
e t  sich vielm ehr darum , dass die saqähba Balhls Bewohner des Nordens 
| ln^, auch die Kim liken. Die fa ls c h c  Vorstellung, dasB ihre L änder benack- 
)arfc sind,ist au f kartographische Gründe zurückzuführen.42 D er Fluss Irtysch, 
‘j1 uessi-n Nälu* die K im äken leben, ergiesst sich näm lich nach der Vorstellung 
arU')’SC'len Geographen in die Wolga. Westlich der letzteren befand sich 
er das Land der saqaliba. Z e k i  V a l i d i s  B ehauptung, Ibn  H auqals B ericht 
e ie auf eine Zeit zurück, in „die Russen noch in Skandinavien oder an 
Ostsee w ohnten“ (S. 322), steh t in klarem W iderspruch zu Balhls Angaben 
die R ussen in K iew  (BGA I , S. 225 ult. =  BGA II , S. 285, Z. 17). Ibn  
u auclal8 Bericht Muslim al-Jarm i zuzuschreiben (S. 323 unten) ist ebenfalls 
richtig, denn Ibn  H urradädbih  beschreibt die Russen, wie oben gesagt, 
die ^ us^ ,n al-Jarm l als ein jins  der saqaliba wahrend nach Ibn  H auqal es 
Z Ĉ'e e’ne ^ er ^ re ' G ruppen der $(a)läiviya bilden (BGA I, S. 220,
No enc^ c^ ■̂*3n Artam s saqaliba au f wirkliche Slaven oder au f die
 ̂ - ¡Hier im allgem einen bezieht, ist au f Grund seiner Erzählung, welche 
ka e^enc êribaften  Züge der frühen islamischen historischen T radition  träg t, 
Um Zu entscheiden.
^ sai:nmenfassend lässt sich feststellen, dass es n u r HuwärizntI und
(je - Un'adädbih. also die zwei ältesten V ertreter der muliammednnischen
iui waren, die das W ort saqläb für die nordeuropaisclien Völker
liter.1 ,®eine‘nen verw endet haben. Ibn  Fadlän folgt anscheinend diesem
’̂eso^i8̂ 1611 Seinem W ortgebraucli darf m an jedsr.fj.rs keinen
l' 6ren ^ er*} beimessen, und auch Bartholds an sich wahrschsin iohe
br-da f 1116’ ^aSS •®’J,t̂ äns Bulgaren slavisch türkische Mischlinge waren. 
r f  neuer A rgum ente.
a-j i c''e  J^rtrte, verö ffen tlich t in  der neuen Ibn  H auqal-AuBgabe von  J . H .
11 ■ hoffe auf dieses Problem anderswo ziirückzukommen.
n° c!i A n gaben  ist nur BG A  I , S. 7, Z. G - 1 3  =  B G A  II,  S.  12,  Z.  7 - 1 4
‘eraatisch. V gl. auch  M i n o r s k v , u . c . S. 430.
67
¿ A Z K.  I X K K I . K I I Y
D er Zweck von I l n  Fadians Reise wird am A nfang des Reiseberichtes 
(f. l()7a, Z :i — 4) angegeben. Dies ist eine schwierige Stelle, die sowohl von 
den älteren  Auslegern, als auch von Zeici Yalidi m issverstanden wurde. 
Im  T ex t s ieh t, nachdem  vorher von der E rbauung  einer Moschee und der 
E rrich tu n g  einer K anzel die Rede war: li-yuqwiu 'alaiht d-dawala hilft /i 
baladihi wa-javi* i mumlakalihl (lahü fehlt bei Y äqü t I, S. 723. Z. 13). F uahns 
Ü bersetzung ist sehr frei: ..(ilnn ein M edsched zu erbauen  und ein Mimber 
zu errichten) au f dem  er das Volk in seinem  ganzen L ande und in allen Gegen­
den seines Reiches zur V ereinung G ottes berufen könne" (die le tzten  W orte 
nach Y äqüt).'11 Das Subjekt von yitqima ist, dieser Ü bersetzung nach, der, 
K önig. D er Sinn wftre gut. aber die ganze Ü b tise lzu n g  ist mit dem lahü des 
neuen T ex tes nicht in E inklang  zu bringen. Zkki Y a l i d i  (gefolgt von B l a k e  
und F ry e  S. 9) m acht einen neuen Vorschlug, indem er die Stelle folgender-
massen ins Deutsche übertragt: ........(ihm jemanden zu schicken, d e r . . .
für iln» eine Moschee erbaue und eine. K anzel errichte) um in seinem ganzen 
L ande und in allen Gegenden seinen R eiches die B ekehrurgsinissiun für 
ihn (d. li. in seinem  N am en) d u n ih z iifü lu rn “ , und bem erkt dazu, dass der 
A usdruck yuqhnu d-da wala lahü hier ,,im Sinne Bekehrungsm ission nam ens 
des K önigs“ stellt. E r verw eist auch a u f  f. 108a, Z. 12, wo dieser Ausdruck 
noch einm al vorlconimt und von ihm ähnlich übersetzt wird. Gegen diese 
Ü bersetzung lässt sich aber im voraus einw enden, dass sie das W ort 'alailn 
n ich t berücksichtig t. Liest man es m it, so würde es nach d ieser Ü bersetzung 
heissen . . . . .  der fü r ihn . . . eine K anzel errichte, um au f ihr in seiner S tad t 
und in allen Gegenden seines Reiches die Bekehrungsm ission für ihn dßrehzu- 
ffih ren“ , was offenbar keinen annehm baren Sinn ergibt.
Aus diesen Ü bersetzungsversuchen geh t deutlich  hervor, dass die A uf­
fassung von da'wo als ..Bekehrungsm ission1’ hier kaum  zutrifft. D a ä  hat 
diese B edeutung  nur in einem  anderen Idiom : da'ähü ilä l-islümi (vgl. BGA 111. 
S. 3(5 ,̂ 2 . 1; Y äqü t I, S. 839, Z. 4) und zw ar n ich t im Sinne von individueller 
B ekehrungsm ission, die dem Islam  eigentlich frem d ist. u nd  erst m it dem 
Sufism us au ftau ch t, sondern ,,(ein ganzes Land) auffordem , sich zum  Islam  
zu bekehren“ . Bei K r a c k o v s k i  i lu is s t es  (S. 5 5 ) :  TroGi.i conep]iiii-
,iaci> na iicji siojiiiTiiii an nero (napfi) n ero rnpo^e n 110 ncero ero rocy^aji- 
criie '. H ier is t also äu'wa m it Jio.limiu wiedei geben und das laim ebenfalls 
au f den bulgarischen K önig bezegen.
N un g ib t es aber einen spezifischen G ebrauch dieses W ortes: d a ä  lahü, 
ein se ltener belegtes Synonym  für den technischen A usdruck hataba lahü, 
das nach D ozv und de G o e . ie  (BGA IV . S. 23(i) die B edeutung  „agnovit 
Im perium  eins“ hat: vgl. das von de G o e j t :  angeführte  Beispiel wa-köna 
yud.v li-l-M amtüri, tumma rjata'a (laimtalm. Zu duü  in diesem  Sinne ist
** Lnc. eil. S. 527.
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r_" im. mit der gleichen l.’raepos.. der Infinitiv, also wie hntba zum Verbum 
Jafaba. Damit geht aber der Sinn des erörterten Satzes deutlich hervor: der 
Hilgarische König ersucht den Khalifen. jemanden zu ihm zu schicken „um für 
ihn efne Kanzel aufzustellen, auf dei' er (der König) die dawa  (die Aner­
kennung der Herrschaft des Khalifen in der Hutba) für ihn (den Khalifen) 
ui seiner Stadt und in seinem ganzen Lande einführen kann“. Gemeint ist 
citenbar, dass durch die Erwähnung des Namens von Muqtadir in der Hutba 
“iif der Kanzel der bulgarischen Haupstadt sich das ganze bulgarische Lund
11 Iniam des Islams, dem Khalifen, unterstellt. Dass dies nicht auf mehreren 
"nzeln des bulgarischen Landes geschieht, entspricht anscheinend den 
('Stimmungen Abn Hanifas, nach denen ein Gottesdienst, an welchem die 
"ksnnikeit einen Hatibs geknüpft ist, nur in einer grossen Stadt (mi$r)
imitötl werden darf, wo der H errscher oder sein V ertreter ¡uigegen 
,(nselben Sinn hat der Ausdruck d a ä  lahü in der neuen Handschrift f. 198a, 
^  wo es lieisst: wa-J-amlru. l-ajiüht ya 'n i mmra Hurcimna kitna uhaqqa 
jj,."! utti (i-d(iu>ali li-A vnri l-m v v iiv im  ¡1 dnlika 1-bahtdi ,,mul der grosse
 ̂ iiisf rUiinrtch der F ü rs t von Hur&sän. wäre docli eher befugt die daw a  
t*Pn Khalifen in jenem  Lande einzuführen". Die Situation ist recht in te r­
essant; der HwärezmSäh will Ibn  Fadlän und seine G efährten n ich t durch 
Kt'n ' lls türkische Territorium  durchfahren lassen, da er seine Selbst-
„ ‘̂ g k e i t  gegenüber dar Zentralregierung auch in den Fragen der äusseren
* 'k iUifi-echtzuerhalten sucht. Was von der Gesandtschaft vor dem  
w*»c»n,*ah als Reisezweck angegeben wurde, w ild jiicht c-izählt, aber 
f(ir ^6lllei A ntw ort is t ersichtlich, dass es sich um die E inführung der da'iva 
m'!l K halifen in Bulgarien handelte.
*̂ Usschlaggebend für diese Ü bersetzung des Ausdruckes da'ü la/nt ist 
erfal " eiteiU ®I7-i'*1*ung Ihn  Fadians (f. 204a, Z. 4 von unten ff), in der wir 
'v' e die H utba vor der A nkunft der G esandtschaft in Bulgarien 
kan ' UUr* w’l‘ s*e von Ihn  Fadlän um geiindert wurde. H ier lieisst es: wa-qad 
’»linbarihl qabla qndümi: Allähumma a$lih-i l-nialika Ylt-ivär,
l  ^ Ü ä )  ..Vor meiner A nkunft wurde sein Nam e in der H u tb a  auf 
Ylf10- ^ ,lnze* fogendermassen erwähnt: 0  Gott! Schenke Gedeihen dem König 
\.()117 V  ^ ein König der Bulgaren". H ier wird also das oben erw ähnte Synonym 
de,, f.p ” ■ niilimlich hataba verw endet. W eiter wird erzählt, wie II n Fadlän
de)n -* ( F̂1 bulgarischen H utba ablehnt, und wie er sie zusamm en m it
Vöriig aufs neue feststellt. In  der neuen Formel finden wir die B estäti-o^Dtr f||*v 1
AJI(y  en vorgetragenen Auffassung von j|p ä lahü, denn hier lieisst es:
a -^ ll Ja jara bna ’Abdi l-llähi. avilra l-bnlgär. maulä amiri
,lls f ‘̂eser E rk lärung  bezeichnet also der Hatib den K halifen
' NtzheiTen des bulgarischen Königs. L etz terer unterstellt sich also
fe- enhinck — K uaiikiim, Hiuiilwörtoi'l.uicli deK Iflloin, L eiden ( UI41). S. :il(>.
AcUl Ui'Iomulla
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dem  ersteren. D am it hat Ib n  Fadians G esandtschaft ihre w ichtigste Aufgabe 
erfüllt. Des bulgarische K önig legt seine alte, von den Chazaren erhaltene 
W ürde (iltbär), w enigstens im K ult, ab und w ird am ir gennant, erhalt also 
den  T itel eines S ta tth a lte rs  im islam ischem  R eiche. Y vqim u  s teh t b ier eben­
falls nicht im Sinne von ,.du rch führen“ (Z eki V a lid i) ,  sondern is t ein techn i­
scher A usdruck im Sinne vom synonym en 'aqäma huf-balan ( D o z y  I I ,  S. 424) 
also wohl „die da'wa  e in füh ren“ .
N un frag t es sich, wie w eit der ganze A kt als eine nicht-religiöse H and­
lung aufgefasst werden darf. B ekanntlich wurde der E rw ähnung des Nam ens 
des H errschers in der H utbn in den  islam ischen L ändern , obzw ar sie von der 
S a n a  nicht vorgeschrieben wurde, im m er eine w eitgehende B edeutung 
boigemesseji. Die Geschichte der islamischen D ym istien weist hierfür sehr
viele berühm te Beispiele auf. Im  B ereiche der islam ischen M acht hat die 
H ufbu also selbstverständlich  einen politischen N ebensinn. D er iatlb ist 
n icht nur V ertrete]1 des H errschers als Im am , sondern bejah t ihn auch im 
politischen Sinne, solange er ihn in der Hut.bn erw ähnt. Zwar w ar Bulgarien 
von B agdad zu w eit en tfe rn t um un ter d irek ten  islam ischen politischen E in ­
fluss zu gera ten  (wie der HwärezmSfth sag t:Ü berd ies sind zwischen euch und 
jenem  L ande . . . tausend  türk ische S tam m e“ ), eine gewisse politische Absicht 
konnte iedoch auch in diesem Falle n icht fehlen. Gleich am  Anfang des R eise­
berichtes (f. 197a, Z. 2 — 4) ersucht der bulgarische K önig den K halifen. 
einerseits als Im am , ihm Faqlhs zu schicken, die ihn in der Religion und der 
heiligen Sari'a un terrich ten  und für die richtige A usfülnung des K ultes sorgen 
sollen, andrerseits aber als H errscher einer G rossm acht, für ihn Verteidigungs­
w erke zu bauen und ihn gegen feindliche K önige zu schützen. Allerdings 
gelang die R eise in religiöser H insicht viel besser als in politischer. Dies h a tte  
zu r Folge, dass die T a 'rlh -L ite ra tu r nichts von dieser G esandtschaft zu 
erzählen weiss. D er R eiserbericht ist denn auch  nicht als politisches D oku­
m ent, sondern als ein Stück der erbaulichen L ite ra tu r u nd  als beliebtes kitäb 
ul- a jä ’ib erhalten  geblieben. Vom Islam  im weil; gelegenen Lande der Bul­
garen weiss m an noch Jah rh u n d erte  sp a ter zu erzählen, sogar Reisen werden 
dorth in  unternom m en. Die islamische M acht kann  jedoch einige Jah rzehn te  
nach Ihn F ad ians Reise w eder den  russischen Streifzug gegen Bulgarien 
abw elnen noch irgendeinen E influss a u f das bulgarische Schicksal ausüben.
H ier folgen einige B em erkungen zum neuen  T e x t :1“
F. 19Gb, Z. 18. Y äqü t n en n t Ib n  Fadläns B erich t neben risäla dem  In h a lte  
nach auch qi?sa (I, S. 113, Z. 14), oder einfach kitäb (I, S. 112, Z. 16). — Zum 
N am en Ibn  Fadläns: ZVT 3, Anm. b) ist a u f G rund von Y äqüt I, S. 112,
"  Im  fo lg en d en  int K  =  d ie  so w jetisch e  A u sgab e; ZV =  '¿Ein V a i.iiii:  ZV T  3. 4, 
" S \ v .  d ie  S e iten za h le n  i n  ZV.s Auk<ih.1h‘ (m iih iseh cr T ex t); ZVK  ZVs K oim nontnr; 
R  H i t t k i i ;  HF — Hi..wo: und Kitvi..
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Z. 16; TL S. 484, Z. 10; 11, S. 83!), Z- 18 und W A stenkk lds Appar. S. 85, 
zu streichen. In  einer anderen Erzählung (f. 20ün: ult.) erhält Ibn Fadian 
vom bulgarischen K önig die Knnya Abii Bahr a:-^addüq. Aus dem  L aqab 
geht deutlich hervor, dass diese K unya nicht Tbn Fadläns echte K unya, 
sondern lediglich ein ep itheton  ornnns war (vgl. G o ld z ih e rs  E xkurs: D er 
Gebrauch der K unya als Ehrenbezeichnung: Muhannn. Stnd. I, S. 267f).
F. 197a, Z. o. Zum Ausdrucke im  k:ma s-saflra flhi (bei Yflqüt I, S. 723. 
A- 15 an s ta tt flh l : lahü) bem erkt R i t t e r , dass wenn man mit K  das P ro­
noinen auf Baglidad bezieht, dann  im T exte film  stellen müsste. 15r zitiert 
ZVs Übersetzung: „in dieser Angelegenheit“'’ und sngt, ihm scheint die Lesart,
^ Hqfit« mich möglich zu sein. Die F i n g e  wird dadurch entschieden, dass 
l'as Verbum safa-ru m it (len beiden Praepositionen li und  fi  auch sonst belegt 
"'erden kann, vgl. D o z y  1, S. 657: safura lï-l-ivazïru fi  däri l-kälibi l-m uahhari 
vizier fut, mon interm édiaire auprès du sultan, pour le prier de m 'accorde? 
1(‘ pahiis du uiltib qui ava it été d estitu é“ . Y äqats L esart ist also ebenfalls 
"'öglich. stellt aber gegenüber der neuen Version keine Verbesserung dar. 
A 5 —(>. (j |3ei. t[;e Aufgabe Ib n  F a  Jläns sagt Y äqü t an einer anderen Stelle: 
h-yuflifa alaihimu l-foilaa wa-yu'allimahumu S-Sarä'Va l-islämlyuta (I, S. 468, 
20). Z. G. D er T ex t ist gram m atisch in Ordnung: wa-sabbaba lahü bi-l-mäli 
''»lahmüli ilaihï li-b ina i mä dakarnäbü . . . 'alä da ia li . . . .  ZV ( =  B F ;
ungenau) übersetzt: „An die Ausgaben für das E rbauen  dessen, was wii'
1,1 Wähnt haben . . . w urden ihm die E inkünfte eines der G üter . . . bestim m t1' 
Ul)d bem erkt dazu: ..Der A usdruck sabbaba der Hs. in diesen Sinne ist unge- 
""hnlich“ . Vgl. aber die Beispiele für diesen Ausdruck, angeführt in de 
(,uKtns „Glossarium“ zur Tabnri-Ausgabe (S. C.’CLXXXIV), wo der Aus- 
l,,(Jk sabbaba bi-l-mäli 'alailii ,.den Gelialt, au f ihn (seine K osten) über- 
l*weir bedeutet, oder die W endung arzäquhii musabbabatnii 'alä amioäli 
•| ..«ein G ehalt wurde zu  L asten der E inkünfte  Ä gyptens überw iesen“ . 
qJ’1’ Ausdruck hat auch im vorliegenden T ext dieselbe B edeutung. Die genaue 
"' ‘"'•fi.ung lau te t also: „und er (der K lialif) überwies den B etrag , der ihm 
e>u bulgarischen König) zu überliefern war für die Ausführung der erwähnten 
u'ten , auf die K osten eines der G ü te r . . Z. 14. In  der H andschrift ist 
bnlnä ¿it ru jdna  verbessert. Die ..Verbesserung" ist aber sachlich falsch.
' ■ 197b, Z. 4 — 5. T ex t und Übersetzung lau tet nach ZV ( =  B F ; auch 
^eil,Mi(|uiia.i): iva-aqäma Innäi rajulan an yaqdiya liawä’ijanä ~wa-yurïha 
| "fanä „und einen Mann zu unseren D iensten bestim m te, der unsere Bedürf- 
*c erfüllen und allen unseren W ünschen naehkommen sollte“ . A n sta tt 
J/i* /'/a 1111188 a ')ei' iu>t R ücksicht au f den bekannten Ausdruck: a zäh a ' ilalaltil, 
Vq" K^leseu werden. Azâha 'ilalahü ..s’emploie su rtou t quand  on pour- 
M»i> ftllX ^ (:so' Ils ĉ es s°h la ts qui refusent de se m ettre en m arche en p ré tex tan t 
dl'0 *eS c 1̂08es nécessaires leur font défaut . . .  La phrase en question signifie 
11<; s°i>vent pourvoir aux besoins de quelqu 'un", nach D o z y  II , 158. Vgl. 
Ii;>
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w eiter die Beispiele der arabischen N ationalw örtebiicher: nztiija -lläfni l-'ilul« 
u nd  nzahtu ji-m ä htäja ilaihi == qadaitu häjatahü. Aus dem  le tz teren  geht 
hervor, dass die beiden A usdrücke yaqdl hm m ’ijatuwil und yuzVjn 'ilahnw  
auch  im vorliegenden T ex t Synonym e sind.
F. 198a.Z. IS .N ach  ra'aituliü stehen die K om plem ente {mazlfa usw.) gern ¡iss 
der A ussprache u n flek tie r t. also scheinbar im Nom ., a n s ta tt  des Akk. (zwei 
Akk. nach den A f'älu  1-qnlhi). Z. IS — 10. Die H andschrift und ZV: arlMt'u 
dawönhja: eine falsche Zahlkonstruktion. Yäqfit liest richtig: tu ixt' n In.
F. 1981). Z. 10 — 11. Eijie sachlich und sprachlich sehr schwerige Stelle, 
die bereits von Yäqfit m issverstanden w urde. In  der H andschrift s teh t hantln- 
'ajalalin min hatnbi <-tun bi-dirhuviuini min du min ma tukiuiu zu/tfi'a (nläUtli 
äläfi rill. Das ist aber sachlich unmöglich (K). Y nqüt liest yakfinu waznuhä 
(an sta tt ziiha'a) laW ula tlläfi riijin, bezieht also die Sifa a u f das htrmlu ‘ajahitin- 
D as is t ebenfalls sachlich unmöglich (eine. W agenlast von !t(K)0 R ill !), was er 
ja  auch selbst feststellt und a lseine arge Ü bertreibung Ih n  Fad ians betrachtet. 
ZV folgt Y äqüts Beispiel, indem  er die Sifa au f das hamhi *ujahitin b e z ie h t .  
K  glaubt,, dies sei wegen der K onstruktion  unm öglich, da die Sifa hanilu 
ujahitin zu w eit en tfe rn t ist. E r schlägt deshalb vor. die Sifa tro tz  YäqfU 
a u f  das dirhtnnuini zu beziehen. Seine Lesart: min üamhimti lukunn waznultü 
talälatu ülüjin minhti bi-rUlin ist aber schwerfällig und gram m atisch bedenk­
lich (was ist Subj. und ü b j. von ttibüim und warum  ist es fein ?). U schliesst 
sich K s M einung an. schlagt aber eine andere Lösung vor: min darähiinn 
yakfm u znha'v talätali äläjin < m iv h ä >  riU<tni Seine Ergänzungen minhö 
und das -an nach rifl- sind aber entbehrlich. m it anderen W orten: die neue 
Version ste llt einfach Y äqüts Vorlage dar. Yäqfit wurde dadurch  irregeführt, 
dass das W ort ritl- am E nde des Satzes, wie in der A ussprache, unflektiert 
dasteh t. Ü berdies h a tte  das y- von yukünu in seiner Vorlage offenbar keine 
P u n k te  (iakfmu zu lesen und es au f das alr K ollektivum  aufgefasste darähimn 
zu beziehen is t hier wohl unangebracht). D er T ex t braucht also auf keinerlei 
W eise um geiindert zu werden. Z. 14. H ier fehlt etw as im T ex t der H and­
schrift. K  ergänzt ..zwei M änner’1, ZV ganz ähnlich: ( a n v a )  m j u l a i n i  sü q ä . 
w as m it R ücksich t au f den In h a lt des Satzes und die zwei Zeitw örter im 
D ual ( li-yaljmilä und nasiya) wohl richtig  ist. E s ist aber zu bem erken, dass 
in der H andschrift a n s ta tt  ZVs iln ä (y ):  cas. obl. wahrscheinlich um ichtiger- 
weise Unit (nach der gewöhnlichen O rthographie Nom .) steh t- D er Fehler 
is t offenbar dadurch  en tstanden , dass der K opist das Abschreiben nach 
■dem ersten  i tn ü (y ) , das sich au f die zwei M änner bezieht, aus Versehen mit 
dem  au f das zw eite itnä folgenden W ort ( a m m  jainahm)  fortgesetzt hat. 
Z . 16. In  der H andschrift s teh t: wa-la-qad ra’uitu li-hnwä’i bcudihä wa-unna 
s-stnqa bihä wu-i-Suwäri' u la-yahlü. Die erste  H älfte des Satzes ist offensicht­
lich falsch konstru iert, aber w eder Iv noch ZV noch R  finden  die richtige 
Lösung: a n s ta tt  li-hawu i muss ihrä’ahii gelesen w erden, da uhra a iü  nach
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den NatiuimJworterbüchern den Sinn von istaddu 'ulaihi liattä IS  da yuqtuluhü 
1,11 'pitaluhil hat. Die Vorschläge Ks, ZVs und R s sind daher abzulehnen. 
Anna s-süqu bihä mi-x-Hawan a la-yahlü (dus letzte W ort am Ende m it 
Alif geschrieben, also P lur.) ist auch eine richtige K onstruktion, möglich w äre: 
tohla. 7j. 19. Oer T ex t der Handschrift ist scheinbar grammatisch nicht in 
Ordnung: wu-la-qad kuvtu  ayätn . . . fl  bailin . . . wa-anä m uddatinm  bi-l- 
uksiyati wa-l-fnj fit-rubbamä llasutja haddl 'alä Umihaddati. Iv übersetzt ayäm- 
>"it n<\n,i<‘ ¿im. ZV schliesst sich dieser Übersetzung an: „Ich hielt mich 
^gelang  in einem H ause a u f . . . und ich war selbst darin noch in K leider 
'•nd PeJj- eingehüllt, tro tzdem  haftete manchmal meine W ange an den Polster“ .
liest also ayyämnn, was aber im T ext nicht steh t. Mit Rücksicht h ierauf 
bemerkt R: ,,K orrek t wäre ayyämnn  s ta tt des überlieferten ayyäm “. A us­
gehend vom Sinne des Satzes würde man aber eher ein W ort für das über­
lieferte ayäm- suchen, das m it dem Schlafen zu tun  hat. Dann liegt die iiber- 
'•(;ugende Losung au f der H and: man muss mtämu lesen: ,,ich pflegte in einem 
Hause zu schlafen . ." usw. Ein Beispiel dafür, dass der IvopiBt den u n punk­
tierten T ext seiner Vorlage nicht verstanden und durch falsche P unk ta tion  
verdorben hat F ry  ändern Iv, ZV und B F  in das unbelegte furn’ (angenom­
mene Plur. von funca ’Pelz') um. Die richtige L esart ist. wie das aus dem  
^ '•u ifth ild  hervorgeht: furuS  (Plur. von jiräs 'M atratze, K issen’), das vom 
»pisten nicht verstanden und m it unsicherer H and kopiert wurde.
199a. Z. 7. D er T ex t ist korrekt, aber die Ü bersetzung K s und ZVs 
^  ist unrichtig. In  der H andschrift heisst es: iva-huuwatü ralainä l-amra 
"■ a^camü l-qissata fu-lamm» Sähadnä dälika käna ad'äfa mä w ufija  lanä.
J, ''^ersetzt: ,.Sie stellten uns die Sache als furchtbar dar und übertrieben
,,,llN ̂ hiichen. Als wir diese (übertriebene Schilderung) hörten, wurde (unsere
' ’•"Stellung von der K älte) viel grösser als das, was uns erzählt w urde“, 
bem erkt dazu, dass im T ex t etwas fehlt. K  übersetzt : ,,npeyneJ:iTinjiii
o lieM“ . Die richtige Ü bersetzung dieses Satzes hängt davon ab, wie 
'"n das W ort’ a~za.mii übersetzt. Zwar kann es m anchmal m it ,,ü bertreiben“ 
“ "ei setzt w erden, doch ist hier seine bei D o z y  (II, S. 142) angeführte Bedeu- 
® ,,li- a - r. e t 'alä p- fkire voir ä quelqu’un le danger d ’une en treprise“ vor- 
'"-lelien. Das W ort kommt is dieser B edeutung nach L a n e  (2087) oft, wie 
mit häla verbunden vor: azannani mä qulta — hälani wa- azuma ’alaiya,
=  a ^a m a n l. Das W ort ijitsatun braucht ebenfalls nicht m it
v : , ; - ' - “ übei-setzt zu werden, da es hier, wie auch sonst oft, ein Synonym 
klär aVV "n  2528: ’case, affair’). So wird aber der Sinn ohne weiteres
Upflii ”UI1d H' e *in )̂en una die Sache als furchtbar geschildert und au f die 
,irfuhlrliCll*<eit (ier ^ ac*,c ' lingewiesen- Als wir aber die W irklichkeit selbst 
8ehla1Pn WÄl C*aR ^ °P P e*te  dessen, was uns geschildert w urde“ . Aus- 
laj) 1 was später Ibn Fadhin selbst von der K älte  des Türken-
168 Na&t; (ZVs Übers.): „So ritten  wir zehn Tage und erduldeten viele
73
23R K. CZEGLÉD Y
W iderwärtigkeiten mul Schwierigkeiten, heftige K älte und ununterbrochene 
Schneestürme, im Vergleich mit denen uns die (oben erwähnte) K älte von 
Chwarezm wie Sommertage vorkam, so dass wir alle früheren (Unbilden) 
vergassen, und schon ganz nahe daran waren, unseren Geist aufzugeben“ .
F. 1991), Z. 7 —S. Handschrift: la-mfa vdhü ilaihi. R möchte dajanahü  
ilaihi lesen. Die Lesart der Handschrift ist aber besser, vgl. die für rajo a ilä 
angeführten Beispiele in Gloss. Tab. S. CC’LXVI. Z. 1 2 —13. Der Texfc ist 
korrupt. D ie Einendationen und Übersetzungen Ks. ZVs, Rs und BFs sind 
weder grammatisch noch sachlich einwandfrei. Die korrekte Lösung lautet: 
anstatt wasalnä ilä jabalín 'azlmin katm n-i l-hijärali wa-flhl ‘uyumm y  . y . (? )  
n . Ij . r . q (j . y  . r wa-bi-l-hufrali l-mä’u  müssen die korrupten Worte als 
yalahazzaqu gadirun  gelesen werden. Dies bedeutcT, dass man das Schrift­
bild gar nicht berühren muss. Tahazzaqa hat nach den Nationalwörter- 
büehern den Sinn: laqabbada, ijtama'a, und gadirun  lveisst: qit'atun min-a
l-mä’i yatrukuhä s-sailu, d. h. „Wassertümpel, der nach einem Regenguss
von einem Wildbacli zurückgeblieben ist“. Der Sinn, der sich auf diese Weise 
ergibt, ,,Die Wildbäche ziehen sich in Tümpeln zusammen, und das Wasser 
bleibt in den Vertiefungen stehen“, wird glänzend von ZV bestätigt, der diese 
Landschaft als Augenzeuge beschreibt: „Er [Ilm Fadlän] schildert hier, 
■wie von dein Abstieg „Clfi“ Bäche lierabfHessen. Da sie in der Ebene keinen 
Abfluss haben, bilden sie in der Frühjarszeit oder wälirend der Regengüsse 
eine W asserfläche, die nachher schnell austrocknet. Ich glaube, dass mein 
Anstieg auf den Ust-Urt im Herbst 1920 dem Abstieg IF ’s bei Zavindi ent­
sprach; auch wir haben hier zwischen den Felsen herabfliessende Bache 
gesehen“.
1'. 2(M)a, Z. 1 4 —16. In der Handschrift steht: in  yahfub-i l.-wähidu m in- 
hum  ilä l-ähari ba'da haramihi ’nä (? ) bnatahü au ba‘da inan yam liku amrahä 
‘alä ka-dä wa-ka-dä iaubin  ¿ uw ärizm iyin , ja-idä wäfähft {iamalaJtä ilaihi. 
Das sinnlose ’nä  wird von ZV in im viä  ('sei es') verbessert, R  glaubt dagegen, 
dass wir es m it K  als Dittographie des Anfangs vom folgenden ibnatahü zu 
streichen haben. Aus dem Zusammenhange geht aber deutlich hervor, dass 
man im m ä .. . a u . . .  au  zu lesen hat, was eine sein  geläufige Konstruktion ist. 
Dies wird durch die Tatsache erhärtet, dass der K opist an einer anderen 
Stelle (f. 201b, Z. 1) umgekehrt auch ama für anä schreibt. Weiter über­
setzt ZV: „Wenn er (der Brautwerber) ihn (das Familienhaupt) zur Ein­
willigung brachte, so bringt er ihn (den Brautpreis) zu ihm (dem Vater)“ 
und bemerkt dazu: „Die Übersetzung beruht auf meiner Konjektur wäfaqahü 
statt wäfähä  des M. Das Pron. -hä bezieht sich auf das pluralisch ange­
nommene taub; wenn es sich auf 'Braut' beziehen würde, dann müsste ilaihi, 
zu ihm (dem Bräutigam) übersetzt werden“. D ie Lesart wäfaqahü anstatt 
wäjähü  ist aber unmotiviert (R). Was den R est anbetrifft, so ist die B ezie­
hung des Pron. -hä auf die Braut die einzige Möglichkeit vom grammatischen
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Standpunkt aus. Aber das ist auch das Einzige, was gut in den Zusammen­
hang passt. Vom 7tamala ist der Vater das Subj.: „und w enn er (der Werber) 
ihn (den Brautpreis) bezahlt hat, so bringt er (der Vater) die Braut zu ihm “. 
Weiter wird erzählt, dass der Bräutigam vor der Bezahlung des Brautpreises 
auf die Braut kein Recht hat, danach verfügt er aber über sie und kann sie zu 
jeder beliebigen Zeit von den Eltern abholen (falls ihm die Braut noch nicht 
übergeben wurde). Z. 16. Der Satz: wa-rubbamä Icäna l-mahru jinm l(un)  
ott dawäbb(u) au gairu dälika ist syntaktisch scheinbar falsch. Der Kopist 
meint aber natürlich, gemass der Aussprache jimäl, d-awäbb und gaira dälika.
F. 200b, Z. 2. In der Handschrift steht: loa-yaqühlna Itädä yuridu an 
ynsharanä li-annahü qad iafarassa fl-l-m&’i (zur Lesart li-annahit vgl. oben 
S. 219). Der Sinn ist Idar „und sie sagen, er will uns behexen, da er Hydro- 
,r>antik getrieben hat“ (K und R). ZVs Lesart tagarrasa anstatt Injarram 
seine Übersetzung ist unmotiviert, iajarrasa passt ausgezeichnet in den 
Zusammenhang. Z. 15. Im T ext heisst: wa-in lam ymv&fiq-i l-muslimu daifahü
li-l-]addali, sa’ala 'an lUh, aina huwa. ZV übersetzt: Wenn er den Muslim, 
seinen Gastfreund, nicht auf dem (Karawanen-) Wege antrifft, dann fragt 
er (einen anderen Muslim), Wo ist er?’ und bemerkt dazu: „Die Stelle ist 
nicht Idar, vielleicht ist hier anstatt tlth etwas anders wie tälit, von einem 
■^ritten' oder sä’isihl Von seinem Knecht' zu lesen (?)“. Da aber sa'ala an 
nicht „jemanden fragen“, sondern „sich über jemanden erkundigen“ bedeutet, 
kt diese Erklärung gewiss abzulehnen. K  ( =  BF) übersetzt „OH cnpocuT o 
’rPeTbeM“ . R  erklärt tlth für unverständlich und liest nä’ibihl. - •  Hier hat 
Kopist seine Vorlage wieder inihsvcrKtanden. Es hat dort nämlich sa ala 
nn lalatihl, aina huwa ja-idä ursida gestanden: „(Wenn er seinen Gastfreund 
nicht auf dem ICarawanen-Weg antrifft), so erkundigt er sich hinsichtlich 
seines Entkommens: ’Wo ist er?’ Und wenn man ihm sagt, wie er zu ihm 
kommen kann“ usw. Die Situation ist klar. Es handelt sich darum, dass der 
*n°sleminische Gast seinen türkischen Gastherren meiden will, da er ihm zu 
Gegengaben verpflichtet ist, indem er bei der Rückreise durch das türkische 
Territorium anstatt des grossen Karawanen-Weges auf Nebenwegen durch- 
^•kommen sucht. Dann fragt der Türke bei den Leuten der Gruppe, mit 
denen er auf der Hinreise gefahren ist, nach ihm und macht sie für ilne Gefähr- 
l'°n veranwortlich. Das Wort jädda, das in der geographischen Literatur 
in diesem Sinne verwendet wird, darf also nicht mit R in injäzun  umge- 
ndert werden. Wenn er ihn dann findet, nimmt er (der Türke) ihm (dem 
f^ slim ) ab, was er ihm vorher geschenkt hat. Wie früher gesagt wurde, 
lkandelt es sich hier vor allem um Geld, Schlacht- und Reittiere, die der Muslim 
v°n seinem türkischen Gastherren geborgt hatte.
I1 • 201b. Z. 14. In der Handschrift und bei ZV steht sfqt rijlaya, was 
41 Jer keinen klaren Sinn ergibt. K  ( =  BF) liest Suqqiqat und übersetzt „moh 
Honi noTpecKaJiHCb“ . Suqqiqat ri]läya wäre aber ein ungewöhnlicher Aus­
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druck. Die richtige Lesart ist,: ¿a’i./nf rijläya, da der Ausdruck m ija t- i  r-rijlu 
nach den Nationahvörterhflchern harajai bihä S-sa’fatu bedeutet, wahrend 
i’fatu den Sinn qarliaJit fl itsfali l-qadami hat. Die Übersetzung lautet also: 
„an meinem Fuss bildete sich ein Geschwür11.
F. 202a, Z. 4. Liesdawübba. in der Handschrift und bei ZV unrichtiger­
weise dawäbban. Z. 10. In der Handschrift stellt ein f'ihi mehr als bei ZV: 
ya’m un th ü  fihl bi-l-islämi. Es passt gut in den Zusammenhang und erscheint 
auch in ZVs Übersetzung (,,in dem er ihm die Bekehrung zum Islam vor­
schlug"). Z. 11. Taubaini m arwlyatan: diese Art der Konstruktion des Dualis 
ist im späteren Arabisch allgemein üblich. Z. 15. Anstatt fa-ra’aitu l-qnrtaqa- 
-lladi tuhtahä wd-taqaUa'a misahan  liest ZV: tataqaUa'u wasahan. Die Lesart 
der Handschrift ist vorzuziehen. Das iräw vor taqalta'a ist ein ioäivv l-häli, 
dass, wie in der klassischen Prosa, auch vor einem Satz mit Perf. (in diesem  
Falle Jumlalun hällyatnn) stehen kann.
F. 202b, Z. 8 — 9. Zwischen den Fremdwörtern steht auch das urabishe 
manoi-, gemäss1 der Aussprache, unflektiert: wa-halanä ’alä Tarhän haftän 
viarwi wa-Siqqataini bai-läf wa-'alä ashäbihl qurtaq qurtaq. ZV liest eben­
falls Siqqataini anstatt des richtigen siqqalai bai täj (gen. materiae).
F. 203a, Z. 10. In der Handschrift steht: yaqridu l-qamla bi-asnänihi. 
ZV liest, mit Yäqüt, yuqntsu, was dem Sinne nach gut ist, braucht aber der 
Lesart der Handschrift nicht vorgezogen zu weiden (,,er zermalmt sie mit 
den Zähnen"). Z. 15. Wa-minhum man yazum u anna la.hH itnä 'aiara rabban, 
auch bei ZV ist ilnä  am Ende fälschlich mit A ’if geschrieben. Yäqüt schreibt 
richtig i tn ä (y ) .
F. 203b, Z. 1. bemerkt zum Wort qauman: „vorher ein undeutlicher 
Strich, der ein Ahf sein könnte. K  erwägt die Lesung aqwäm an“. Hier handelt 
es sich aber wieder um einen Abdruck von der anderen Seite. Die richtige 
Lesart ist also: qauman. Z. 18. In der Handschrift steht richtig: Icabbarü 
takblratan. Anstatt talcblratan findet sich takbiran bei ZV. Mit Rücksicht 
auf Icihä, das son6t asyndetisch dasteht, muss die Lesart der Handschrift 
(Nomen vicis von takblrun) vorgezogen werden. Dies passt auch besser in 
den Zusammenhang, da es sich hier offensichtlich um einen einzigen, gewal­
tigen „Allah akbar“-R uf handelt.
1'. 204a, 16. In der Handschrift steht quduml. ZV liest, mit Yäqüt, 
qudüminä. Da es.aber eben die Aufgabe Ihn Fadläi’is war, das Einhalten  
der islamischen Gesetze (so auch der Hutba) dei den Bulgaren zu überwachen, 
wird die in der Handschrift enthaltene Lesart wohl die ursprüngliche sein.
F. 205b, Z. 2. Bi-saai,in qiyäsiyatin. ZVs Übersetzung: „ungefähr eine 
Stunde“ ist nicht genau. Gemeint ist ,,in der gewöhnlichen Zeit“, was sich 
auf den Sonnenuntergang bezieht (so auch IC). Z. 6. Dawäbban, lies richtig 
dawäbba (Yäqut ebenfalls unrichtig: dawäbban). Z. 8. Yahtalatäni: das
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II- hat keine Punkte unter dem Praefix. ZV liest yahUtliläni. Dies ist nach 
nein voranstehenden fein. Subjekt kaum richtig, lies: tahtali\äni, so auch 
y äqüt. Auch anstatt des folgenden yajlariqäni (so die Handschrift und ZV) 
lst mit Yäqüt taflariqäni zu lesen. In der Handschrift steht: la-yahialitäni 
WwT an dälika snalan. Das Wort dälika fehlt in ZVsText;, wo aus Versehen Yaqüt, 
wiedergegeben wurde. Yäqüts Lesart ist aber offensichtlich besser. Der Fehler
111 der Handschrift ist dadurch entstanden, dass in der nächsten Zeile ein 
mlieher Ausdruck vorkommt: ka-dälika saatan.
*• 20Ga, Z. 11. Fa-idn 'alaihl haiyatnn qarlbun minhü. ZV ändert 
^as Viribim der Handschrift in qavlbatun um. Da aber zu den Adjektiva der 
* ori>i fa'll, die als gen. comm. behandelt werden, auch qaribun gehört, ist
Lesart der Handschift vorzuziehen.
*'■ 207a: ult. Mahäzatin in der Handschrift ist mit R in tijäralin zu ändern. 
Lesart; majälatin („Wandergebiete der Nomaden") beruht auf seine 
flieorie über die Kultur der Bulgaren, die nach ihm einerseits ein Nomaden- 
waren, andrerseits aber die Kulturstufe eines sesshaften Volkes erreicht
y. 2071», z. 12. Rubbamü: das rä und das »».im sind mit einem Strich ver­
ö l e n .  R  entziffert diese Buchstaben als jhnä  (liest aber natürlich rnbbamä).
meint, ist aber auch in der Schrift rnbbamä, wenigstens das ist was dem 
Kopisten Vorgelegen hat, vgl. unten die Bem. zu 1. 209a, Z. 1(1— 11.
r, . F- 208a, Z. 1. Die Handschrift und ZV: tald-tatn buhairätin, eine falsche 
'Konstruktion. Lies: talätu buhairätin. Z. 7 —8. Der Text der Handschrift
1 et. hä<iä n-nahru qad madda nm-ktjä mä’uhü, fa-lam as ur yauman (ohne 
nfete unter dem ya-) illa qad wäjäni javul alun min-o t-lujjä-ri wa-qähi usw. 
qüt hat cjie gleiche Lesart, y(?)auman fehlt aber bei ihm. ZV übersetzt,
e, nicrkte ■ mir den Tag erst dann, als mich eine Gruppe von Kauf leuten 
hatte. Sie sagten . . Nach ihm geht aus dem K ontext hervor, 
der König lediglich vom Eintreten (der Zeit) dev Überschwemmung 
|| dass er von ihr erst durch Kaufleute erfahren habe, ohne sie mit
set í5r?clieiming des Riesen über dem Wasser zu verknüpfen-'. K  über- 
zt-  /l ]I(> yCIIej  OIIOMIIHTI.CH i) 3tot vue Gegen diese Übersetzungs-
sich aber einwenden, dass sie auf ein Wort gegründet sind, 
j * '*i Yäqüt fehlt (yauman). Alle Schwierigkeiten lösen sich, wenn wir 
y 1 e r̂acht ziehen, dass Sa ara auch cfhne Komplement konstruiert wird, 
■yy ['en mit dem obigen identisch konstruierten Mustersatz bei Caspari— 
(unter den Beispielen für die Konstruktion nach der Ausnahme- 
avv; J- l  Ulii): fa-mä uxuru illä iva-qad ja'al. min 'indihl „And before I was 
^1 If (of it), she liail come from bis house“. Die richtige Übersetzung lautet 
|e ,,Und eines Tages, ich erfuhr es nur dann, als eine Gruppe von Kauf-
Pn • • Jetzt wird erst klar, warum Yäqüt das Wort yauman wegge-
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lassen hat: er hat es einfach überflüssig gefunden. R vermutet also mit Recht, 
dass das Hochwasser der Grund für das Erscheinen des fremden Riesen war- 
F. 209a. Z. 8. In der Handschrift und bei ZV steht talätalu laifüriyätin'- 
«ine falsche Zahlkonstruktion. Lies talutu. Z. 10—11. In der Handschrift 
heisst es: aktaruhum ma'lülun warubbamß yamütu aktaruhum bi-l-qaulan]• 
D as Wort rubbamä wird von K , ZV und R als bihä gelesen. Das führt aber 
zu unlösbaren Schwierigkeiten. ZV lässt das von ihm gelesene bihä un üb er­
setzt („vielmehr sind die meisten krank, und viele von ihnen werden von 
der Kolik g e tö te t. . R  bemerkt dazu: „wa-bihä: K v. bezieht das Suffi* 
auf ein aus dein Zusammenhang zu entnehmendes rilla  ’Krankheit’, iob 
glaube, dass es sich vielmehr auf ein zu supponierendcs balad bezieht: ’und 
in diesem Lande' “ — Diese Vorschläge sind aber nicht annehmbar, da síp 
grammatisch nicht zu rechtfertigen sind. Lies einfach rubbamä, dann ist der 
Sinn des Satzes sofort klar, und der Text braucht nicht berührt zu w erdet 
Überdies findet sich eine ganz älmliche Wendung etwas später (f. 2080» 
Z. 18): wa-rubbamä mäta wa-máilú bi-asrihim. Vgl. noch die Bem. unten z"
f. 207b, Z. 12. Die ständige Verwendung von rubbamä (auch mit Perf.) gehört 
zu den Stileigentümlichkeiten Ibn Fadians.
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M ONOGRAPHS ON SY R IA C  AND M UH AM M ADAN SOURCES  
IN  T H E  L IT E R A R Y  R E M A IN S O F M. KMOSKO  
By
K. CZEfiLliDY
A packet of MSS in the custody of the M anuscript L ibrary of the H unga­
rian National Museum1 and another in  the M anuscript L ibrary of the H ungarian 
Academy of Sciences2 constitu te together the  literary  remains of M ihály 
Kmoskó (1876—1931). As the successor of X. Goldziher in the  Philosophical 
acuity of the  B udapest University. Mihály Kmoskó, Professor of Semitic 
Philology, was known by contem porary scholars chiefly as an  expert on 
Syriac philology. H is MS remains have, however, been left unnoticed by 
Philological lite ra tu re  — an unfortunate omission as these writings represent 
a valuable contribution to  philology and are by no means outdated.
The MS remains of Kmoskó consist of three extensive works. One is 
cl'ute completed while the other two are nearly finished for publication. 
The themes of nil three are closely related to Syriac philology, the main field 
K m oskó’s investigations. Yet. taken as a whole, they represent a new 
Phase of Kmoskó’s learned labours that is little known in specialist circles. 
Although it is not our task to present here a comprehensive picture of Kmoskó’s 
■üany-sided literary activity which also encompassed the various branches 
nf Hebrew philology Aramaic philology, Assyriology, Sumerology, Islamitics, 
'"'nemi History of Religion, Patristics, Hungarian History, we must never­
theless trace the way that led to the writing of the three treatises the MSS 
which are now to be found among his literary remains.
As a young scholar, Kmoskó turned his attention to the problems of 
" m"ic — particularly Syriac — philology, and his interest in these questions 
''as definitely engaged when, in the course of his travels to Beyrout and in 
destine in 1 8 9 9 — 1 9 0 0 . he established personal contacts with Syrian scholars. 
n  1 9 0 0 — 1 9 0 2  Ivinosko studied the Syriac MS material of the British Museum 
lllid of the Bibliotheque Nationale in Paris. The rich findings of his researches 
eic published, from the next year onward, in the Oriens Christianua under
* e title Analecta St/riaca n codicibvs Mnsei Britannici cxcerpta. Kmoskó took
1 C.'atnl. of. M SS. : N" 1746/Fol. H ung. I  —11 =  M in the follow ing notes.




his excerpts from various Syriac MSS, yet all of them  were significant from 
the viewpoint of Diatessaron research and, in general, of the tex tual history 
of the Peshitta.3 W ith these publications Kmoskó entered a  very im portant 
field of Syriac philology. A little la ter we find his name among the editors of 
the  Patrologia Syriaca (ed. R. Graffin). In  this series Kinoskó edited several 
docum ents of Syriac literature dating from before the great Christological 
struggles, thus the apocryphal Apocalypse of Baruch1 and two martyrologies 
of Sem 'on bar Sabba'e, with some liturgical texts attribu ted  to  Sem'ön.6 
In  the same collection he made some very instructive observations on the 
policy of Sapür I I  towards the Persian Christians.0 From the translation 
literature of Syria he published here the Testamentum Patris Noslri Adam? 
In  1900 he published an im portant treatise in H ungarian on the flourishing 
of the famous Syrian school of Nisibis a t the tim e of H°nanfi of Adiabene.8
It was still in 1001, in the course of studying the MSS of the British 
Museum that Kmoskó found the MS of the Liber Graduum. Kmoskó believed 
that this peculiar ascetic writing, which reflects Gnostic influences and is 
also important from the viewpoint of Diatessaron research, was one of the 
oldest remaining monuments of Syriac literature.0 As a note of his in the 
Oriens Christianus indicates, he had the intention of editing this work as 
early as ] !)03.10 In the next few years he completed the study of further twelve 
manuscripts of this same work and, although his MS was soon ready for 
printing and even the types were set, the extensive work was not actually
3 Cf. Or. C hrist. II , pp. 33 — 51 ; III , pp. 0 3 — 105 ; IV , pp. 104 — 203. A s to  the  
value o f  these  works, cf. A . Baum stark, Geschichte der syrischen L iteratur  (B onn 1022), 
p. 21, n . 2.
4 Cf. S. Székely  (K m oskó’a colleague in B u d ap est U n iversity ), Bibliotheca apo­
crypha I  (Freiburg im  Breisgau 1013), p p . 261 — 8 4 ;  B auim tnrk , op. cit. pp . 25 — 6.
1 Cf. O. Bardcnliew er, Geschichte der altchristlichen L itera tur  IV  (Freiburg im  Breis- 
gnu 1924), pp . 341— 2, 383.
• Ib id .,  p p . 333— 4, 3 8 0 - 2 .
7 Cf. B aum stark , op. cit., pp . 05 — 0.
8 H ittu d o m á n yi F olyó ira t  [Theological R ev iew ] X X  (1909), pp . 577 — 017. K m oskó  
m akes here very  instructive  com m ents on a  su bject m uch discussod before and after  
liim  b y  J . Guidi, E . N estle , J . Labourt, A . Seller, H . R . N elz  and R . D u val. Of. B aum ­
stark , op. c it., pp . 113 — 4 ; Bardenhewer, op. cit., p . 407.
5 T he Syrian scholar I. E . R ahm ani also agrees w ith  R m o sk ó ’s early dating of  
th e  L iber G raduum . T he argum ent in favour o f  th e  early date  is based, in the first place,
on  th e  fact th a t th e  L iber Graduum  shows no influence w h atever o f th e  great Christolo-
gical debates. Y e t, in  m ost religious system s, th e  G nostico-ascetic trend o f  literature  
m a y  oxist m ore or less independently  o f  the «official# trends. T his too su bstantiates the
opin ion o f  B aum stark  (o p . cit., p . 105) th a t the L iber Graduum, is a product o f  the V lth
cen tury  Syriac translation  literature, com posed after the pattern  o f  a  Greek original.
10 Or. Christ. I I ,  p . 35. n. 1 : «Opus hoc anno proxim o in vo l. II I . P atrol. Syriacae
publicaturus sum.»
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published until 1 9 2 6 ,11 that is, twenty-five years later than originally planned, 
and at a time when Kmoskó’s attention had already shifted from Syriac texts.
In the meantime Kmoskó took part in the editing another great series 
°f patristic writings, the Patrologia Oricntalis (ed. R. Graffin and F. Nau). 
in this series he edited, in 1 9 1 4 , the Letters of Ammonas, 12 an ascetic writing 
°f ancient Syria which is translated from a Greek original.
World War I brought a turning point in the learned caxeer of Kmoskó. 
Although he succeeded in making a tour in Asia Minor and Palestine in 1916, 
when he had occasion to renew his contacts with certain Syrian circles of these 
Regions, his ties with the great Syriac MS and publishing centres in Paris, 
‘-ondon and Rome were severed. At the same time new demands were made 
uP°n his scholarly work by those investigating the history of the Magyars 
Prior to the conquest of Hungary. These circles suggested that Kinoskó 
study the Eastern, chiefly Arabic sources dealing with the history of the Turkish 
Peoples of the Steppe — with them the M agyars—in the IV —IX th centuries. 
y e study of pre-Conquest Magyar History had made essential progress in 
Sonie of its aspects between 1900 and 1918. Although most of the results' 
^chieved had no bearing upon the main problem of pre-Conquest Magyar 
“ 'story, that is, the question of the evolution of Magyar society, they 
Nevertheless shed light upon some problems concerning the relations of 
 ̂nguage and of tribal organisation that existed between the Magyars of the 
k_eppe and the Turkish peoples. It was felt, however, that the progress of  
storical research working chiefly on linguistic material had greatly out­
danced the study of written sources. In 1900, indeed, Geza Kuun edited 
 ̂ le liaatern sources of pre-Conquest Magyar History,13 but his work failed 
nieet modern requirements even at the time of its publication, and so
0 need for a new edition became increasingly acute, with the passing of the 
yeiiis. I. Goldziher (1850—1921), Kmoskó’s senior colleague and illustrious 
c°ntemporary, whose interest had been engrossed for decades by his Islamitic 
^eserarches, was not in a position to meet this need. So Kmoskó had to shoulder 
'“e task. In his inaugural lecture in the Hungarian Academy of Sciences he 
8a,d this about the new work : «In such circumstances I believed that, . . .  by 
^dertaldng the revision of the Eastern Sources among the Sources of Hungary’s 
^0llQUest, what I shall hope to perform will not only be a useful piece of work, 
ut will actually supply a keenly felt want. When, however, I  got into stride 
kad to realise with growing clarity that, considering the ends in view,
• • the limits of the task were rather narrowly defined by Kuun. From the
11 P a tro l. S y r .  1/3. P aris 1926.
1_ P atrol. O rient. X /6 . 1914. Cf. B aum stark , op. c it., pp. 84 — 5. 
j In  th e  jub ilee  v o lu m e published  on th e  occasion  o f  H u n gary’s m illennial cele-
I ooi ° nS ^  ^ a 0'Jar H onjoglalás I íú tjó i [Sources of H u n gary's C onquest] (B udapest
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Eastern Sources some essentia] textH are missing, others are published defi' 
ciently, in excerpts only.» Kmoskó thought it to  be a particularly  im portant 
omission th a t K u u n ’s edition left out the M uhammadan reports on the SlnV 
and Turkish neighbours of the pre-Conquest Magyars in their homeland i|L 
w hat is now the Southern p art of the Soviet Union.
The first findings of Km oskó’s new researches were published in 1918 11 
From  this tim e on until his death in 1931, th a t  is, for thirteen years, K m o sk ó  
devoted all his energies to his new task. In  the course of this time, after the 
death of I. Goldziher, he was elected a member of the H ungarian Academy 
of Sciences (1922), then he also succeeded Goldziher as Professor of Semitic 
Philology in the Philosophical Faculty  of Budapest U niversity (1923).
Judging by his printed publications, Km oskó’s scientific activ ity  seenis 
to  have fallen off considerably in volume during these thirteen years. This is, 
however, a misleading impression, for the three extensive monographs in 
Km oskó’s MS remains clearly show th a t, in order to  discharge the a ssu m e d  
obligation, he kep t working system atically during all this period on those 
E astern  geographical and historical sources which have reference to the IV — 
IX th  century history of the  Magyars and those Turkish peoples th a t were 
in  contact w ith  them. Thus the articles published in these years — hardly 
comparable in  volume with his MS monographs — represent bu t a fraction 
of K m oskó’s actual output.
The MS remains of Kmoskó consist of 2180 large handw ritten pages, 
the tex t of each corresponding to  about a printed page. 1610 pages appeal' 
to  be a finished tex t, while 570 pages are in the draft stage. Two monographs 
are w ritten in  H ungarian, the th ird  in German. The first half of the MSS 
was deposited in the M anuscript L ibrary of the National Museum in 1931, 
in the year of Km oskó’s death, and the second half was acquired in 1941 
by the H ungarian Academy of Sciences. The pages of the MSS were never 
num bered by Kmoskó, and so they got badly mixed up — almost inaccessible 
for readers. Independent a ttem pts were made by both libraries to  re a r ra n g e  
th e  pages, bu t quite unsuccessfully, for, taken apart, both packets are ob­
viously incomplete, and it  is often very difficult to separate the first draft 
or drafts from the final copy.
Now our task is to  report, mainly by quotations, on the contents of 
Km oskó’s MSS. In  doing this, we m ust, of course, take into consideration 
th a t  tw enty-five years have passed since the writing of these m o n o g ra p h s . 
During this tim e m any new sources have been discovered and the opinions 
concerning the old ones have also changed. Copious literature has since also 
been published on particular problems. A mere enum eration of new f in d in g s
14 Die Jiegierung des Su ltan s Selim  I  taut Bericht einer arabixchcn Chronik : Turó'1
111 ( 1018 ) ,  p p .  31) 3 - 7 .
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<Ul(l publications would itself make a whole book. Since our present aim is 
Sporting ra th e r th an  an evaluation of Km osko’s works, we m ust exercise 
lestraint in commenting upon the them es and argum ents of the MSS.
A)
Judged by the  great num ber p f  references in his MSS, it  m ust have been 
the review of the Syriac sources th a t Ivmosko carried ou t as the f irs t phase 
of liia plan. This work was within the range of his former interests and so
paved the way to his new task.
Although the d a ta  concerning the Steppe in  the Syriac Sources had been 
occasionally made use of by several scholars, among them  chiefly by Th. Nol- 
[ 1 and J . M arquart, no system atic collection of these sources had  ever
made, nor their critical evaluation completed. Thus Kmosko had to
render, in m any respects, pioneering work both  in the collecting of the m aterial 
in<l ln its explanation. He, however, died before publishing the results of his 
®reat  labours, a  work which remains unparalleled ever since. Sporadic efforts
undoubtedly been made in  this field, w ithout being, however, of a 
systematic character, the only exception being the valuable works of N. Pigu- 
Jevsltaya.ls
The title of K m osko’s work is «Syriac Sources on the Peoples of Gog 
aild Magog». The MS, which is w ritten  in H ungarian, would m ake circa 240 
Panted pages. The first d ra ft is also ex tan t among the  pages. In  this the word 
PPcndix is added to  the  said title of the final copy, indicating th a t  K m osko’s 
^ n t i o u  was to  a ttach  this treatise — an independent piece of work — 
the p art dealing with the M uhammadan sources. The two copies agree in 
e essentials, the final copy being, of course, more elaborate in some of its 
P!lrts than  the firs t d raft.
The MS is complete in every respect and quite ready  for printing. 
' 1 a formal preface is missing from both  packets and  no special reference 
^ad e  to this work either in the MS fragm ent of Km oskd’s academ ic inaugural 
ecture or in his printed articles. The outline of the work is clear and well
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P A R T  I. IN T R O D U C T IO N  (P P . 1_G 1)
1. T ra n scr ip tio n  (pp . 4 —5).
This chapter is very im portant as in the subsequent parts of the  work 
Kmosko generally uses the transcribed forms of the Syriac words denoting 
e names of Syriac authors, historical sources, persons, geographical entities 
tmd peoples, giving Syriac lettering in very few cases only. In  transcribing 
the consonants, Kmosko follows the standard  system of Semitic philology 
and his m ethod of transcription also registers the modifications in the pro­
nunciation of the plosives («bgdkpt») which become spirants after vowels 
(e. g b >  p etc.). As to  the vowels, d, 6, u, i in Kmoskd’s system represent long 
or short vowels w ritten with matres lectionis, d etc. m ark long vowels w ritten 
with vowel-signs. -  This system  is, on the one hand, too meticulous, while, 
on the other hand, i t  has its deficiencies. In  view of the philological ends 
pursued, transliteration would undoubtedly have been of greater service. 
In  this case, however, one could have dispensed w ith marking the modifications 
which the pronunciation of the «bgdkpt» sounds undergoes. On the other hand 
i t  would have been necessary to distinguish between the transcription system
oi the iv and  y  used as matres lectionis and th a t  of the alaj™ since the  use 
of the> alaf m E astern  Syriac differs somewhat from th a t in W estern Syriae.
This chapter closes with the discussion of the  most frequent errors in 
lettering and of the  groups of letters th a t  are easily interchangeable -  Here 
we miss an explanatory note to  the effect th a t a p a r t of the following texts 
is translation from Greek or Middle Persian, and the custom ary m eth o d 'o f 
Syriac transcription of the Greek and Pehlevi letters is also left unexplained.1?
n t j J "  ? '  ,thS ° f  tranBlitortttion elaborated b y  Baum ntork in cooperation w ith
other Bcholura : B aum stark , op. c it., pp . VT —V H .
17 Cf. below , pp. 60, 60.
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2. introductory Rem arks (pp. 6 —16).
Even experts of Syriac would appreciate the instructive discourses 
m this chapter on Syriac literature and the aids to the study of it.
a) Bibliographies (p . 6.).
The bibliographical references of this paragraph and quotations in 
later chapters indicate that Kmoskó wrote his work between 1918 and 
1 9 2 2 . This may be seen from the fact that Kmosko does not quote 
the standard work of A. Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur, wliich 
was published in 1022. The list of bibliographies begins with the enumeration 
°f the printed catalogues of the collections containing Eastern and Western 
Syriac MSS. Kmoskó’s remarks in this paragraph are generally in agreement 
^ th  what Baumstark writes on the subject. Noteworthy is his remark about 
the Syriac Jacobite MSS : «It is here, in the same St. Mark Monastery of the 
ac°bites in Jerusalem that a part of the library belonging to the patriarchal 
Monastery called Dér az-Za'farán, near Mardin, is kept. The catalogue of 
these books — hitherto unpublished as far as I know — was prepared by the 
acobite monk, P. Eplirem Barsum, as I learned this on the occasion of my 
visit to Jerusalem in 1916.» The list of the MS catalogues is followed by a brief 
Numeration of the works on the History of Syriac Literature.18
h) General Remarks on Syriac Literature (pp. 7—8).
We find very valuable information in the works of Syriac Literature 
a out the peoples of the North. These reports, however, while extending 
over a longer period (VI—X lllth  centuries) than that covered by the Muham- 
^Q-dan sources (IX —XVth centuries), are far less numerous than the latter.
_ 6 in the Syriac sources furnish an important complement to the
uhainmadan sources. «These products of Syriac literature begin to ebb 
away about the time when the first Arabic sources of geography and history 
f'Ppear. Since no one has undertaken so far, either in Hungary or abroad, 
y e w°rk of collecting and reviewing systematically these data of Syriac 
erature, we believe that we render a useful service to the students of pre- 
°Qquest Magyar History, when we collect and publish the historical data 
In Syriac literature on the peoples of the North.»
The relative paucity of Syriac writings can be explained mainly by the 
c that Syriac literature was cultivated by monks, and thus intended for 
comparatively small group of readers, in sharp contrast to Arabic literature 
“eh owed its phenomenal flourishing, besides the patronage of califs, emirs 
other rich benefactors, to financial gain and moral prestige which itB  
ivation yielded. Arabic literature, according to the nature of Islam, is an 
Sentially lay literature, while Syriac literature is strictly ecclesiastical.
18 Cf. B aum stark , op. c it., pp . 1 — 8.
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Political conditions favourable to  the emergence and development of a national 
literature were also absent among the Syrians who, living scattered on the 
territories of the B yzantine and Persian empires, never atta ined  real political 
independence. Higher positions were barred to the Syrians even in the E astern 
provinces of the Byzantine Em pire. Em peror Justin ian  I  (527 — 565) did not 
hesitate to remove even the Monophysite bishops and was still less patien t 
with the lay adherents of this Christological doctrine, in  the W estern provinces 
of the Persian Em pire all denominations of Christianity were merely tolerated, 
and the fire-worshipping clergy of the state  religion did everything to  sup­
press the Christians. I t  was, owing, in the first place, to these circumstances 
th a t Syriac literature had to seek shelter within the walls of monasteries. 
After the Arab invasion (636 A. D.) punitive taxation  drove most of the 
Christians into the fold of the  Islam , while the rest were prevented from 
occupying adm inistrative positions of influence. There was bu t one field 
in which Christians proved indispensable ; in medicine they retained their 
leading position for centuries.
Kmosko then reports on the most im portant places where Syriac MSS 
are preserved, the libraries of existing ancient Syrian monasteries : a) th a t  
of Scete, or the Valley of the Ascetics in N itria, southeast of Alexandria, 
established by the Syrians on E gyptian soil, in order to  be able to witness 
the austerities of the famous E gyptian  ascetics ; /?) the Greek m onastery 
founded by Em peror Justin ian  in tlie vicinity of Mount Sinai, now noted 
for the discovery, by Agnes Sm ith Lewis, of the Syrus Sinaiticus, th is ancient 
Syriac translation of the Gospels, 10 y) th a t  of the Jacobite Patriarch  in Mardin, 
N orthern Mesopotamia, south of D iyarbekir whence a p art of the MSS was 
transferred to  the Jacobite m onastery of Jerusalem . The books of these libra­
ries, which still exist or were only em ptied in the last century, constitute 
b u t a fraction of the treasures once accum ulated in Syrian monasteries. 
The monastic libraries in Syria proper m ust have been particularly rich in 
MSS — thus those in QenneSre, in the vicinity of Aleppo, in the M onastery 
Mar M attai near Mosul, in the  cloisters of R abban Horm uzd and MargJl, 
which, pillaged times w ithout number, are now either in ruins or disappeared 
completely.
Kmosko then mentions some amusing details as to the fate of MSS 
stolen from the Syrian monasteries. W hen a valuable MS was found in w hat 
was once Syrian land, it, as a rule, soon disappeared, and i t  took years until 
it turned up again in some European library or in the collection of some rich 
Englishman, or, in recent times, in  the possession of some American book- 
lover. «1 saw with m y own eyes several valuable Syrian parchm ents, in the
18 Cf. now  : Checklist of M an u scrip ts in S t. Catherine’s m onastery M icrofilm ed.
Library o f  Congress, W ash ington  1952.
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possession of m y unforgettable teacher in Vienna, Professor Wilhelm Neumann, 
wliich, according to the  m arking on their backs, once belonged to  St. Cathe­
rine s M onastery on the  M ount Sinai. I  do n o t know where N eum ann got them , 
but it is more th an  probable th a t  they were offered- for sale by  professional 
tlueves of MSS. While on my tou r in the  N ear E ast, in 1916, I  heard more 
than once th a t certain  heads of Eastern  churches purloined the MSS of their 
own episcopal libraries and sold them  abroad! I t  has been through these 
underground passages th a t the remains of the great m onastic MS collections 
reached the larger libraries of Europe, the Ainbrosiana of Milan, the Bodleyan 
Library of Oxford, th a t  of Cambridge, or the sta te  libraries of Paris and 
Berlin e tc .» 20
Since the prim ary purpose of the m onastic libraries was to m eet the 
spiritual needs of the  cenobites. monastic literature consisted, above all, 
theological works (Bibles, commentaries, patristic  writings, polemic tre a t­
ies , collections of synodal canons etc.) and liturgical books (breviaries, missals).
'her brandies of literature were bu t m odestly represented in these libraries, 
Perhaps only Church H istory having a relative predominace. The Syrians 
^udied with diligence the Syriac translations of the works on Church H istory 
j?  Eusebius and Sokrates, and followed their example in composing the 
'story of their own church. They wrote books dealing w ith the lives of their 
*ni0,,s church leaders and m artyrs. They had little  in terest in the events 
worldly politics ; only their chief priests were really interested in these 
p a tte rs  who acted as the m ain political representatives of the Syrians in their 
^alingg with the Byzantine and Persian au thorities . 21
Kmosko thought th a t the value of Syrian works on history was parti- 
"larly enhanced by the denom inational diversity of the Syrian Christians, 
ea°h group looked a t  the events from a peculiar viewpoint, thus insuring 
Hiany-sided presentation of the same events. In  this way independent 
m utually com plem entary traditions developed. A t tiie same time, the 
l^ rian denom inations were not isolated from each other. W orks by scholars 
hr to  different denominations, being passed from hand to  hand, often
£ through the walls of denom inational exclusivity. I t  often happened 
, a historians m ade use, w ithout scruples, of works by authors who were 
P , y  opposed to  their own denomination. «Thus, for instance, the Jacobite 
0|.ar ekraeus, P rim ate of the E astern Syrians, had absolutely no pangs 
conscience when he copied the chronicle of the Melkite Agapios, failing, of 
llrse: to  indicate his source.»
OniL, to «dverse fate o fS y r iu c  MSS, cf. the In trod uction  to  vol. I l l  o f  W right'u
T ^ ' ' S r “ *e  Syrian Church dign itaries cf. P iin ilevskavn : Couctckoc  B o c -  
■'0,1cncHiic V (1048), p . 7 7 .
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In  the course of describing, in general, the literature produced by the 
four Syrian denom inations, Kmosko discusses firs t the literature of the Melkites, 
those Syrians who remained loyal to the emperor (m alka) and to Byzantine 
orthodoxy. H e notes th a t the Melkites exchanged their Syriac for the Arabic 
language after the Arab conquest . 22 So the literary  activ ity  of Agapios and 
Eutychios (Sa'id ibn B atriq) m ust be discussed with the relevant Arabic lite ra­
ture. The Maronites who, with the support of Em peror Heraldeios, planted 
the doctrines of monotheletism in the regions of the Libanon, were scarcely 
able to  produce literary  works of independent im portance . 23 Much more 
significance m ust be attached to  the historical writings of the Monophysite 
Jacobites, th is m ost im portant denomination of the Syrians. The Jacobites 
were, a t first, unable to  get a foothold on Persian territory, b u t when the 
Arabs invaded Mesopotamia, M uruta (d. 649), the archbishop of Tagrit, 
organised the church of the Persian Monophysites and made i t  so independent 
of the Antiochian patriarchate  of this denom ination th a t his successors, under 
the name mapr'yan, acting as prim ates of the E astern Monophysites, dis­
played an alm ost complete independence in managing the  affairs of their 
church. I t  was from T agrit th a t missionary activ ity  s tarted  in the course 
of which the  Monophysites invaded the Caucasus and even India, although 
their missionary endeavour, with the  exception of India, has left no lasting 
results. Many of their historians are known today by their names only as their 
works have not been found. From  among the ex tan t works of Jacobite histo­
rians Kmosko m entions here only those th a t are relevant to his theme, thus 
the writings of Joshua the Stylite, John  of Ephesus, ps.-Dionysios Tell- 
mahrensis, the Liber Caliph arum, the great work of Michael Syrus and the 
work of Barhebreus. In  addition to  the works of history the Jacobites also had 
a significant lite ra tu re  of hagiography. From  the  viewpoint of Km osko’s the­
me the m ost im portan t of these is the Biography of Peter of Iberia (d. 485), 
royal prince, then  monk and finally the bishop of M aiyuma in Palestine. 
Kmosko notes th a t the au thor of this work mentions the  W hite Huns.
The most im portan t d a ta  on the N orthern peoples are found in the 
literature of the fourth Syrian denomination, th a t  of the Nestorians. Kmosko 
gives a brief account of the appearance of Nestorios, the spreading of his 
teaching, the  banning of the Nestorians from Rom an territories and the 
growth of Nestorianism  on Persian territory, chiefly in Nisibis. He points 
out th a t  the Persian Christians saw a great opportunity  in adopting the 
teachings of Nestorios, for they  believed th a t, by severing the ties binding 
them  to the Byzantine church, they  would allay the distrust of the Persians
25 Cf. G. Graf, Geschichte der christliclien arabischen L itera tur  II  : S tu d i e (esti­
v a l.  133 (1047), pp . 3 - 7 .
M Cf. Graf. op . cit., pp . 04.
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and that even the open persecution, directed against them almost continually 
since Säpür II, might cease. It was this consideration that moved Bar Saumä, 
the Metropolitan of Nisibis, who had been appointed by the Persian king 
Peröz as marzbän of the Roman frontier territories, to adopt under oath, 
at a synod held in agreement with the Persian king in 484 in the town of 
Bét Lapát, the teachings of Nestorios. His example was followed by the 
Katholikos of Seleukia, Aqäq, the ecclesiastical head of the Persian Christians 
who, at a synod convened in February 486 in Seleukia, adopted and enacted 
the Nestorian Christological teaching of Bar Saumä.
Then Km oskó gives the synopsis of the N orthern references th a t  can be 
found in  the N estorian sources. This is w orth quoting verbatim : «The history 
°f the N estorian church is closely related  to  our them e inasm uch as this 
was the only Christian church th a t carried ou t an  extensive m issionary ac tiv ity  
among th e  T urks and Chinese of the F ar E ast. I t  was as early as the  tim e of 
Khosrav A núsarw án th a t the messengers of the H ephthalites conveyed the 
request to  th e  Katholikos Mär Abä21 — then  a prisoner — th a t he ordain a 
bishop for them  (about 550). Between 643 — 646 Elija, the m etropolitan 
Marw, converted the  king of a  Turkish tribe and baptised him w ith his 
people ; 26 abou t the  same time Nestorian missonaries, under the  reign of 
■F’&i Tsung (627 — 650 A. D.) arrived in  the tow n of Ch’ang-an and obtained 
Permission from the emperor to erect a church building in Hsi-an-fu, 
I.the tow n of peace and  righteousness” — as this is a ttested  by the  Syriac- 
^hinese inscription of 781 in  Hsi-an-fu . 23 This famous inscription names 
■H'nänlscf as the  head of E astern  C hristianity, who, in  fact, died a year earlier, 
ln 780. B u t i t  was during th e  tim e of th e  patria rchate  o fT im othy  1(780—823), 
his successor, th a t  the missionary expansion of the N estorians reached its 
Zenith. The sem inary of the  E astern  missions of the Nestorians was the  
Monastery o f B ét 'Abé ; 27 i t  was from here th a t  the N estorian monies started  
0ri their dangerous journeys to th e  peoples of T ibet, China and to  the Turkish 
Peoples. According to  a le tter of Tim othy he ordained a  m etropolitan for 
turlc’jé  (Turkestan), and the  patriarch promises, in  the  same letter, th a t  
he will ordain, in  the near future, a m etropolitan for Bet Tuptajé  (Tibet) 
also. 28 T h a t the missionary efforts of the Nestorians, even in la te r times, 
Were no t unsuccessful is shown by the  case of the king of the K erait Turks 
who lost his w ay in the  snow. This king, after his deliverance, adopted with
M Cf. below , p. 65— 6. (N ote  o f K m oskó =  K ).
2S Cf. th e  relevan t passage in  the Clironicle ed ited  b y  G uidi, below , p. 58. (K.).
** Cf. L ubourt, De Tim othco I ,  N estorianorum  P a triarch a  (P arisiis 1904), p . 47 (K ).
^  Cf. T hom as o f  Murga, H istória  m onastica  V , 1 — 12 ; L abourt, op. c it., pp . 43 — 4
j 58 M usoo B orgiano, K  V I, 3, fol. 47, p . 047 o f  th e  MS ; cf. Oricns C h ristiam is
J> p . 308 ; L abourt, op. c it., p . 43 (K ).
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his people the Christian faith .2” The same is attested  by the Syriac inscriptions 
on tom bs th a t were discovered in 1885 between the localities of Pishpek and 
Tokm ak. These inscriptions, executed between 1249 and 1345, testify  th a t  
Nestorian Christianity was firm ly established a t  th a t  tim e in the region 
of the  Chu river . 30 According to  Barhebraeus, Qublaj, the G reat K han of the 
Mongols sent two U ighur monks to the katholikos Denim in 1281 ; one of 
these became later the patriarch  of the Nestorians under the name of Jaba- 
läh a . 3 1 I t  is also w orth notice th a t Mär Jóhanniln, who was ordained bishop 
by Mär Őem'ón, the  Nestorian Katholikos, in 1490, calls himself, in a le tter 
w ritten w ith his fellow-bishops in 1504 to the Katholikos Mär Eli ja, the 
M etropolitan of Atel, th a t  is, I t i l . 32 I t  m ight be assumed th a t this was only 
a see in  partibus Í7ifidelium  b u t even if a merely titu lar designation, it m ust 
have had its history and historical origin, and the very title  indicates th a t 
the missionary activity  of the Nestorians had been extended to  the N orthern 
shores of the Caspian Sea .»33
All this shows th a t the N estorian sources are richer th an  the Jacobite 
ones in references to  the Steppe. B ut alas, most products of Nestorian historical 
literature were lost. The literary remains of the Jacobites were preserved in 
those few m onastery libraries which escaped destruction because of location 
in  far-aw ay corners or in the middle of the deserts. The N estorian sees, how­
ever, were exposed places, and the cloisters of the Nestorians were surrounded 
by K urds and other wild semi-nomadic peoples. In  these unfortunate circum­
stances the MSS of these cloisters have never been preserved in  situ ;  they 
have been either destroyed or acquired by private collectors, owing their 
survival to  mere chance. From  among the ex tan t documents of Nestorian 
historical literature Kmoskó mentions the work of M'sihä Z°lj5, the Clironicle 
edited by Guidi, the Chronicle of Seert, the church histories of M;irl ibn Sulai- 
miin, 'Am r and Sáliba. From  among the Nestorian works in Arabic language 
he mentions the chronography of Elijä bar ¡Sinájíi with which he then deals 
in the M uham m adan p art of his monograpgh. As when dealing with Jacobite 
histories, here too he enum erates those historical writings which are mentioned 
by  other sources bu t are not ex tan t in original. The Nestorians also posses­
sed ft significant hagiographicul literature which has a certain significance
20 Cf. 11 io rolovunt report in tho work o f  Bnrhebrueus, below , p. 50. (1C).
^  Cf. F .  N an , Les pien-CB lom balat N cntvricnues du M itacc Guin\ct. Paris 1013.
(E xtrá it do la Hcvue de I Orient Chn'íicn. T. XVIIT, N ° 1. 1Í) 13) (It).
31 Barliebrneus, H ist. Kcclen. ed A bbeloos e t.L ainy, L ovnnii 1S77, 111, cnl. 451 (K).
n- A ssem ani, B ib], Or. IIT, 593 ; tho sam e work discusses tho conversion o f  the
linstorn T urks (Vol. IV , pp. 481 — 3) and o f  the Itera it Turks (pp. 483 — 6) (It). •
1,3 Arab .sources also m ention th n t n part o f  th e  population o f Itil, th e  Ivhazar
irapital, was Christian (Ista h n  : B C A  I , p. 220 ; Ibn HnuquI ; B G A  II, p . 270 ; Mas-
'TidT : Murtr) II , p. 10 ; Ibn Fndliln a p u d  Yüqüt II, p. 437) (IC).
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from the viewpoint of the history of the nomads. — Kmosko attached great 
significance, from the viewpoint of the history of Syriac literature, to the 
f»et that, in the last decades, some native Syrian scholars had mastered 
modem philological methods and begun the important work of publishing 
the documents of Syriac literature (I. E. Rahmani, Addai Seller, A. Mingana, 
P. Asbath, P. Bedjan). This made him hope that their activity will unearth 
many a lost treasure of Syriac literature. We now know that only a partial 
fulfilment of his hopes has been granted. Destructive events in the Middle 
East, during World War I and ever since, have not spared the lives of Syrian 
scholars and the premature death of many of them has shattered the prospects 
of a revival of learning in those regions.
3 -  Introduction to the Extracts from Syriac Sources (pp. 16—6]).
A) The Syrian Legend concerning Alexander (pp. 16—34).
in this chapter Kmosko introduces four different works which all recount 
'he story of the fortified gate built by Alexander the Great against Gog and 
Magog, All four stories have legendary and apocalyptic features. They are 
important from the viewpoint of our theme inasmuch as they identify the 
formidable people of Gog and Magog with the Huns, describing the appearance 
at*d customs of the latter and expressing the fear which the Persians and 
Byzantines felt when they thought of the nomadic peoples of the Steppe 
beyond the Caucasus.
a) The Prose Legend (pp. 16 — 21).
The Syriac translation of the Alexander legend of pseudo-Callisthenes
1,as an appendix in which the campaign of Alexander the Great against the 
Peoples of the North, the erection of a bulwark against the peoples of Gog 
nnd Magog and the victory of Alexander over the Persian king Tubarlaq 
are recounted. The Syriac text itself of this legend — as published by Budge — 
18 a translation from Middle Persian, as was demonstrated by Til. Noldeke. 
but it is quite closely related to the Greek original of pseudo-Callisthenes.31 
Tile appendix portrays Alexander the Great as a devout Israelite who believes 
,n the immediate coming of the Messiah. In the course of his Northern campaign 
be pushes as far as the Land of Darkness from where he returns and erects 
a protective wall against the peoples of Gog and Magog. At the end of the 
kgend we read that Alexander, after his victory over the Persian king 
Tubarlaq, goes to Jerusalem, via Alexandria, and then returns to Alexandria. 
® gives orders, before his death, that his silver throne be preserved in
Jerusalem.
31 U e iik a rh r i j t a i i l .  A k r id . 11. W in s . I l '/cn. X X X V I I I  T>. i n ) .  1 4 — lii (K )  : pf. B a n  in -
<>)>. c it. , p .  125.
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Kmoskó points ou t th a t  the basic m otif of the legend is undoubtedly 
taken  from the vision, in Ezechiel’s prophecy, of the apocalyptic m arch of 
Gog and Magog, bu t it  is refashioned in a complicated manner, w ith the 
addition of folk-lore elements. He proves, with quotations, th a t certain 
portions of the legend show an affin ity  w ith the epic of Gilgamesh. This is 
w hy a poetic varian t of the legend speaks of the search for the Fountain 
o f Life as the  goal of A lexander’s journey. I t  was as early aq the Jewish Wars 
o f Josephus (Bell. Iud . 7, 7, 4) th a t the connexion between the Alexander 
Legend and the story about the containm ent of the N orthern peoples was 
established.
The legendary bulwark of Alexander was identified by folk tradition  
w ith  the Gate of Derbend which was actually erected by the Persian ldngs 
in  the V th century. The K oran also mentions, in the 93id verse of Sura XVJULl 
th e  brazen em bankm ent of Dü-1-Qarnain (otwo-horned»). Later Muslim 
trad ition  took the existence of this dam (sadd) raised by JDü-1-Qarnain for 
an  ascertained fact. When, in 841, the Qirghiz nomads north  of the Lake 
B aikal conquered and expelled the Uighurs living in the regions of the 
Orkhon and Selenga rivers, the resulting mass movements inspired the 
vision in the  dream  of Calif al-W atiq (842—847) th a t the  dam  of Alexan­
der the Great liad burst. He was so terrified by this dream th a t he sent his 
in terpreter Sáliam to inspect the place. We have no right to doubt Sallam’s 
mission, b u t the story of the dam  is mere fiction, as this was already noted 
b y  al-B iruni . 35
Since the IX th century the figure of DQ-l-Qarnain, this shadow of Alex­
ander the Great, is a frequently discussed topic in Muhammadan tradition. 
As the Christian Arab writer, Agapios, testifies, an Alexander romance of 
several volumes was widely read in this age.30 It was to this romance that 
Abü Hantfa ad-Dainawari,37 Tabari,38 Qudáma ibn Ja'far,33 Ibn al-Faqih 
al-Hamad&nl,40 Eutychios,41 Maqdisi42 and Ta'alibl13 and other authors
“  Cf. below , p . 81 (K ).
30 E d . Cheikho, p . 119 (K ).
37 E d . G uirgass, pp . 31 — 2 (K ).
38 I ,  p . 003 (It).
30 B O A  V I ,  pp . 2 0 4 - 7  (K ).
40 B O A  V , p p . 2 0 8 - 9  (K ).
41 E d . Cheikho I, pp . 77 — 85 (K ).
45 E d . H u art I I I , pp . 78, 154 (K ).
43 E d . Z otenberg, pp . 411 — 42. A s to  the Christian A rabic fragm ents o f  th e  A le­
xan d er  L egend cf. de Slane, C at. dc M b. arabes de la B ib l. N a t. P a r is ,  N ° 212, fol. 283v — 
3 2 2 ;  N ° 309, fol. 13r —32 ; N ° 312, fol. 54v — 59 (K ). — The M uham m adan sources 
d ea lin g  w ith  the G ate o f  A lexander the Great are ulso discussed b y  C. E . W ilson in a 
work o f h is w h ich , oil m ore accou nts than  one, calls for serious criticism  : H irth  A n n i­
versary  Volume (A s ia  M a jo r ) ,  pp . 575 — 012; cf. A . Abel: A n n u a ire  (TJniversité Libre  
■de B ruxelles) X I  (1951), p p . 5 — 18; E. 3 . EepTejibc, Pomsii 06 A;ie!ccaiiflpc, M.— JI. 1948.
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freely helped themselves. As to the age of the Syriac varian t published by 
liudge, in fixing the terminus ante quern one must take as a significant fact 
that the Chronicle of pseudo-Dionysios — written about 775 — already knows 
this legend and contains copious ex tracts from it. Consequently the legend 
must have come into being before the second half of the V IH th century. 
I*- is much more difficult to  fix the terminus a quo. Although there are two 
obviously ex evenlu prophecies a t the end of the legend, it  is very difficult 
to identify the events to which the vaticinations refer. The first prophecy 
ls the alleged inscription of A lexander’s Gate, foretelling th a t the Huns will 
depart after the passing of 826 years. Since the Syrians had used the calendar 
°f the Seleucids or, of Alexander, as they  called it, which began with the 
311th year B. C., we are safe in assuming th a t the 826th year was identical 
"'>th 515 A. D. when, according to numerous sources, the «Huns» (Sabirs) 
burst, forth from the valleys of the Caucasus and devastated the provinces 
°f Cappadocia, G alatia and Pontus. Accepting this date, Noldeke thought 
that the legend was p u t into writing abou t the year 515.4' His argum ent is 
°nly apparently  weakened by the analysis of the second prophecy. This 
Says th a t, «after the passing of 940 years», the empires of the Huns, Persians 
and Arabs, the 24 empires «enumerated in thiB book» will rise and devastate 
''•'‘Hi other. W hat will be left of them  will be destroyed by the Roman Empire.
I Lis vaticination is obviously a la ter interpolation as the legend itself knows 
°f only 15 empires «shut up behind the gates». Thus the interpolator is un­
questionably referring to a date in another book in which the num ber of the 
barbarian nations is 24. The concluding lines of the legend betray this source 
"'hen it is prophesied th a t the Rom an empire will last unto the end of the 
'vorld when it  will yield its power to Christ. This is nam ely the theme of
II Syriac writing of apocalyptic character, the so-called Prophecy of pseudo- 
Methodios (see below) which was w ritten about 670 with the purpose of
uforting the Melldte Christians upon whom Arab rule had been imposed.
* his writing m aintained its significance in subsequent centuries, and, after 
'Uinierous revisions, made its influence felt even in the Middle Ages. Consider- 
1J16  th a t i t  was also under the influence of pseudo-Methodios th a t an appendix 
"  as added to  the Legend concerning Alexander, we cannot use the chronology 
the Seleucids in computing the above-mentioned year 940, for this 
"ould  yield 620 A. D. — a date w ithout any significance from the view­
point of the interpolator, as the v ictory of Em peror Herakleios over the 
Asians came in 628, while the next events of importance, the loss 
°f Syria and Egypt, took place in 636 and 640, resp. Therefore the inter- 
P°Iator could not be identical with the person who, in the V fflth  century.
41 (T. Miu-ciuui-t, K rc in é a h r, p .  04 (Iv).
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under the influence of pseudo-Methodios, added the appendix to the Alexander 
Legend. So the only remaining possibility is, while adhering to  the te x t of 
the  legend, th a t we add 040 to the previously given date and to take the 
resulting sum, 1455, as a cue. As it is generally known, Constantinople fell 
in the  spring of 1453, and tjiis event was followed, a t the end of Ju ly , 1456, 
by  the victory of John  H unyadi and John  Capistrano a t Belgrade. The date 
prophesied in the legend is between the two, and gives a t once the meaning 
of the vaticination : As much as the Christian world was grieved by the fall 
of Constantinople, a town believed to be impregnable, not less intense was 
the joy when H unyadi’s victory a t Belgrade was annonunced. The news of 
this victory spread to the Middle E ast and inspired one of the readers of the 
Alexander Legend to add, to the prophecy concerning the Huns, another 
vaticination in which the year preceding the Victory a t Belgrade, 1455, was 
given as the beginnig of the momentous change of world history, as indicated 
by Pseudo-Methodios, the end of whicli will be, according to him, the fall 
of Islam and the victory of Christianity.
In conclusion (p. 2 1 ) Kmosko reports on the five MSS upon which the 
edition of Budge is based.
b) The Metric Homily «De fine extremo» by Ephraem (p. 22).
The wall of Alexander the G reat in mentioned by two further Syriac 
writings of poetic character. One of these — probably the older one — is 
a  me,mrd (metric homily) with seven-syllable lines, generally ascribed to  the 
famous ecclesiastical poet of Syria, Ephraem  Syrus who died in 373 A. D. 
The writing De fine extremo was published by Lamy in the third volume 
of the collection S. Ephraemi Syri hymni et sermones. The homily reminds 
one strongly of another sermon by Ephraem  entitled Aoyog r i g  T t jv  n a g o v n i a r  
roij Kvqiov the Greek tex t of which is found in two different places of the 
Roman edition. I t  also resembles the prose variant of the legend so th a t we 
cannot bu t regard it — particularly  the middle p art of it — as an awkward 
m etric varian t of the prose legend. Lam y is nevertheless willing to accept 
this poor versification as an original work of Ephraem, but his argum ent 
is v itia ted  by the fact th a t the tex t contains a clear reference to Muhammad 
and the <<sons of Hagar». Thus, in trying to fix the date of its composition, 
we m ust take, as a terminus a quo, the year of 636, the bloody battle on the 
banks of the Yarm uk, as a  result of which the Romans lost Syria for ever. 
The poem clearly reflects the general panic and despair which followed the 
catastrophic defeat of the m ighty arm y of emperor Herakleioa. Lam y tries 
to support his case by mentioning th a t the Huns actually invaded and de­
vastated , a t the time of Ephraem , the regions of Edessa, as this is attested  
also by the Armenian version of E phraem ’s biography. B ut L am y’s argument
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collapses if we take into consideration th a t the m etric homily is based on 
a late prose varian t — a fact of which Lam y could have been aware. A t one 
time a considerable lite ra tu re  of apocalyptic character was fathered on 
Ephraem, so it is no wonder th a t this mèmrâ , with its seven-syllable lines; 
that is, w ritten in the m etre of Ephraem , was also ascribed to  him. — We m ay 
note, in connection with these expositions of Kmoskô, th a t  N oldeke’s review 46 
°f Lam y’s Ephraem  edition had obviously escaped his notice. Noldeke’s 
findings are essentially in agreem ent with those of Kmosko, inasm uch as he 
to° rejects L am y’s argum ents in favour of the  au thenticity  of the  writing. 
We may state , however, th a t  Kmoslc6 ’s expositions, had th ey  been published 
111 print, would have undoubtedly helped to  dispel the uncertain ty  concerning 
the mèmrâ of Ephraem , and would have probably prevented A. R . Anderson 
from contradicting Nôldeke and reasserting the authenticity  of the hom ily .40 
Anderson’s chief argum ent is still the Armenian varian t of E phraem ’s bio­
graphy and another Arm enian source .47 This, however, is no t cogent enough 
t° make ns reject the opinion held by Noldeke and Kmosko.
1) The Metric History of Alexander attributed to Jaqôb of S erug (pp. 23—4).
The prose tex t of the legend was la ter recaBt by another ecclesiastical 
Poet. The authorship of this second m etric version of the legend is a ttrib u ted  
to Jacob, the  bishop of Serugh (d. 521). I t  was edited, on the  basis of three 
rQore or less independent recensions by H unnius . 18 Kmosko thought th a t  
Hunnius, in reconstructing the  tex t, was guided by misconceptions. On the
0110 hand, he took the three variants as an identical type of the tex t, then, 
°n the o ther hand, he failed to  identify the m etric p a tte rn  of the poem, th a t 
18> each stanza consisting of two twelve-sllyble lines. In  his arrangem ent 
the tex t the  lines in the larger units add up either to  even or odd numbers.
twelve-syllable m etre (4-f- 4 -f- 4) of the poem was the favourite pattern  
bishop Jacob of Serugh. Ju s t  as the seven-syllable poetic version of the 
exander Legend was a ttrib u ted  to Ephraem  on the basis of its  m etre, 
^  the same m anner, i t  was the twelve-syllable m etre th a t  m ade people regard 
a0OD as the au thor of this poem. Y et his authorship is entirely ou t of question. 
118 is clearly seen in the passage about the  Persian king Tubarlaq. The 
®xt relates th a t, after his trium ph over Tubarlaq, an angel appeared to  
exander the Great, admonishing him to m ake peace w ith the Persians
“  U 'Z K M  IV  (1890), pp. 2 4 5 - « .
,, A . R . A nderson, A lexander’s Gate, Gog and Magog and! the Inclosed Nalionit
' “m bridgo, M aes. 1032), pp. 1 5 - 9 .
17 Collection des h istoriens anciens et modernes de l ’A rm énie  I I , ed . V . Lnnglom
111 1809), p . 34. Ab to  th e  value o f  thÎB proof, cf. below  p. 50, 04.
,H Z D M G  T,X (1900), pp. 1B9 —200. 802 -21 (K ).
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in term s of which he should take away from them the whole of Asia Minor 
up to the river Tigris. So the poem presupposes a situation, in which the whole of 
Asia Minor, Syria and E gypt belonged to  the Persians, and it was A lexander’s 
task  to redeem these territories by his successful negotiation of the peace 
trea ty . This situation in the  poem is, of course, obviously analogous to that 
actual historical situation which arose in 628, after the victory of Emperor 
Herakleios over the Persians. So it had been the role of Heraldeios th a t  was 
ascribed to  Alexander the Great, while Tubarlaq came to personify Khosrav II. 
These identifications give the terminus a quo as 628. The tex t of the poem 
gives no date  by  which to fix  the terminus ad quem. I t  is probable, however, 
th a t the poem was composed long after the appearance of M uhammad when 
the Arabs too thought to have discovered a sign of the w orld’s end in the 
debouchement of the Turks through the Gate of Gog and Magog. I t  was after 
the civil war of the califs Amin and Ma’n n n  th a t the Turks began to in­
filtrate the territories of the Califate, and, as mentioned above (p. 32), 
Calif W atiq was seized by panic a t the very thought th a t with the destruction 
of the Gate mentioned in the K oran nothing would hinder the Turks in  their 
passage through it. This makes it probable th a t the poem was w ritten in 
the IX th  century when the peoples of the Near East lived in a frenzied fear 
of Turkish invasion and generally believed th a t the appearance of the Turks 
would portend the end of the world. As to the poem’s references to the B arbar­
ians, the passages describing the anthropological traits  of the Barbarians are 
particularly interesting.
d) aThe Book of the Bee» by Solomon, Bishop of Basra ( pp. 25—6).
Detailed references are made to the peoples of Gog and Magog by Solo­
mon, the Nestorian bishop of Basra in the first half of the X ll l th  century, 
in his work entitled K'tibB. d’-dibboritS, [Book of the Bee], This title was m eant 
to express the au th o r’s method of collecting, with the industry  of the bee, 
the m aterial of his book from various ancient writings. The book comprises 
the entire history of the world from the creation to the end of the world. 
As he himself says in the L U Ird  chapter, he took the L III — LVth chapters
— which are of special interest for us — from the book of «Metliodios, 
Bishop of Rome», th a t is, from the above-mentioned Apocalypse of psendo- 
Methodioa.
r) The Apocalypse oj pseudo-Methodios (pp. 26 — 34).
On the ensuing pages (pp. 25 — 34) Kmosko deals in detail with the work 
of pseudo-Methodios and with the writings th a t betray indebtedness to this 
author. The ra ther detailed and circum stantial treatm ent m ay be explained 
by K m osko’s predilection for a field in which he made some im portant dis­
coveries and also by his preoccupation, in his last years, with the problems
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concerning jiseudo-Method.ios. He does not speak of these studies in his MSS, 
hut a paper of his, which he presented in Vienna, on the L3th of June, 1930, 
to the VI. Deutsche Orievtalistentage and published in the next year in  the 
Vlth volume of Byzantion under the title «Das Riitsel des Pseudom etho- 
diusi) (pp. 273 — 96), clearly indicates th a t  Kmosko was engaged, in his last 
year, in very intensive researches concerning pseudo-Methodios. In  a note
1,1 the title  of his Vienna paper111 he rem arks th a t his long article is b u t an 
¡ibstract of an extended treatise which will be soon published. This writing 
was not found among his MSS, bu t a reference is made, on page 31 of the 
'V ia c  MS volume now under discussion, to a monograph of his, in preparatory  
stages, on pseudo-Methodios. This m onograph was to contain a substantial 
■ntroduction to  the work of pseudo-Methodios, the circum stances and time 
its composition and its influence, both in the E ast and. in the W est, upon 
,lpocalyptic literature and consequently upon the in terp re tation  of history 
throughout the course o f the Middle Ages. As the main p art of his mono- 
firaph , Kmosko intended to feature the Syriac tex t of pseudo-Methodios 
which he discovered in the Vatican Library, in a codex (Cod. V at. Syr. 58. 
'  D. 1564) which, although described already by Simeon Assemani in the 
fi>blml/ieca Orientalis, had Entirely escaped the notice of those who investigated 
^ 'e problem of pseudo-Methodios before Kmosko. Kmosko actually  began 
khe writing of the monograph as we find two fragm ents511 among his MSS, 
c’ne of which is from his introduction and the other from the critical 
apparatus prepared by him for this text. The tex t of his paper published in 
Busttntion and his expositions on pp. 23 — 34 of his MS have several points 
contact. The main difference between the two is th a t, while the main 
themes of his Vienna lecture are the discovery of the Syriac original of 
Pseudo-Methodios, the m utual relations of the Latin. Greek, Slav and Syriac 
J®xt8 to each other and the time and circumstances of its composition, his 
a'idw ritten expositions, beside a brief trea tm ent of these themes, deal 
In,lil>Iy with the literary  influence of pseudo-Methodios.
In his m anuscript expositions Kmosko reviews the Latin  variants of the 
xt, as known through Saekur’s edition, and the Greek and Slav variants as 
Published by Istrin . He states th a t priority  must be given to the old Latin  
' “nslation. He rejects the view shared also by Sackur, th a t  the original 
'Vus composed in Greek, because a comparison of the Syriac tex t discovered 
y Kmosko with the Greek tex t clearly bears ou t the originality of the Syriac. 
1118 is corroborated by the fact th a t the Syrians were familiar with the 
^ Pocalypae of pesudo-Methodios. This work is mentioned th ree times in the 
yritlc'A rab dictionary of B ar Bahliil, is explicitly quoted twice by Michael
4“ Im c . c it., p. 373, n . 1.
A TV. p p .  i o f i -  7.
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Syrus and is referred to by the M etropolitan rAbdisor of Nisibis in liis metric 
history of literature with the following words : «Bishop Methodios who wrote 
about the succession of generations . . .» The title  of the work, in the Syriac 
tex t, is as follows : Speech which was composed by the blessed Mar Methodios, 
Bishop of Olympos and a martyr, about the succession of Royal Empires and 
the End of the World, and the title  of the  L atin  translation is : Incipit Sancti 
Methodii episcopi Paterensis Sermo de regnum cantium et in  novissimis tem- 
poribus certa demonstratio. As the title suggests, the writing consists of two p a r ts : 
one dealing w ith the past and another with the last things. Kmoskö points out 
th a t  apocalyptic writings, as a  rule, contain three parts. In  the first part 
history is reviewed by some ancient au thority  who purports to be the author 
of the whole work. Events are traced in this first p a rt up to the time 
of the purported author. The second p a rt covers the sequence of events 
between the age of the purported au thor and the tim e of the real author. 
The narration of events is, in fact, vaticinatio ex eventu, which, how­
ever, by its calculated, vagueness, tries to make the impression of a genuine 
prophecy. The th ird  p a rt is the apocalyptic section, in the strict sense of the 
word, in which the au thor leaves the firm  ground of the present and speaks 
of the future, unvoluntarily giving himself away* by the vagueness of his 
forecasts. The second p art is strangely missing in the Apocalypse of pseudo- 
Methodios, and the author, when dealing with the past, presents a simple 
historical review. Then he so cleverly passes to his forecasts tha t the line 
between the two parts can hardly be established. On the following pages 
Kmoskö describes in detail the contents of the Syriac codex. Since this de­
scription was published with the tex t of his Vienna lecture as well, there is 
no need to  discuss it here in detail. From  the viewpoint of our subject particular 
importance m ust be attached to pseudo-Methodios’ enumeration of the 
peoples inclosed by Alexander the Great. The list of these peoples was discus­
sed by M arquart also, in his Streifzüge. Kmoskö relies on eight different 
works to publish a com parative table of thiB list (1 . Cod. Vat. Syr. 58 ;
2 . Book of the Bee ; 3. Pseudo-Methodios ed. Istrin  ; 4. Cod. Ottob. gr. 192 ; 
5. Pseudo-G'allisthenes ed. Müller ; 6 . H ist, of Alexander ed. Budge ; 7. Pseudo- 
Dionysios ed. Tullberg ; 8 . Pseudo-Epliraem  ed. Lamy). He states th a t some 
of the names can be traced back to the Peshitta. The second group of names 
derives from the popular history o f Alexander the Great. Certain variants 
m ay spring from some unknown recensions of the Alexander romance. Kmoskö 
thinks th a t the list in the Alexander romance of pseudo-Callisthenes, inserted 
by a Christian interpolator, is taken directly from the work of pseudo- 
Methodios.
The tex t of pseudo-Methodios played a very im portan t part, both in 
the E ast and in the W est, even centuries after its composition. I ts  influence 
was especially rem arkable in Prance where, in the beginning of the V IH th
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century, the Southern territories were in danger of Arab invasions, while 
the aristocrats, defending their privileges, were involved in a desperate struggle 
with the royal court. The Apocalypse of pseudo-Methodios was instrum ental 
in popularising the idea of sovereignty by God’s grace, thus smoothing the 
path for the empire of Charlemagne, and inspiring the hope th a t  the W estern 
Roman emperor, as the sword of Christianity, will lead his people to  victory 
over the Islam . A nother effect o f th e  Apocalypse of pseudo-Methodios is 
particularly interesting from the viewpoint of H ungarian history. According 
to Kmosko this apocalypse had a very im portant p art in  insuring the success 
of the roving bands of Magyars who, in the  period of their m arauding ex­
cursions, got as far as the  A tlantic Ocean. Under the influence of pseudo- 
Methodios the peoples of W estern Europe regarded the appearance of m araud­
ing Magyars as a po rten t of the world’s end, and this very idea paralysed 
their will to resist, so th a t  they  sat idle while the M agyars devastated their 
countryside. A witness to  this depressed mood is found in a  le tte r addressed 
to bishop Bado of V erdun which was published in the Sources of Hungary's 
Conquest.,51 Km osk6  concludes his expositions by enum erating those who 
later recast the  tex t of pseudo-Methodios.
The only com m ent we wish to make here is th a t the chapter dealing 
with pseudo-Methodios is one of the most valuable parts of Km osko’s MSS 
remains. By his discovery of the original Syriac tex t he made a very significant 
contribution to  the study  of the work of pseudo-Methodios. His expositions 
°n the significance of this apocalypse are also very im portant. The study 
°f recent literature shows th a t these statem ents of appraisal are no exag­
gerations. A. R. Anderson, who only had Km osko’s Vienna leoture a t his 
disposal, agrees, in the essentials , 62 with Km osko’s findings to  which he adds 
his own results, thus establishing some new facts th a t  are foreshadowed in 
Koiosko’s handw ritten  work. Anderson, too, thinks th a t the influence oi 
pseudo-Methodios was «immense» in Medieval literature and, as he states, 
Kmosko had no small p a r t in establishing this conclusion.
B ) The Geographical Appendix to the Church History 
of Zacharias Rhetor (pp. 35—6).
The Syriac redaction of the  Church H istory of Zacharias R hetor, which 
was originally composed in Greek, more precisely, the geographical appendix 
this Syriac tex t, is of outstanding im portance for th e  history of the 
Northern peoples. I t  contains, on the one hand, a detailed list of the peoples 
living north  of the Caucasus and, on the other hand, outlines the dissemination 
Christianity among these peoples. The Syriac redaction of Zacharias Rhetor
51 I t  w as first published  b y  M nrtene and  Durand : Collcctio a m pltssitn a  vctcrum  
'"’■’’iptorum  1 (Paris 1724), pp . 2 3 0 —5 : cf. Sources of H ungary's Conquest, pp . 329 — 35 (K).
05 Op. c it., p p . 44 — 57.
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consists of 1 2  books. Of these only books I I I —VI may be regarded as tran s­
lations ; books X and X I are lost, while the other books are compilations 
from various sources. From the viewpoint of our subject the most im portant 
p art of the work is the geographical appendix to the fragm entary X llth  
chapter in which the Syrian redactor presents a geographical description 
of the inhabited earth  (oikoumene) which, as he asserts, was originally 
prepared on the order of the Egyptian ldng Ptolemaios Philonietor who sent 
envoys to the kings of various countries, asking them  to send descriptions 
of their own and the  neighbouring countries. W ith the exception of the da ta  
from the N orth-Eastern. North-W estern and N orthern regions the king 
obtained these descriptions. The Syriac redactor thought it  necessary to 
produce the missing data. Thus lie included in his redaction a list of the 
N orthern peoples. Kmosko quotes the tex t of Zaclmrias R hetor from L and’s 
edition ; he did not know yet of Brooks’ edition which was published in 1921.
We m ay note here th a t Kmoskó, although he clearly indicates the 
great significance of Zaclmrias Rhetor, fails to give such a thoroughgoing 
trea tm ent to this work as he accorded to the ap 0 cal3rp.se of pReudo-Methodios. 
This is all the more regrettable as those who made a study, since L and’s 
edition ,53 of the list of Zacharias, thus Nóldeke , 61 H. Gelzer, 55 M arquart,8" 
Chavannes/ '7 Z latarski; 58 among the Hungarians, Gy. Moravcsik,5U J . Németh ;oü 
and most recently P. Pellio t ,111 A. Maricq ’12 and W. B. H enning ,03 have con­
centrated  their researches upon the individual names of peoples in the list, 
and only E. Honigmarm 01 and N. Pigulevskaya" 5 have returned to  the problems 
of literary history affecting the appendix as a whole- Particularly  insufficient
ra C'f. his ed ition  in A necdota Syriaca  I I I  (L eyden 1875), pp . 2 — 340.
51 T abari, p .  115, 11. 2 ; (if. B arthold : 3an. Boct. O t a  Ham. PyccK. Apx. OŰUI. 
X I  (1807), p . 345.
55 H . Gelzer in the work D ie sogenanntc Kirchcngeschichte des Zaclm rias lihclor, 
transi, by K . Ahrens und O. K ruger (Leipzig 1899), p. 383.
10 Strci/ziigc, p. 355 — 7 ; cf. F . \V. IC. M illier: F cstsclirijl ¡iir F riedrich H irth  
(Berlin 1020), pp . 312 — 3 ; H . H . Selmerler, Iran ien  (Berlin 1034), p . 40.
87 Docum ents, p. 250.
5B McTopim 11a OiiJirapcKaTa Atpwana I  (Sofin 1018), p . 35.
s# Ungarische Jahrbilchcr X  (1030), p . 63.
00 .4 lionjoglalù m agyarság kialakulása  l'Ethnie E volu tion  o f the Pre-Conquest 
M agyars], B ud apest 1930, p. 170.
01 N otes sur l'h istoire de la H orde d ’Or (O euvres posthum es de Paul P ellio t II 
(Puri.* 1950), p . 207.
02 In  E . H onigm aun — A . Mavicq, Recherches sur les Res Gestae D iv i S a p o n s:  Acml. 
R oyal do B elgique. M ém oires in 8°. XLVTI/4 (B ruxelles 1953), p . 82.
83 B S O A S  XTV/3 (1052), p . 505.
M D ie sieben K lim a ta  und die n O A E IE  ETÍJEHMOI (H eidelborg 1020), p . 116
05 Ciipn iIcK iie  iictomhiikm no  n c T o p im  H apof lon  C C C P  ( M . - J l .  1 0 4 1 ) ,  pp. 0 — 14.
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ms been the a tten tion  paid to the question concerning the im m ediate origin 
rf the names in the list, th a t is, the question of interm ediate sources, the 
'olution of which m ight, a t the same time, furnish the key to tiie date of 
imposition of the work.
C) Introduction lo the Extracts from Syriac Chronicles (pp. 37—57).
) Joshua the Stylite (pp. 37 —S).
One of the  most ancient and most valuable of the Syriac chronicles i« 
h(; historical work th a t is known under the name of Joshua the Stylite.
Was w ritten in the first decade of the V lth  century and contains, among 
Mer things, valuable d a ta  about the nomadic peoples. I t  was preserved 
J an au°nym ous historical work (Cod. Vat. Syr. 162) which scholars, following 
"  opinion of Assemani, once used to a ttrib u te  to Dionysios Tellmahrensis.
11 Mis book the chronicle of Joshua the Stylite constitutes an independent 
art, copied in toto and incorporated in his own work by the unknown V U Ith  
int'U'y author.
Kmosko outlines the debates about the authorship of the S ty lite’s 
^'Jiiicle. He quotes the note of a copyist by the name of Elisha on folio 65 
Me Vatican MS in which Elisha askt> God’s blessing «upon the stylite 
of the Zuqnin m onastery who wrote this book of reminiscences 
, ,fl times past.») S. Assemani took this sentence as a reference to the author 
Me V lth  century chronicle incorporated in the V U Ith  century work. 
u challenged this view and preferred to  in terpret the above sentence as 
tt] 1-61106 k° ^ le au thor the VTIIth century work. This, however, did not 
th*3 ^ 'e cJues^ on ' Haase reasserted Assemani’s view, identifying Joshua 
the au thor of the V lth  century product of Monophysitism. Kmosko 
' es °pen the question. He merely stresses th a t the au thor of the Vt-li 
work m ust undoubtedly have been a contem porary o f the narrated 
,.' f' ^ ' s narration is extraordinarily  vivid, picturesque and pragm atic; every 
^  - hi« betray» the contem porary whose soul gave sym pathetic response 
e sufferings and troubles caused by war. «We m ay say w ithout exag- 
' ori th a t this brief chronicle, which contains m any valuable d ata  con- 
UlK the Huns, is one of the best historical works ever penned by Syrians.» 
c 11si°u Kmosko lists the editions and translations of Joshua the Stylite. 
‘ecent research concurs with Kmosko’s estim ate of this chronicle. 
jj^Co,18 r̂i,e ti"g  the events of the Graeco-Persian wars, this chronicle is an
11 n0n.Sable source which is on a par with the best Byzantine sources. I t  is 
, i /  lnipo rtan t from the viewpoints of Byzantine as well as Persian history, 
ensen often avails himself of its reports in reconstructing Persian history ,00 
•» j .
• 1‘liristonsen . L  Iran nous les Snam iiiticft2 (Cnppnhngui* 1944), p . 80.
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while Stein makes the same use of i t  when writing the h is t o r y  of th e  B y z a n t in e  
e m p ir e ."7 In  her monograph, connected with certain Byzantine and P e r s ia n  
subjects, Pigulevskaya publishes its Russian translation w ith copiouH ex­
p lanations . 118 Y et the problem of its authorship is still unsettled. The most 
im portan t conjecture was made by B aum stark who adm its th a t  the se n te n c e  
in question by the copyist m ay refer, in a formal sense, to both  works . 00 He 
nevertheless emphasises th a t the work was obviously w ritten  no t in Zuqnin but 
in Edessa (although, of course, it can also be conjectured th a t the author 
h a d  moved from Edessa to  Zuqnin). W ith his opinion B aum stark, in esse n c e ,  
joins those (Noldeke, Duval, Brockelmann) who adopted N au’s view. K m o iik o  
and, in part, recent literature too have failed yet to  scrutinize Joshua’s 
sources. Joshua the Stylite wrote in Edessa, th a t  ib , in a city lying between 
Byzantium  and Iran . So in theory, his reports on the  nom ads m ust be traced 
to Middle Persian and Byzantine sources — either w ritten  or oral. This is. 
of course, very im portan t from the viewpoint of interpreting the names of 
nomadic peoples as listed in Joshua’s chronicle. His reports on the N o m a d s  
were made use of before Km osk6  by Noldeke and M arquart in their s tu d ie s  
on the history of I ran ’s N orthern boundaries .70 Of late R. Gliirshman too 
made use of his d a ta  on the H ephthalites . 71 B ut as far as a  really s y s t e m a t ic  
exploitation is concerned, only Pigulevskaya availed herself of J o s h u a ’s 
reports72 in her monograph on the peoples of the Steppe.
I)) The Edessa Chronicle (p. 39).
Some d a ta  about the Huns are also to be found in the Edessa Chronicle, 
which are all the more valuable as they  were recorded by a  well-informed 
author who, in composing his narrative, had drawn upon the archives of 
the city Edessa. The chronicle begins its records with 131 B. C. and ends with 
o40 A. D. The la tte r  date also suggests the time of the chronicle’s composition . 73
In  the  following lines Kmosko limits himself to  a mere enumeration 
of the chronicle’s editions and translations. We feel th a t it  would have been 
helpful to  te l l  the readers th a t  Edessa was one of the im portant centres of 
Syria’s literary  and cultural life where valuable docum ents h a d  a c c u m u la te d  
which are significant for the history of both the city  and of Syria. So later
07 E . S te in , H isto ire  du B as-Umpire. II  (Paris 1049), passim .
•“ M econoTaM iiH  na p y ö e w c  V —V I. dd. h. e. (M.—Jl. 1 9 4 0 ) .
00 O p. c it., p .  1 4 0 .
7" N oldeke  m ain ly  in his T abari, M arquart in h is Streifzüge  and Eratisaftr.
71 R . G hirslim un, Lea Chionitea-H ephtalitea (Lo Cairo 1048), p. 140 s. v.
72 Op. c it ., p assim .
73 B aum stark  had n sim ilar view  : op. c it., p . 09.
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writings, as The Lives of Edessa Saints and The Legend of Euphemia, may 
have garnered their information from these literary sources of Edessa. This 
conjecture is of great significance in assessing the value of several data 
(cf. below, p. 64).
c) The Chronicle of Arbela ( p. V.)}.
Another historical writing, composed a t a time th a t makes it almost 
a contemporary of the Edessa Chronicle, is the chronicle of the Nestorian 
churchman M'sihil Z'hfl of Adiabene who records the church history of 
-Adiabene.71 The chronicle was published by Mingana and translated into 
Gernmn by Sachau. Its  references to the nomads are particularly im portant 
from the viewpoint of Hephthalite history. Kmosko, as previously so now 
to°, M s  to discuss the question concerning the immediate source of the 
People’s names in the text.
d) The Chronicle of Joannes Ephesinns (pp. 40—2).
I t  is, in the firs t place, from the viewpoint of the history of Avars and 
avs tha t we m ust attach  significance to this chronicle which was written 
°wards the end of the Vltli century. Kmosko reviews in detail the biography 
°f Joannes which is well attested by several sources. His life reflects the 
‘ciasitndes of the Church of the Monophysites, and so liis biography presents, 
the same time, a very instructive panoram a of his age . 76 His chronicle 
j'Onaisted originally of three parts ; the first of these was lost. The original 
the second part is also missing, but the above-mentioned (41) historical 
which is preserved in the Cod. Vat. 162, has a hithertoo unpublished 
i part th a t «contains, almost verbatim», the second part of Joannes’ Church 
T1J- Among later writers Michael Syrus also perused the work of Joannes,
■ through the writing of the latter Barhebraeus as well. Some fragments
-  Published also in Land’s Anecdola. The third part, although in a 
5 ^ ec *̂ve condition, is still extant. This p art covers the events between 
and 585 and is one of the most valuable sources of early Slav history. 
Kmosko’s ra ther instructive appraisal is as follows : «From the view- 
> > , ,°^ movements of Monophysitism the work of Joannes is one of the 
°8t im portant sources. His style is careless, his manner of narration is sorne- 
quite confused and his work exhibits all the marks of a  hasty and 
p - t e m a t ic  composition. The author himself is conscious of these defects 
lc i lie excuses by the circumstances of composition (III, 2 , 50) ; the major
1 * Christensen, op. cit., p . 8 0 ;  Baum stark, op. eit., pp . 134—5.
Cf. P igu levsk aya , Ciipnllcicitc iic tomhiikii , pp. 15 — 28.
1 2 1
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part of his work was w ritten in times of persecution ; lie had to hide his 
writings, books and notes in various places, sometimes for years, and so it 
happened th a t he occasionally had to  continue the writing of his work when 
its finished parts were inaccessible and, because of lapses of his memory, 
he wrote about events which had already been discussed in previous chapters 
of his work, and, then later he had no time to smooth the uneven parts 
of his narration. This weakness of the work was also recognised by Michael 
Syrus and he made laborious efforts to arrange its parts in a chronological 
sequence and thus use it for the purpose of his own chronicle (ed. Cliabot. 
327 =  11, 356-7).»
W ith regard to these expositions of Kmosko we m ay note here tha t 
the relation between the Zuqnin Chronicle and the second p art of Joannes’ 
work seems to  be to us more complicated than  it appeared to Kmosko. For 
instance, it is no t only from the work of Joannes th a t the author of the Zuqnin 
Chronicle quotes Malalas, bu t he takes his Joannes quotations from a compi­
lation which, beside the work of Joannes, draws upon other sources as well.7r’ 
So preference should be given to the opinion of those who m aintain certain 
qualifications in identifying the second part of Joannes’ work with the third 
part of the Zuqnin Chronicle.
Similarly, the relation of Michael Syrus to Joannes also remains an 
unsolved problem for us. Michael too goes beyond the work of Joannes in 
making use of other sources, even in cases when the work of Joannes appears 
to be the only known source . 77
Finally we m ust state  a serious deficiency in Km osko’s expositions 
inasmuch as there is a reference to the invasion of the Huns in the year of 
395 in a fragm ent of the Ziiqnin Chronicle edited by Nau, and Kmosko omits 
to mention th is both in his introduction to the work of Joannes and in th a t 
to the Zuqnin Chronicle and also fails to publish this reference in his extracts 
taken form these two histories (cf. below, pp. 57, 59).7H
e.) The Chronicle published by Guidi (p. 4-i).
Im portan t, d ata  about the history of Bahram Ooben, the rebellious 
chieftain of Hormuzd IV and also concerning the spreading of Christianity 
among the Turks are contained in this h VoL'ical fragm ent the MS of which 
is preserved w ith the tex t of the Synodicon Orientale.
The chronicle, even in its present shape, presents a well-rounded n a r ­
ration of events. I t  recounts the ascension of Hormuzd IV  to  the throne,
18 Stein , op. cil., pp. 8 2 0 —31.
77 Mnrquart., Strcijzilgc  p . 479 — 81).
78 T he fragm ent in question 1ms been discussed by M arqiiart ; o f  latest in : 
Cancasicu  VIT (1031), p. 125.
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l,is tyrannic reign, the rebellion of Bahram  CabSn, the flight of Khosrav II  
to Emperor Maurikios, his war against Bahrflm Ooben, the death of Maurikios, 
tlie subsequent Byzantine-Persian war, the victorious counter-offensive of 
Heraldeios, the final collapse of the Persian empire and, a t last, the emergence 
°f the Arabs whose victories are attribu ted  by the author to divine will. 
Reside the history of the world, the author also deals with the history of the 
church, with the events in the life of the Nestorian church. So he recounts 
the missionary work of Elias, the M etropolitan of Marw, among the Turks, 
also gives one of the oldest descriptions of the Turks’ rain-making magic.
The author of the work is not known ; Noldeke thought th a t he was 
,l n°-tive of Iraq  or A'uzistan. Kmosko. accepting Guidi’s view, holds it  prob- 
able th a t the various parts of the chronicle were w ritten a t different times. 
Jts references to the Persians exhibit certain archaic features, and so i t  may 
*)e assumed, with great probability, th a t the chronicle was composed about 
^ 0 - - 6 8 0 . Though no t long, this chronicle is a very valuable source : its 
'Ascription of the beginning of the reign of Khosrav I I  differs from th a t of 
^'e Arab sources, thus proving very useful in checking the d a ta  of the la tte r.7”
■) The Liber Calipharum (p. 44).
This writing which is preserved on fol. 1 — 57 of a work bearing the 
catalogue m ark Brit. Mus. Add. N° 14,643, saec. V III, relates, among other 
‘ mgs, the invasion of the Huns in 395, in the year of the death of Theodosios 
(«rent into Asia Minor. Its  introductory chapter is a laconic account 
tile world’s nations and most notable islands, followed by a review of the 
ni»n events of the Old Testam ent. The la tter is based on the 23rd chapter 
the book Tahw ijita  [The Demonstrations] which is the work of the IV th 
ent,,ry au thor Aphraates. The second part is a pell-mell jumble of names 
historical data. The passages dealing with the Huns and Slavs are to 
found in this part. The third part presents a list of the most im portant 
^^ods. while the fourth gives the succession of califs. I t  was on account 
the subject of this fourth part th a t Land, the first publisher of the work,
| '■ to it the somewhat inaccurate,° name Liber Calipharum. The author 
n" ( known. Considering the names in his list of the califs, he was probably 
contemporary of Calif Hisam (724-743).
'Ihe Ziiqnin Chronicle (pp. 45—6).
. Mention has been made above (41, 44) of the Ziiqnin Chronicle which 
Preserved in the work bearing the catalogue m ark Cod. Vat. Syr. 162.
I ( j ^ U a u m s t u r k ,  op. nit., p. 207 ; P . (ioubert, Hi/znncc aran t I'Islam  I (Parin 
" '>■ Pp. 1 2 1 - 7 .
• 1 BnwrifUni’k, op. cil., pp . 182, 27-1.
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In  his introduction to this work Kmosko discusses N au’s discovery who was 
the first to challenge the view held since S. Assemani th a t his chronicle is the 
work of Dionysios Tellm ahrensis . 81 He notes notes th a t  Nau had no t yet had 
the Syriac tex t of the g reat chronicle of Michael Syrus a t his disposal. Since 
the second p a rt of the chronicle of Joannes Ephesinus was incorporated both 
into the Zuqnin Chronicle, and into the work of Michael Syrus, i t  would not be 
difficult to corroborate, by new arguments, the opinion of N au who traced 
the th ird  p art of the Ziiqnhi Chronicle to Joannes Ephesinus (cf., however, 44).
The fourth, concluding, p a rt of the chronicle recounts the events under 
the reign of Justinos I I  and his successors, the last kings of the Sasun dynasty, 
the Oraayyads of Damascus and the firs t califs of the rAbbasid dynasty 
up to 776. Only this p a r t of the Zuqnin Chronicle can be regarded as an in ­
dependent work. In  this part of his work, in which he does no t make use of 
sources, the au thor proves to  be a ra ther second-rate writer. His work is 
poorly docum ented and overburdened with platitudinous reflections. His 
style is bizarre, his elocution awkward and he is ignorant of chronology. We 
have no hinta as to his identity.
h) The. Anonyinoius Chronicle of Events to 846 (p. 46).
«Several valuable d ata  about the campaign of Calif Sulaiman against 
Constantinople in 716 — 717 and about the war waged by the Omayyad Prince 
rAbd al-Malik against the Khazars are to be found in the Syriac chronicle 
of events up to  the  year of 846. The MS of the anonymous chronicle bears 
the catalogue num ber Br. Mus. Add. 14.642. saec. X. I t  was first published 
by Brooks (ZD M G  L I [1807], pp. 569 — 588 ; cf. CSCO Ser. I l l ,  4. Chron. 
Minor, pp. 157 — 238).»8,il
i) The Chronicle of Seert (p. 47).
This chronicle which was first published by Addai Scher is w ritten in 
Arabic, yet it is obviously a translation of a Syriac original. So Kmosko finds 
it proper to  discuss this work among the Syriac sources. I t  has particularly 
im portant bearings on the history of the H ephthalites whom the chronicle 
repeatedly mentions in connection with the liistory of the Persian kings. 
Its Mosul fragm ent presents the history of the Christian church up to the reign 
of Theodosios II , more precisely, to 422. The Seert fragm ent is an ecclesiastical 
and political chronicle which is presented within the framework of the history
Cf. BauinHtark, ibid. (274); cf. R . AbramowBki, I  Many s in h von T cllm ahrc. 
L eipzig 1040.
8,,/ Cf. B aum stnrk , op. cit. 273.
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°f the Nestorian patriarchs. I t  covers the events up to the middle of the 
VlTth century.
We can make no accurate inferences as to  its au thor and the tim e and 
date of its composition. The termimos a quo is the time of the patriarch  iso ' 
bar Nun (820—824) who is m entioned by the au thor in the firs t p art of his 
chronicle. As to the terminus ad quern, it  is significant th a t  the work of the 
X llth  or X ll l t l i  century Nestorian writer, Mari ibn Sulaimiln, in the p art 
°f his work dealing with the history of the Nestorian patriarchs, has numerous 
passages which exhibit a word-to-word agreem ent w ith the corresponding 
Passages of the Seert Chronicle. K m osko’s explanation is th a t Mari had known 
^nd UBed the  Chronicle of Seert.
We m ay note here th a t Kmosko had missed C. F. Seybold’s review3- 
the chronicle’s printed editions. In  this Seybold comes essentially to the 
8aine conclusion as Kmosko, inasm uch as he stresses th a t  it  was no t in the 
^tne of the insignificant 'A bbasid Ztihir (d. 1226), bu t in the time of the 
^ tim id  Z shir (1021— 1036) th a t the chronicle was w ritten, th a t  is to 
3ay> not long after 1036 and still in tim e for Mari to use the chronicle 
18 the main source of his own work. Km osk6 , however, could no t know of 
^flrquarfg pertinent expositions, as these were only published posthumously. 
n 1936, in the supplem ent of M arquart’s book We.hrot. und Arang.*3
) The Kitab al-M ijdal by M arl ibn Sulaim&n (pp. 48—9).
The au thor is one of the main representatives of the historical traditions 
Nestorianism. The firs t p a rt of his book deals w ith system atic theology,
* the second p a rt presents historical theology. The first half of the second 
art has the history of the Nestorian patriarchs as its theme, b u t some 
xhomely valuable d a ta  of secular history are alBo contained in it. The time 
°vered by this p a rt reaches to the middle of the  X l l th  century.
Kmosko points out th a t  some d a ta  furnished by Mari can only be taken
Orano salis. In  some cases he falls into serious errors. Thus he mixes up 
® Persian kings 5 Spur I  and II , and regards em peror Markianos, who died 
^l0rc the ascension of the  P e r s i a  king Peroz, as the la tte r’s contemporary, 
the other hand, he reports on events of which o ther sources say very 
€ ° r nothing. Thus he mentions th a t  the  Byzantines also suported P e rTz 
gamst the «Turks» (Hephthalites). The only w riter who mentions this fact 
the other E astern  authors is Joshua the Stylite. As to  his d a ta  on the
. X D M O  LXV.1 (1012), pp . 742 — t) ; B aum stnrk, op. c it., pp . 5 — 0 , (4rnf, op. f it.,
L' P- 196.
"s J . M urkwnrt, Wehrot und A rang, t‘<l. H . H . Schtieder (L eitieri 10J18), pp. 176— 7.
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N orthern nations, his report on the conversion of the K erait Turks calls for 
special atten tion . Then Kniosko reviews the edition of Marl's work by H. Gis- 
raondi and the redactions of the writing by "Arm- ibn M attii and Sal.ba ibn 
Ju h a n n a .04
I') The Chronicle of Michael Sijrus (pp. 50—5).
One of the most voluminous and most valuable products of Syriac historic­
al literature is the Chronicle of the Jacobite  patriarch  Michael «the Great# 
which presents the events to 1194—1195. In  view of its importance Kmosko 
gives it  a very thoroughgoing treatm ent. Following Barhebraeus, he presents 
the main facts of Michael’s life and tells the story how his MS was fo u n d .  
He states th a t the chronicle became known in the last century through an 
Armenian transla tion . 85 He mentions the K ariunI (Arab w ritten with Syriac 
letters) exemplar of the work which was acquired by the British Museum in 
1891. He refers to  the opinion of W right, already expressed in his history 
of the Syriac literature, th a t the original of the chronicle was ex tan t in the 
library  of a  Syrian m onastery — no one knowing which monastery. Then 
Kmosko recounts the European journey, in 1897, of I. E. Rahm ani who later 
became patriarch of the Syrians. In  Vienna Kmosko had met with Rahmani 
who had brought along a  copy of Michael’s chronicle. R ahm ani had nego­
tiations with several academies of learning about the publication of the 
chronicle, b u t the discussion, «owing to the exorbitant demands laid down 
by Rahmani», remained unsuccessful. B ut further effort was made to se c u r e  
the MS when J .  B. Chabot, in the next year, undertook his journey to the 
N ear E ast with the purpose of finding the MS. He succeeded in this, «after 
various and allegedly rom antic episodes», and he published, between 1899 
and 1910, with the support of the French Academy, a facsimile edition and 
translation of the MS.
The MS owned by the Jacobite m onastery of Edessa is a copy made 
in 1598 from another copy which, however, was prepared directly from the 
autograph. In  spite of this, i t  abounds in disturbing omissions and other 
errors. The same m ay be said of the Arabic translation, although, on the whole, 
it is a faithful in terpretation of the Syriac original. The errors of the c o p y is t s  
and of the Arab translator m ust be a ttribu ted , in the  first place, to the com­
plicated structure of the chronicle. (It has a «three-column» pattern , the outer 
one registering the data  of church history, the middle column those of secular 
history, while the inner column the earthquakes, meteorological phenomena
m Cf. Graf, op. cit., pp . 2 0 0 - 2 ;  2 I C - 8 .
88 P ublish ed  in  French translation  b y  Duliiurier, in J  A  Ker 4, vols. X II — X III
< 1848 — 0) (K ).
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etc;) S l l c l 1  fin error was made, e. g., by the Arab translator, in chapter XIV 
"nich is on the «Turks», where the au thor himself deviates from his plan and, 
while adhering to this theme, places his first chapter into the firs t and the 
second chapter into the second column. As the chapters are unequal in length, 
the fourth chapter is arranged us to appear as the continuation of the first.
adds to the confusion th a t the author sometimes omits the numbering 
°f his chapters. No wonder th a t the Arab translator, unmindful of the inner 
structure of the work, presented a  faulty sequence of events. After these 
Oxplanations Kmosko reviews the contents of the chronicle’s twenty-one 
chapters.
I t  is especially the part dealing with church history th a t establishes 
J le value of Michael’s chronicle. There can be no doubt th a t  in this part, 
'y the publication or accurate epitomising of original documents as well as 
y  his independent investigations into the sources, Michael performs a first- 
° 38 job. On the other hand, the part of his chronicle th a t deals w ith secular 
•story is much less valuable. In  recording secular events Michael is not 
I'j""- than a dryasdust and often careless compilator. As to the problems 
secular history, he hardly makes any independent researches worth of 
n°tice, and the alien sources used are also small in number.
Then Kmosko reviews the sources of the V III—X lth  chapters which
of special interest to us. These are Zacliarias Rhetor, John  of Ephesos,
'onysios Tellmahrensis, the work of Jacob of Edessa the m ajor part of
ch was lost, the lost work by John of Litarba, Ignatios of Melitene and
lei authors of less note. Michael also makes allusions th a t, in some in-
ances, he had to use non-Christian, tha t is, in all probability, Arabic source*.
u his tex t adm its no conclusions as to the identity  of these non-Christian
JIJr('i:n. The value of Michael’s work is, a t any rate, enhanced by the fact,
lQ,t he publishes reports from numerous Syriac sources which are no longer 
Xtojit.
 ̂ The Historical fFor&s of Barhebraeus (pp. 56 — 7).
3 One of the best known representatives of Syriac writers of history is
lrhebraeus, the mapreyan  of the Eastern Jacobites. I t  was the tim e of his 
tud^ ^ at  witnessed the campaigns of the Mongolians in Asia Minor. His 
'es comprised theology as well- as practically all branches of the learning 
If S a^6’ fr°m philology to philosophy, from medicine to  astronomy. But 
encycl°paedic scope of his interests rather hanmers the independent 
‘ of his mind. His works which were made for practical purposes are
y and clear-cut summaries based on alien sources, 
ell ®̂ rr'uc chronicle continues the great opus of Michael. He himself
m introduction, th a t, since the death of Michacl, no one among the
A c t “  ° r l < ! i i U l l a  I V / l -  :i
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Syrians had cultivated the study of history. So to m eet the need, h e  p rep a red ,  
during his stay  in Maragha, on the basis of Syriac, Persian and Arabic MSS 
found there, a  sequel to Michael’s work. As to  earlier times, the work of Bar- 
hebraeus has hard ly  anything th a t would represent an independent a d v a n c e  
over the work of Michael. B ut, in his record of the events following 845, 
th a t is, the death  of Dionysios Tellmahrensis, he sometimes draws upon 
Arabic sources too. As to t h e  times after the death of Michael, his ch ro n ic le  
is a  source of first-class significance .80
Im m ediately before his death th a t  occurred in 1286 Barhebraeus also pub­
lished the Arabic version of his chronicle. This is, however, not a mere trans­
lation b u t ra th e r a thoroughgoing recast of his original work. His main sources 
in this la ter version, beside the work of Michael, are the chronicle of Agapios 
and — in the biographical sections — the writing of al-Q ifti . 87
His th ird  work is also based on Michael’s chronicle, specifically on the 
outer column of the la tte r which records church history. Two thirds of the 
work are devoted to the history of the Jacobite patriarchate  of Antiochia 
and one th ird  to  the history of the Jacobite and Nestorian churches in Eastern 
Mesopotamia. In  the second p art of his work he profusely quotes Nestorian 
chronicles, chiefly the work of Mari. I t  is from the la tte r source th a t he culls 
his reports on the conversion of the K erait T urks .88
D) Introduction to the Hagiologiea (pp. 58—61).
a) The Life of Ephraem (p. 58).
Ephraem  began his work in Nisibis, when emperor Jovinian, after 
the disastrous campaign of Ju lian  the  Apostate, surrendered Nisibis to the 
Persians. He then  moved to Edessa where he remained until his death in 373. 
This Syriac varian t of his biography is ex tan t in two recensions. The Paris 
recension mentions the offensive of the Huns against Edessa which yet took 
place in E phraem ’s lifetime, th a t is, before 373. ICmosko thinks th a t  i t  is 
ra ther difficult to  assess this fact properly. In  his opinion the incursion of the 
Huns in itself would pose no difficulty, bu t the silence of the Edessa Chronicle 
about this event is ra ther strange. So we m ust be cautious in making use of 
this date in the Paris recension (cf. below, p. 64).
b) The Biography of Peter of Iberia (p. 59).
This work is a translation from Greek, but the Greek original is not 
extant. Peter of Iberia, a prince royal, was twelve years old when he was
80 Cf. Graf, op . c it., p. 279.
*’ Cf. Ornf, op . cit., pp . 274 — 5.
"H Cf. W . B arthold , Z v o lf  Vorhauttgen  (Berlin 1935), p . 128.
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taken as a hostage to the court of Theodosius II . Later, in order to take the 
vows, he escaped first to  Jerusalem , then to  Maiyuma near Gaza where he 
became bishop after the Synod of Chalkedon. He had a notable part in spreading 
the doctrines of Monophysitism. As a result of his work, the position of the 
Monophysites was consolidated in Oxyrynchos, Egypt and also in Arabia 
and Phoenicia. He died a t the age of eighty around 489.
According to  Kmosk<5, his biography was written about 500. The author 
°f the work is not known ; i t  can only be inferred, on the basis of intrinsic 
argurnents, th a t he belonged to  the intim ate circle of Peter. The bearing 
which the work has on our theme is the mention of the W hite H uns as the 
neighbours of the Iberians.
Commenting briefly on Km osko’s expositions, we may note here th a t 
he does not quote Noldeke’s review th a t  deals with R aabe’s edition of P e te r’s 
biography .80 I t  seems th a t Noldeke’s pertinent observations and critical 
comments had escaped his attention. So his expositions cannot even aduhibrate 
the lively debate th a t broke out after his death around this biography . 00 
We have no space here to deal with the points of this debate, and only wish 
Btate th a t the facts known to us a t present adm it no other conclusion but 
that the biography was w ritten after 528 — an inference quite im portant 
ln assessing the above-mentioned reference to  the W hite Huns.
The History of the Iiarkn dc-Bet S‘lok Martyrs (60).
As this writing contains the  history of m artyrs of one town only, under 
the reign of the Persian king Yazdgerd II , i t  cannot be properly called a 
martyroloev b u t rather a town chronicle. I ts  data  are, on the whole, tru s t­
worthy.
Mention is made in the work of the Persian king’s campaign against 
f  People called iSol. Kmosko thinks th a t the name is the Turkish word for 
sand’.oi According to  the Armenian Chronicle of Elisha, Yazdgerd waged 
^°Ur wars against the «Rushans». B ut, ap art from this writing, our Syriac 
and Arabic sources do not speak of Yazdgerd’s wars.
The Life of the Nestorian Martyr M ar Grigor (p. 60).
«From the  viewpoint of our them e we m ust take special interest in the 
Ji°graphy of Mar Grigor, the N estorian m artyr, who, by the order of Khosraw, 
' V q 8 beheaded on Good Friday in 542. The writing mentions a people called
“u LUcrarischcs GcniralblaH  i894  : pp. 484 — 6.
00 Cf. E . H onigm ann : M¿moires in 8°. Acad. R oyal de Belgique. XLVTI/3 
'"nix(;|]es 1952), pp . 5 2 - 7 .




hang&ráje th a t, according to the situation presupposed by the narrative, 
lived on the Southeastern slopes of the  Caucasus. As to the iden tity  of the 
author and the time of the work’s composition we have no data. In  view of 
its frequent use of Persian term s of technical nature we m ay assume th a t it 
was w ritten prior to the Arab conquest and soon after the death of Mar Grígör.»
0) The Biography of the Nestorian Patriarch M ar Aba (p. Gl).
dFrom the viewpoint of our them e particularly  valuable d ata  are to be 
found in the biography of the Nestorian patriarch  Mar Aba. This writing 
mentions the former biography’s hangarctjé as kangarajé, and also mentions 
the haiptarHyS people whose identity  with the Ephthalites is suggested by 
Labourt.
Mar Abá headed the Nestorians from 540 to 552. His biography s e e m s  
to be reliable, though we have no positive knowledge as to its author and 
to the time of its composition.»
P A R T  ir . E X T R A C T S FROM  SYRIAC' SO U R C E S (P P . 02— 241)
A ) Extracts from the Syrian Legend of Alexander (pp. 62—241).
a) The Prose Legend (pp. 62— 70).
Krnoskó gives an annotated Hungarian translation of The History of 
Alexander the Great (ed. Budge) on pp. 255—71. The notes make about one 
fourth of the translation. They explain textual difficulties, proper names, 
names of peoples and refer to the parallel passages of other sources.
1)) The Metric Homily «De fine extremo» by Ephraem (pp. 71—4).
An annotated  translation from Lam y’s edition (S . Ephraemi Syri 
H ym ni et sermones I I I ,  pp. 189 — 99). The notes chiefly refer to the metric 
reconstruction of the tex t and to certain passages of the sermon in which 
allusions are made to the Islam.
c) Extract from the Metric Homily attributed to Jacob of Serugh on Alexander 
the Great (pp. 75—81).
The translation of lines 236—565 from the above-mentioned edition 
of Hunnius. The notes deal w ith the passages concerning the Fountain of Life 
in Babylonian and M uhammadan sources.
d) Chapter V I I I  of the Apocalypse of pseudo-Methodios (pp. 82—7).
Kmoskó publishes three variants of this chapter : a H ungarian tran s­
lation based on the  Syriac tex t of the Cod. Vat. Syr. 58, the Greek version
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taken from Is tr in ’s edition (pp. 17 — 2 0 ) and the Latin  tex t based on a V H Ith  
century L atin  translation edited by Sackur (pp. 72 — 5 ).
The notes deal with questions of tex tual criticism.
Abstract from the Book of the Bee (pp. 88—9).
A H ungarian translation based on the Syriac tex t of Budge’s edition 
pp. 145 — 7). The notes discuss the forms in which the names of N orthern 
3eoples appear in the text.
Extract from the Church History of Zacharias Rhetor (pp. 90—5).
Kmosko gives a H ungarian translation of the passage dealing w ith the 
,eoPles of the N orth in the geographical appendix (ed. Land, Anecd. Syr.
II, 33 6 -9 ).
The notes refer to  certain  difficulties in the tex t, to the Caucasian 
Mission of Christians — particularly  Armenian Christians (with an  appraisal 
1 the researches made by Brosset, Tournebize, L aurent, M anandjan, M arquart 
lllĉ  °thers), and to the forms in which the names of N orthern peoples appear 
n tlie text. K m osko’s notes also deal w ith th e  mission of Probos and, a t  the 
of the tex t, with the report on the Nestorians of Persia.
I t  is ra th e r strange th a t  K m osk6 , although the facsimile of the tex t
stood a t  his disposal, does no t give the names of the N orthern peoples
! unvocalised forms as w ritten  in the MS (like Brooks’ edition, p. 21418.26). 
‘,u‘lar objection m ay be m ade to the practice of the translators (the L at;n 
arislation of Brooks, the English by H am ilton —Brooks, the German tran s­
ition of A hrens—K ruger, D uval apud  Chavannes, Documents, p. 250).
, (l11 ,1 ,1 05 is more precise in  rendering these nam es: Un(u)gUr, U g(u)r,
"’Oar, K a s ( i ) r ; bu t we m ust emphasise th a t in Syriac the scriptio plena 
ak °  be used to denote short vowels, and th a t the a is not the only pro- 
1,|(iation of the syllables which are w ithout vowel signs. Thus, for instance, 
^ Pronunciation of the w ritten  word iingilr m ay be onogur or something 
as well. M arquart’s complements are no t always convincing. So, e. g., 
c°niplem ented i in the word ka s(i)r  is highly questionable.
 ̂ But the  m ost im portan t defect of K m osko’s expositions is th a t  he fails 
^investigate the question of the  im m ediate sources of the  names. We know, 
p lns^ance, of the nam es abdel and eptallt (o : eftallt) th a t  both denote the 
PJithalites, and th a t the nam e eptallt, in view of the lack of aspiration 
ua beginning and of the Graecising -itai irai a t its end, m ust, with 
Probability, spring from B yzantine source. I t  is also rem arkable th a t  the 
es abdel and efthalit(ai) are found together in the work of Theophylaktos
Rtrcijzilyc., p. :ti5C.
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Siraokattes (7, 7, 8 ), while the names onogur, ogur, aabir, avar are to be found 
in the usage of Prislcos. I f  we, however, assume th a t  i t  was through Byzantine 
m ediation th a t these names got into the Syriac tex t, M arquart’s position 
of regarding this list of names as an enum eration prepared in 555M is r en d e re d  
untenable. I t  was as late as in 558 th a t the Avars began to enter the ken 
of the Byzantines. Y et the year 555 is given by the author h im B e lf (ed. B r o o k s  
213„0.nj). Thus the question emerges whether this list of names is no t a later 
interpolation in the chapter on the Huns. The assum ption th a t the Syriac 
author had already before 555 learned of the Avars, from some non-Byzantine 
source, is, in itself, nut impossible, but we m ust take into consideration that 
he speaks of the N orthern peoples th a t live on the nearer and farther sid e  
of the Caucasus, and this is a statem ent which, before 555, could by no means 
refer to the Avars.
Kmosko does no t deal with the name hrôs which, in spite of c h r o n o l o g i c a l  
and other difficulties, seems to  be the transcription of the Byzantine rPü>ç-ÿi 
Neither does he discuss the name lcwalis which, as it was recently d isc o v e re d , 
is the nam e of the  k(io)aliz who played some part in H ungary also . 05 The 
M uhammadan K(w)aliz came to the W est in the company of the Pechenegs. 
I t  is rem arkable th a t  this name is absent from the older Byzantine sources.0“ 
Also absent from ex tan t Byzantine sources is the name k .s .r .  Kmosko refers 
briefly to  the opinion held by M arquart and Gelzer who try  to  identify this 
word with Ay.àrÇtQOi, resp. with the name of the K hazars . ’ 7 Pelliot too takes 
k .s .r .  as the name of the  K hazars and he agrees with M arquart th a t the 
list was prepared in 555. On the other hand, Henning, while reading k.s .r-  
as the name of the K hazars (yazar ~  yazir ; ’AxaT^tpoi ~  *aq-yasir, *aq-yazar), 
firm ly rejects the hypothesis about the Greek origin of the list. He thinks 
th a t the forms in which the names of the list appear do not indicate a G reek  
original. B ut he does not elaborate his arguments.
All these problems call for a new investigation. E ven so we m ay p e r h a p s  
state here th a t the d a ta  in the Syriac redaction of Zacharias Rhetor can only 
be used w ith caution and careful criticism. The au thor of the Syriac appendix 
w ants to give a picture of the inhabited earth  to his readers. B ut he himself 
stresses th a t the world has changed considerably since the days of P to le m a io s  
and  th a t the picture he presents m ust be thoroughly revised, particularly 
with regard to the description of the N orthern territories, Armenia and the 
Caucasus. The new description of the N orthern territories gives, a t the same 
time, an opportunity  to the author to  recount the history of missionary e ffo r ts
“  Ibid.
04 Cf. P igu lovskaya  : E>. ¿H. TpeKOBy. C6opwiK CTaTeii, pp . 42 — 8.
“E Cf. Czoglédy : É tudes S laves el R oum aines I (-1948), pp. 0 2 — 4.
08 Cf. M oravcsik, B yzanlinolurcica  II (B udapest 1043), p . 2(10.
•' Cf. supra, p. 40.
132
MONOGRAPHS IN THK LITBHA11Y REMAINS O f  M. KMOSKÔ 5 5
by Byzantine and Arm enian Christians on territories inhabited  by the Huns. 
His informations on this subject, judged by  the  forms of names used by him 
111 his account, were taken from B yzantine and Arm enian sources. On the 
whole, we have no reason to  challenge the au then tic ity  of liis reports, neither 
should we doubt th a t  th e  geographical appendix was w ritten in 555. B u t 
must consider th a t  all la ter copyists could have added contem porary 
intelligence to  the enum eration of N orthern peoples. We m ust all the more 
take this into account as the au thor of the appendix himself had the explicit 
Purpose of bringing up to date  the  geographical knowledge of the age of 
tolemaios by adding recent data. So it  is hard ly  possible to  take the  year 555 
°̂ > wi^h regard to  the whole of the Syriac redaction of Zacharias R hetor, 
date 569, as being the  original date of the list of H unnic peoples.
C) Extracts from Syriac chronicles (pp. 96—220).
a) Joshua the Stylite (pp. 96—l lo ) .
As indicated in his introduction, Km osko regarded this work as the  
m°at im portan t p roduct of Syriac historiography. Accordingly, he publishes 
^considerable p a r t of the  te x t (pp. 8 —2 0 ; pp. 44 — 63 in W right’s edition 
In being the to ta l num ber of pages) in H ungarian translation.
n tliis p a rt com paratively small space is given to  the notes. Kmosko had 
noteworthy com m ent on p. 9J0: - a i o r  i - J c - j ;  «Marquart (Eransahr,
5s) reads here the  word kiunaje to  m ean the  Chionites who are 
mentioned in the  tim e of Sapur I I  by Ammianus Marcellinus (XVI, 9 , 4  ;
* 1 1  • 5, 1 ; X V III, 6 , 2 2 ). Ammianus reports th a t, when Sabor was preparing
War’ the  kings of the Chionites and Albanians m arched on the side of the 
^ rs ian  king. H e fu rther says : Ohionitae et Gelani omnium acerrimi bellatores 
pot is. To m y m ind this hypothesis of M arquart lacks convincing force.
> for northing else, for the  fact th a t  the same Ammianus Marcellinus has 
(X X X I, 1 , 2 ) as well as Chuni (X X X I, 8 , 4) to  denote the Huns.
■ °d ek e  (Geschichte der Perser aus Tabari p. 115) tries to  read kilSanaje 
ead of kijundje, b u t this em endation is u tte rly  unfounded.»
U , m ay  note here, w ith regard to  Km osko’s expositions, th a t  today, 
entire lite ra tu re  on the  subject, the name-form yyonfaye)  is regarded 
^correspond ing  to  the '¿yon of the Middle Persian. The same name is also 
ye ett’ ° n ^ ie’r coins, by  the  H ephthalites, as their own nam e .08 P rom  this 
»lay m ake the im portan t inference th a t the W estern p art of the Henh- 
a rte empire, adjoining Persia, was inhabited  by the  Chionites. 
jj- Thus the  nam e Chionitae points to  Persian m ediation. The reference 
nimianus Marcellinus to  the Chionitae as the H unni proves nothing else
08 G hirshm an, op. cit., pp . fl —2 1 .
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but tlm t he took a part of his inform ations on the Chionites from Byzantine 
source.
The leading clan of the Chionites was called qadiS. This nam e is often 
used in the reports on the conquests of the Arabs in Afghanistan. The same 
nam e is used in the work of Joshua (ed. W right, p. 17^) to denote a  nation 
which lived near the W estern boundary of Persia, on the Byzantine-Pcrainn 
frontier territo ry . Kmosko does no t deal with the question discussed by 
Noldeke and M arquart whether the qadiS th a t  are mentioned as living both 
on the  W estern and on the  Eastern frontiers of Iran  are the same people. 
Noldeke rejected the idea of identity , while M arquart, working on the sa m e  
data, arrived a t  the conclusion th a t the two ethnic fragm ents were of the 
same origin . 00 As we shall see below, it  is the analysis of the Syriac so u rc e s  
th a t  m ay shed new light upon this problem (ef. below p. 6 2 —3 ).
b) Extracts from the Edessa Chronicle (pp. 116—7).
Kmosko presents two short passages in  Hungarian on the basis of 
Guidi’s edition (CSCO Chon. mm. I, pp. 5 — 6  ; 1 2  — 3). The first fr a g m e n t  
reports on the invasion of the Huns into the B yzantine empire in 395.1M 
In  his notes to this fragm ent Kmosko discusses the parallel passages of the 
relevant Byzantine and E astern  sources.
The second fragm ent speaks of the presbyter rAbsamyCL, the son of 
E phraem ’s sister, who, in 404, composed metric homilies on the invasion 
of the Huns into Byzantine te rrito ry . 101
The th ird  fragm ent reports on the great invasion of the Huns (Sabirs) 
in 531 into Asia Minor. This invasion, which constituted a chapter of the 
Persian-Byzantine W ar, is mentioned by numerous Byzantine sources105 
and also by  Michael Syrus (ed. Chabot, p. 278c =  II , 192).
The first of these three passages is often referred to by the literature 
on the subject — the second and th ird  passages are less known.
c) The Church History of Joannes Ephesinas (pp. 11S—30).
Kmosko took his extracts from the th ird  p art of th e  work 
which has no t been incorporated by la ter writers in their compilations
N o ld e k e : Z D M Q  X X X II I  (1879), 157 — 63; M arquart, BtanSahr, pp . 77 — 8 .
100 Cf. O. G ebliardt : D ie A l ie n  der edessenischer Bckenner Qurjas, Snmono* 
u n d A bibos: Tcxlc u iid  Unlcrsuchvngen zu r Gcschichtc der altchristlichen L itcratur, 3. 
R eilie , VTI/2 (L eipzig 1911), p . L IV .
101 B ann istark , op. c //., pp . 07 — 8 .
1D! Cf. S tein , op. cit., p . 203.
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I he extracts deal w ith the battles which the Avars and Slavs fought in the 
Balkans a t the end of the V lth  century, about 572 — 582.
Kmosko’s H ungarian translations of the ex tracts are based on the 
edition of Cureton (117, the Avars ; 187, Avars and S lavs; 3(50—3, Turks; 
37,j — ggg— Avar s  and S lavs; 412 — 4, Avars, Gepidae, the siege
of Sirmmm).
The reports of Joannes Ephesinus spring from B yzantine sources and 
furnish valuable parallels to  the narratives of the same events by Menandros 
and Theophylaktos Siinokattes. I ts  d a ta  concerning the Slavs were scrutinised 
by Dyakonov103 and  recently by Pigulevskaya . 104 Less atten tion  has been 
Paid to its d ata  on the  Avars and Turks and its account of the journey made 
by the embassy of Zemarchos (ed. Cureton, p. 395 — 8 ). In  the la tte r we find 
, record of episodes unm entioned by the account of M enandros which reflect 
the experiences of Zemarchos and the Persian embassy in the court of the 
Ul'kish prince. K m osko’s notes mainly refer to parallel reports in Byzantine 
ar>d other sources.
In the introduction (ef. above, p. 43) the Arbela Chronicle is discussed 
'et°re the work of Joannes Ephesinus.
 ̂ The Arbela Chronicle (pp. 131—3).
Km osk6  publishes the p art of the chronicle which covers the tim e from 
u- death of Peroz to  the reign of Kavild (ed. Mingana, pp. 67 — 70) in Hungarian 
'^nslation w ith notes.
We quote K m osko’s comment on the passage reporting the battles of 
z against the «Huns» and his death : «Our au thor does not mention the 
yefii of p iru z’s death , b u t this omission is not im portan t inasmuch as we 
*n° 'v from other sources th a t the king died in 484 (Noldeke, Tabari, p. 425).
ut we have n o t known the month of the king’s death in battle. The only 
^ s i o n  which Noldeke reached, by comparing the chronological da ta  of 
^vant sources, was th a t  the last year of Piruz came to its  end on the 23rd 
^ J Uly, 4 8 4  Thjs roughly corresponds to  the date given in  the  Arbela Chronicle 
^ ’gusli). Our Arab sources, as it is known (cf. Tabari I , p. 875), give the 
j , l l l r " 5 hajdtilah and lurk (ibid., p. 878), resp., to the enemies of the king. 
p, ' llla the S tylite calls them  kiilnaje (§ 1 0 ) and hunnaje, resp. ; the Armenian 
(lî 0ri*c*e Lazar P 'arpec 'i has the name hephthalite (cf. Langlois, II , p. 349) 
Hie name in the  work of Sebeos is khuSan (Macler’s translation, p. 4).» 
j ^ ’u end of the fragm ent reports on the great invasion of the Huns
. in the course of the Byzantine war of K avad. «According to Procopius
loa
A . n. JUbHKOHOB, M o a im  E ( |)e c c ic n ii (C t . r i c r e p f i .  1 9 0 8 ) .
101 C lipuflC K IIC  IICTOMHIIKH, p p .  1C — 2 8 .
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(Pcrs. I. 8 ) and Evagrius (Hist. Eccl. I l l ,  43) armies of the Huns broke through 
the Caucasian Gates into Azerbaidshan, in  505, so th a t K avud was forced 
to call back his troops operating against the Byzantines and make peace .» 106
e) Extracts from the Chronicle published by Guidi (pp. 134—8).
Kmosko brings two fragm ents in translation. The firs t deals with the 
rebellion of B ahrain Coben (ed. Guidi, pp. 15 — 7) and the other w ith the 
Nestorian mission of Elias, M etropolitan of Marw, among the Turks 
(ibid., p. 34 — 5) and with the rain-making shamans of the Turks.
The passages reporting on B ahrain Ooben also m ention the «Gate of 
the Turks». In  this cormection Kmosko explains th a t, according to a B y z a n t in e  
varian t of the  reports on BahrSm Ooben, he went to the N orth, into 
Armenia, and  it  was here th a t he conquered the Turks, while the other 
versions (Arabic and Armenian sources) say th a t he fought the Turks in the 
regions of the Oxus. According to  Kmosko the chronicle under d isc u s s io n  
seems to indicate th a t  the campaign of B ahrain was directed against some 
Caucasian m ountain pass in the N orth.
I n  one of his notes Kmosko deals in detail with the literary activity 
of Elias the  account of which can also be found in the metric history of 
literature by cAbdi5flr. The chronicler tells about the city  of Marw th a t it 
was established by Alexander the G reat and its first name was Alexandria- 
Kmosko points out th a t  the Greek sources corroborate certain s t a t e m e n t s  
of the Syriac chronicler and he sums up the history of Marw from a n c ie n t  
times to  T im ur’s reign and our days. Elias worked in  the middle of the V llth  
century. «W e cannot state positively whether the missionary activity  of Elias 
of Marw preceded or followed the  Arab conquest. According to  Labourt 
(De Timotheo I  Nestorianorum patriarcha, Parisiis 1904, p. 42) : .Clironicon 
a Guidi editum  sub Maremmeh catholico (a n n . 643/6) m em orat Eliam  m etro­
politan! perm ultas e Turcis aliisque gentibus ad  fidem convertisse’. B ut the 
tex t of the chronicle does no t indicate when Elias became patriarch and hoW 
long he lived. Thus the exact date of the event cannot be fixed. I t  is also 
difficult to  tell who are m eant by the word .Turks’ in the tex t. Arabs speak 
of the E phthalites also as Turks, thus perhaps misnaming them. B ut we 
know positively th a t a part of K horasan was inhabited by E phthalites s o m e ­
times under Turkish rule.»
f) Extracts from the Liber Galipharum (pp. 139—41).
Km osk6  gives translation of the  very detailed report on the invasion 
of the Huns, in 395, in the second p art of the chronicle (ed. Brooks, p. 146).
105 Cf. S te in , op  ci'/., p . 98— 9.
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His numerous notes are mainly of chronological nature. The second fragment 
(ibid., pp. 146—7) deals with the age of emperor Herakleios, reporting also 
on the invasion of the Slavs in 623.
g) Extracts from the Ziiqnin Chronicle (pp. 142—5).
Kmosko gives three fragments of the chronicle in translation. With 
the publication of the first (ed. Chabot, pp. 4—7) Kmosko has the purpose of 
demonstrating the serious chronological errors of the chronicler. E. Stein 
has lately dealt with this them e . 100 The second fragm ent (ibid., pp. 24—6) 
recounts the war waged in 731 and 732 by Maslama and ja rrah  against the 
Khazars in  the course of which the gate «built by Alexander the Great» in 
the Caucasus was destroyed. The third fragment (ibid., pp. 4 3 —4 ) relates the 
March of M aiwan through the Turkish Gate and his battles with the Khazars.
Kmosko thinks th a t the second and third fragments contain some data 
°f historical value.
ft) Extracts from the Anonymous Chronicle of Events to 846 (pp. 146—7).
The im portant fragment which Kmosko brings in translation deals 
with the wars between the Arabs and Khazars from 715 to 728 (ed. Brooks, 
pp. 234—5). In  his notes Kmosko offers the data  of the parallel sources (Byzan- 
tme, Arabic).
x) Extracts from the Nestorian Chronicle of Seert (pp. 14S—52).
The extracts recount the story of the Byzantine girls sent to the Heph- 
thalites (ed. Scher, IV, 224), the marriage of the Persian king Yazdgerd 
(ibid., V, p. 316), events from the history of the HephthaHtes (ibid., VII, 
P- 107) and the history of Kavad and Jam asp (ibid., pp. 124—8).
The abstracts exhibit remarkable variations in the writing of the name 
,Jf the Hephthalites. According to Kmosko, «if the C3r.:.i\y^i< 
f°rnis express the genuine phonetic value of the name it would be possible 
assume th a t the original form of the name was kaftarnn which 
"ould have the same relation to haftaran as the word liunnaje to the 
riant kiilnaje. Unfortunately, we can say nothing certain about this matter.» 
'o question was also discussed by M arquart . 107 Although he did not explain 
6 causes of the strange variations, he indicated th a t the pronunciation 
X instead of the generally pronounced h is a peculiarity of the Armenian
IM Stein, op. Ci/., pp. 827 — f).
107 IVehrol und A inng, pp. 17*1 — 7.
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dialect of the Van region. In  connection with this question we may briefly 
note th a t the key to  this problem m ust be sought in the history of writing 
ra ther than in iingiiMtics. The Arabis form is the simple transliteration of a 
w ritten Syriac form The Syriac form 'x‘t —s  reflects the plural
*haftalan in Middle Persian, as the phonetic value of the Syriac letter -f is 
X and the letter “  in Middle Persian writing is both capable of denoting 
X and h. The form haya\,ila indicates (in Arabic source, as well as the 
name turk which is used as the fourth name of the Hephtalites, From 
all this it m ay be inferred th a t the author of the Seert Chronicle used, 
directly or indirectly, not only Syriac and Arabic106 bu t also Middle Persian 
sources.
j ) Extracts from the Work o/ M iiri ibn Sulaimün (pp. 153—6).
Km osko’s translated  ex tracts contain the following passages of M ari’s 
work : the chapter on the relations between Peróz and the Turks (Heph- 
thalites ; ed. Gismondi, p. 40), the reports on the death o f Péroz (ibid., p. 42), 
on the reign of K avad  and Khosrav (p. 45), the reigns of the Persian king 
Hormuzd and the Byzantine emperor Tiberios (p. 55), the reign of K hosrav
I I  (pp. 56—7), the story  of how Timotlieos converted the Turkish kaghan (p. 73) 
and the record of the conversion of a Turkish prince w ith his 2 0 0 . 0 0 0  
subjects to  C hristianity (pp. 112 — 3).
In  his notes Kmoskó deals mainly with the relation of M arl’s tex t to 
the Seert Chronicle,lon and he also refers to the parallel passages in Byzantine 
and Syriac records. As to the conversion of the Turkish prince, Kmoskó 
remarks th a t this event probably reflects the  Legend of Prester John on 
the basis of which W estern Christians in the Middle Ages looked for Christians 
in the mountains of Asia, hoping th a t  these will make an alliance with them  
against the M uham m adans.
k) Extracts from the Chronicle of Michael Syrus (pp. 156—219).
Of all Syriac sources Km oskó’s longest ex tract is taken from Michael’s 
chronicle. The reasons for this are the great length of the work and the great 
num ber of its references to the Barbarians.
The narration of events in the extracts begin with the periods of emperors 
Arkadios and Honorios and continue with the reigns of emperors Theodosios II, 
Markianos, Leo. Zeno and Anastasios. Numerous references are made to the 
invasion of the Huns into the Balkans and to their participation in the Byzan- 
tine-Persian wars. M ention is made of the battle  fought by Peróz against the
10" Cf. Graf, o p . c tl., p. 105.
w  Ib id .,  p .  201.
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ephtlialites. Kmosko gives numerous passages th a t deal with the history 
°f Justinianos’ reign. Among these we find the h istorj' o f the conversion 
01 ,̂0)'dijos, a ruler of the Huns, and of his battles fought against his brother 
Icf- Malalas, ed. Bonn, p. 431). D etailed d a ta  are found in these fragm ents 
, the invasions of the H uns and Slavs into the Balkans and about the 
«attles in which the  H uns partic ipated  on M esopotamian and Armenian 
" " to rie s . The ex tracts also contain some records of events th a t  took place 
' wring the reigns of em perors Justinos, Tiberios and Maurikios. Among these, 
special a tten tion  should be given to  the account of the em bassy of Zemarchos 
and to reports on the siege of Sirmium, on other events in which the Avars 
Participated and on the  deeds of the Slavs, Ants and Langobards in the Bal-
is. "Very im p o rtan t is the report on the «exodus» of the Bulgars the parallels of 
ich are known from other sources. Michael often refers to the history of the 
’azars. beginning w ith the age of em peror Herakleios. D etailed trea tm ent is 
8 "  en to the relations th a t  were established in the first half of the V H Ith  century 
Ween the B yzantine em peror and the K hazars and also to  the strifes of Arabs 
Khazars. R ecounting the events of the IX th  century, Michael often recalls 
lf role which the  Bulgars played in the Balkans. The last ex trac t of Kmosko 
tlu; full te x t of book XIV th a t  deals with the Turks. In  this Michael discusses 
e 0l'igin of the Turks, their habits, the history of their exodus and their conver- 
f ' ° 11 M uham m adanism . Copious notes are attached  which make about one 
"Mil 0f  the ex tracts. Kmosko also makes use of the Arm enian and Arabic 
"’¡ants of the chroniole and endeavours to cite all relevant d a ta  of the parallel 
 ̂yzantine and Arabic sources. (His work, as regards, for instance, the age 
Justinianos, compares in some aspects with E. S tein’s Histoire du Bas- 
‘nl‘ire.) Prom  the  viewpoint of literary  history notew orthy are the expositions 
^ m° 8k 6  in which he discusses the relation of the Syriac sources to the 
of Michael’s work. The work of Barhebraeus is not the  only source which 
b c°nstan tly  cites for comparison ; he also keeps in view other works, thus, 
lnstance, the  Chronicon civile et ecclesiasticum which was firs t published 
^ahniani. W ith regards to the la tte r B aum stark s ta tes11" th a t  its tex t 
!i * u tively» calls for a comparison w ith the te x t of Michael. In  the passages 
ri ^ ll8aed Km osko performs this comparison in a really thoroughgoing 
IP !ner' a 8̂ 0  keeps in m ind the possibilities which the comparison of 
ext 8 t( Xt W1kh the  Zuqnin Chronicle m ight offer for reconstructing the 
lri ,0  ̂Joannes Ephesinus. He makes detailed comments on the report con- 
«exodus of the Bulgars», bu t he does not yet refer to  Gy. Morav- 
3 s tudy  which discussed the parallel reports in B yzantine sources . 1 1 1
I"> O p. c it., p. 302.
U Jb X  (1030). pp. 53 — 00.
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There is, however, a la ter note, w ritten by Km osko’s own hand — the last 
note in the whole MS — in which he quotes a paper of Gy. Moravcsik published 
in 1927 on the conversion to  C hristianity of Gordas (Gordijos in Michael’s 
text), king of the H uns . 112
I) Extracts from the Syriac Chronicle of Barhebraeus (pp. 220—30).
The reports of the ex tracts cover the time from Theodosios the G re a t  
to  Romanos. The last of them  deals w ith the Transcaucasian invasion of the 
«Slavs» (Russians) in 943. A separate fragm ent discusses the origins of the 
Saljuk dynasty . 1 13  Most o f  the fragm ents discussed are taken  from the C h ro n ic le  
of Michael Syrus. Kmosko never fails to refer to these parallel passages. 
The close relation existing between the texts of Michael and B a r h e b r a e u s  
is exhibited with particu lar clarity  in Km osko’s firs t draft (A II , pp. 137—54) 
where Kmosko presents the two tex ts in parallel columns. W hat makes the 
tex t of Barhebreaus valuable is not so much its few factual divergencies, 
bu t ra ther its way of frequently spelling certain names in forms different 
from those in Michael’s tex t. F u rther variants of these names are also to  be 
found in  the Arabic version114 of Berhabraeus’ chronicle. These are given by 
Kmosko in his notes. There is, for instance, a  vory instructive d if fe r e n c e  
in the spelling of the nam e of a  son of Saljuk. The Syriac tex t of Barhebraeus 
has Jagbu, while the Arabic writes Baiyu. While, however, the Arabic spelling 
may b e  a graphic varian t for Jabyu, the same cannot be said of the S y r ia c  
variant.
m ) Extracts from the Church History of Barhebraeus (p. 230).
Kmosko translates the story about the conversion to Christianity of 
the Turkish ruler with his 200,000 subjects, as recorded in the Chronicon 
Ecclesiasticum (ed. Lainy II I , col. 279 — 81). The people referred to is c a lle d  
turk by Barhebraeus, bu t he also mentions the tribal nam e kerait.
F urther extracts are not published, and this is, in our opinion, an 
omission as i t  will be seen from w hat we are about to say of this m atter. 
As we mentioned above (p. 56), parts of Iran ’s frontier territories, adjoinig 
Afghanistan, and her W estern territories bordering on N orthern Mesopotamia
112 M agyar Nycln  [H ungarian Language] X X III  (1927), p . 2(53 (K).
113 T he Turkish translation  o f  E . A. WalliH B ud ge’s English version (A bfl'l
f'arnr. T a rilii  I  (Ankara [1045]: T iirk  Tarili K urum u Y a y m la rn td u n 'll  .Seri. N ° 11.)
show s tho im portance a ttach ed  to Uarliobraeus’ work by the investigators o f  Saljuk
history.
CF. Clruf, op. c i/., pp . 274 — 5.
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were inhabited by a people called qadiS. Noldeke1 15  and, of late, H onigm ann , 1111 
°n the basis of Joshua the Stylite and Byzantine sources, succeeded in locating 
precisely the dwelling-place of the W estern qadiS near Mosul, in the vicinity 
°f Singara and Tebet. M arquart suggested their common origin , 1 1 7  in spite 
,Ji the great geographical distance between the E astern and W estern qadiS, 
Since, however, he added no new facts to Noldeke’s data , his argum ent is 
not, convincing. We, on the other hand, believe th a t there is a passage in 
the Chronicon ecclesiasticum which m ay decide this problem. In  this passage 
(Chron. eccl. ed. Lam y, II I ,  col. 159„,17; 17512.]5 lK) dealing with the history 
of the Eastern v iap fyhns  it  is stated  th a t, in electing the m a p fya n  in 
‘ uigara, in the sixties of the V IIIth  century, the choice fell on the ecclesiastic 
OQnnea Chionita | «1 °  »*~i who then succeeded another Joannes. We
d th a t the connection between the yyónfayá)  and the Middle Persian yjjon 
names is obvious, while the mentioning of Singara indicates th a t, in this 
caae too, the geographical appurtenance of the name qadiS to  the y,ybn is 
, Bame as in the case of the qadiS of Afghanistan. We discuss this question 
'n detail elsewhere, and  we only wish to say here th a t the yjjon name on the 
ePntholite coins as well as this new Syriac date have, in our opinion, extra- 
t)rdinary significance no t only for establishing the identity  of the Chionitae 
? enti°ned by Ammianus Marcellinus among the Mesopotamian allies of 
''liPür, but also for locating the H ephthalite xyón, th a t is, the W hite Huns, 
thus, for solving the question of the H uns . 316
D) Extracts from Syriac Hagiographies (pp. 231—41).
) Extracts from the Life of Ephraem (pp. 231—2).
The fragm ent given here by Kmoskd was edited by Lam y in the second 
°lunie of E phraem ’s works (II, p. 74—5). In  a long note Kmosko subjects 
*e fragm ent’s report on the invasion of the Huns into Edessa to a very 
j^eful scrutiny. He writes, among other things : «The firs t appearance of 
,,e Huns on the  frontiers of the Roman empire was observed in 375 when 
a<:y > under the leadership of Balamber, pushed their way through the land 
r the Alans and a ttacked  the Goths (cf. Ammianus Marcellinus, X X I, 2—4 ;
8 ., ; Eunapius frg. 42 ; Jordanes, G e tica; Cassiodorus, Hist. trip.
13). Taken in itself, the assumption is not impossible th a t the invasion
Xtildeke : Z D M d  X X X II I ,  pp. 1 5 7 - 0 0 .




W e have dealt w ith  this problem in detail in M agi/nr X t/e lr  L 11954), pp.
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of the Huns took place towards the end of St. E phraem ’s life or in the time 
of Eulogius’ episcopate, and we would no t like to endorse the judgm ent of 
Rubens Duval who rejects as erroneous the opinion expressed to  this effect 
in the Paris recension of E phraem ’s Life (Litter. Syr.-, p. 335). Nevertheless 
it m ust be adm itted  th a t, a t present, we have no historical argum ents with 
which to buttress this report of the biography.» Kmoskó discusses the relevant 
passage in the homily ascribed to Ephraem  as well as the Armenian biography 
of Ephraem , and he also indicates th a t  the Legend of Euphem ia too reports 
on an early invasion of the Huns into Edessa (cf. Migne, Patrol. Graec. CXVl. 
145). B ut Kmoskó does not a ttach  decisive im portance to the testim ony of 
these reports. Of late. M arquart too referred, in this connection, to the date 
in  the Legend of Euphem ia. We m ust, however, note th a t a Greek variant 
of the Legend gives 395 as the date of the event . 110 This means th a t  this rep o rt  
in the Legend of Euphem ia cannot b e  used to authenticate either the in v a s io n  
of the Huns, allegedly prior to 373, or the alleged invasion of the «White 
Huns» m entioned in the above-discussed Life of Peter of Iberia.
I)) Extracts from the Life of Peter of Iberia (p. 233).
Km oskó’s passage which is taken from Raabe's edition (pp. 4  — 5) 
speaks of the allegedly Caucasian homeland of the W hite Huns and of their 
alleged invasion into Byzantion. Km oskó’s notes to the translated  tex t con 
sist of a few words only, bu t the em pty spaces reserved indicate his original 
intention to enlarge on his comments. W e  only wish to note here th a t the 
W hite Huns, according to the report of Prokopios (Bell. Pers. I, 10), were 
not nomads and they lived not in the Caucasus, bu t on the Northeastern 
borders of Iran . The reason of the biographer for calling them «White Huns» 
instead of Huns is th a t, in his age, the empire proper of the Huns had long 
been disintegrated, bu t all the more im portan t was the röle which the Eastern 
neighbours of Iran , the H ephthalite W hite Huns, played. I t  was by the same 
working of the chronicler’s mind th a t the name of the H ephthalites got into 
a varian t of the Legend of Euphem ia . 120 There can be no doubt th a t  the 
references of this varian t point erroneously on the one hand to  the H ephthalites 
living east of Iran  and on the o ther to the invasion of the Huns into Edessa, 
in 395 — an event well a ttested  by other sources.
c) Extract from the History of the KarkU df-Bét S 'lók Martyrs (pp. 235—6 )•
Kmoskó translates from B edjan’s edition (II, p . 518 ; also p u b lish e d  
by Brockelm ann, a fact unm entioned by Kmoskó) and on the basis of Hoff*
111 E d . Gebliarrit, vp . c il., p. 150, ; of. M arquart : Cattcasica  VTII (1031), P-
'=» Ib id ., p . i e i r
120.
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mann’s review 121 the passage wliich reports on the campaign of the Persian 
king Yazdgerd against the people called \Sol. After the campaign Yazdgerd 
•lad a town built with the name of Sahristän-i Yazdgard on the  territory of 
tiie col people. Kmoskö notes th a t Y uqut mentions three towns by this name 
and «it is very likely th a t the chronicler refers to  the first of these, for Elisha 
too mentions th a t  Yezdegerd, waging continuous wars, from the fourth to 
the eighth year of his reign, against the KuSan Turks, kept on replacing his 
troops, and he also built a town where he set up his court during these wars 
(Langlois II , p. 186).»
Barthold and M arquart also investigated the question of the r.ol people 
~~ a clan of the W hite Huns living near Gurgftn and also known to Muham­
madan sources. Barthold erroneously held them  to be Turks,1"  while Mar- 
quart’s opinion was th a t the col also appeared in the Caucasus, in later times, 
Wftst of the Caspian See . 123 He regards the name Col borne by the fortress 
°f Derbend as a proof of his assumption. We m ust, however, point out th a t 
the name in question is known as Cor to all Armenian authors (so to Prokopios 
also, Bell. Goth. IV, 3 : T^ovg).1-1 The form Col is used only by the Albanian 
1>l0ses K alankatvacri who wrote in Armenian . 126
&) Extracts from the Marlyrology of M är Grigör (pp. 237—9).
Kmoskö quotes from Bedjan’s edition those passages of the martyrology 
which report on the hangaräye people. Hoffmann also reviewed these fragments 
111 his work mentioned above. With regard to the name hangaray?. Kmosko’s 
comment is as follows : «As to the interpretation of this word two opinions 
5lave been advanced. Hoffmann ( Auszüge 81737, 294) reads this word as 
"a)graje and takes it to  mean the eger [heger] people th a t lived in the region 
Kolchis. He makes this conjecture on the assumption th a t he passage 
sPeaks of the war which, according to Prokopios (Bell. Pers. II , 15—17) broke 
°u t in 541. B ut th is is an untenable supposition . . . There seems to be more 
Probability in B raun’s conjecture (Das Bitch der Synhados, S tu ttgart und 
'ten , 1900, pp. 32, 35) who surmises the Khazars under this name.»
c) Extracts from the Biography of Mär Aba (pp. 240 — 1).
From tliis writing again Kmoskö brings those parts in translation 
(following the edition of Bedjan) in which the name of the Caucasian people
151 A bh. I Ur die K un de des M orgtn l. V II/3  (Leipzig 1880), pp. 43 — 00; cf,
 ̂ •oekelm arm , S y r . Gramm*., p p . 50—08; Pigulevskaya: y*ieniie 3an. (Cep. Boctokob.),
Ns 180, p p . 215— 29.
E nz. I s l.  IV . p . 972, s. v. Türken.
123 Ung. Jahrb. I X  (1029), pp. 07, 1 0 2 - 3 .
124 Cf. H . H übschm ann, A nnen . Gramm. I, 218 — 0.
E d . Sahnaznrean I, 274l0.
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kangaráyP. occurs. He indicates in his notes th a t the same people is mentioned, 
in connection w ith the same historical events, in two Nestorian works, but 
the writing of its name is slightly a t variance in the two. The martyrology 
of Már Grigór writes hangar rye, while the Life of Már Abá uses the variant 
kangamyl.. «What people is here referred to? — asks Kmoskó — I dare not 
decide.» He says further «that the name IcangarSji reminds one strongly 
of the old nam e xdyyag applied by K onstantinos Porphyrogennetos to the 
Peclienegs, while the name hangarOyé is similar to hungari. I  do not know 
whether this sim ilarity would adm it far-reaching conclusions.»
We think, however, th a t  lvinoskó should not have left this question 
open. A closer investigation bears out th a t  both the m artyrology of Mái’ 
Grigór and the  Life of Már Aba are translations from Middle Persian originals. 
This is clearly indicated both by the great num ber of Middle Persian loan­
words and by the translation character of the Syriac text. The very detailed 
comments of both authors on the internal condition of the Persian empire 
can also be best fitted  into the time preceding the M uhammadan conquest. 
Thus the difference in the first le tter of the name m ust be explained by stating 
th a t both ways of writing go back to the letter n  of the Middle Persian 
original which latter, in th a t script, had double phonetic value : h and /• 
W hen the authors undertook to  copy the unfamiliar name from the Pehlevi 
original, they  faced two choices. The author of the Life decided on % a n d  
so used the character y  of the Syriac script for the first le tter of the n a m e .  
The author of the m artyrology read h in the original and so began the name 
with a Syriac h letter. From  all this the conclusion follows th a t the yangarátfí 
people of the Syriac writings is identical with the hangar people m e n t io n e d  
by the Em peror K onstantinos . 1215 We hold th a t this fact is of very great im­
portance from the viewpoint of Pecheneg, pre-Conquest H ungarian and even 
of Eastern European history . 127
B )
Ivmoskó's second MS, like the first, is w ithout a  title  page and a preface. 
Taking a title  script in the Syriac volume as a cue, the title  of the second MS 
m ust have been approxim ately this : «Arab W riters on the Peoples of Gog 
and Magog». The MS is in H ungarian and would am ount, in print, to a b o u t  
740 pages. I t  contains ex tracts from 20 Arabic writings on geography a n d  
15 Arabic works on history and other subjects. Extensive introductions, dealing
150 Wo studied  th e  biographios o f  Már Grigór and Már A b a in nn essay  written  
in H ungarian : I V  —I X .  századi népmozgalmalc a steppén  [M igrations o f the peoples on 
the S teppe in tho in the IV  —IX tli  centuries] (B ud apest 1954) the results o f which "'e 
hope to  publish in E nglish  as well.
117 Ib id ., pp . 38 — 45.
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"ith the history of literature, and numerous and copious notes of explanatory 
nature are added. They contain verbatim translations of those passages of 
the above-mentioned sources which refer to the nomadic peoples of the 
Steppe.
Judging by the references of the Syriac volume, the firs t draft of the 
‘S — at least in p art — must have been completed by 1923. In  a lecture12* 
delivered in the H ungarian Academy of Sciences, on the 19th of March, 1928, 
Kmosko referred to this writing of his as a work which, «alas, has remained 
so far unpublished». I t  can be stated, by the quotations in the MS, th a t the 
final version of the work was completed by about 1927.
In this work, unlike in his Syriac volume, Kmosko deals with sources 
well-known from monographs and articles. Nevertheless, what he undertakes 
13 more than a mere summarising of findings. His introductions to and notes. 
°n t*le sources are based on independent research and contain many findings 
which, even today, strike one with their novelty and are, in more than one 
Respect, very significant. Although Kmosko did not have the purpose, at 
‘hut time, to give a comprehensive picture of the geography and history of 
fche Steppe, his scattered notes to the individual sources present, in fact, 
a coherent whole of geographical and historical informations.
As regards its dimensions, this work of Kmosko is one of the largest 
E lections of Muhammadan sources. The two parts of the work, one dealing 
w,th the geographical and the other with the historical sources, would each 
n‘ake about 370 printed pages. The pages in certain parts of the MS are badly 
r,1'xed up, but have been assembled, without practically any loss, from the 
'̂vo packets of MSS. Only the Idrisi extracts, which are indicated in the 
'introduction, are missing. As to these extracts, it may be assumed that 
nos^6 had awaited the Xmvarizmi edition of H. Mzik which was actually 
Published in 1926 but had not yet reached Kmosko in 1927.
This work, like the first, begins with a general orientation dealing with 
questions of transcription, the structure of Arabic proper names and with 
Arabic bibliographies. The rest of the work, the geographical and historical 
Parts have an identical plan. Both parts begin with introductions to the 
Individual sources which are then followed by the annotated extracts. The 
U'atorical part ends with an extensive chronological synopsis which comprises 
>Qth the Syriac and Muhammadan sources and refers to the parallel data 
tak.-u from Byzantine and other sources. There is also a one-page list in the 
°  packet containing the names of the most frequently quoted works.
Kmosko’s interest is concentrated upon those Muhammadan sources 
which refer to the Turkish peoples and the Magyars, living on the Steppe 
111 Southeastern Europe. So, in reviewing the work, we shall pay particular
,SB A I, p . l i .
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atten tion  to  these. Yet in the case of these sources we must reiterate, with 
added emphasis, w hat we said of the Syriac sources : relevant articles and 
monographs, th a t  have been published since Km osko’s death, would fill 
a smaller library. Hence we had to give up the idea of an even approximately 
complete enum eration, all th e  more, since the bibliography of recent works 
on Arab authors is accessible in the Supplementbande of C. Brockehnann, in  the 
work of G. Graf, which has been often quoted above, and also in the r e c e n t  
excellent works of the Russian scholar V. M inorsky.,":*
The table of contents of the «Arab W riters on the Peoples of Gog and 
Magog» is as follows :
1 . W riters of Geographies.
A) Table of Contents A I, pp. 13 — 4 -f- A II I . pp. 206—11 (cf. M I 391 — 5).
B) General Inform ations M il ,  pp. 1  — 9.
C) In troduction  to  the Works of Arab Geographers I  M i l ,  pp. 10—78.
D) E xtracts from the Works of Arab Geographers M il ,  A I.
Introduction Extracts
a ) X  uwarizml M il, pp. 13 — 6
b) jarml p. 17
c) H&run ibn Yahya p. 18 A I, pp. 1 2 3 -3 2
d) Ibn A'urradadbih pp. 21—3 A l,  pp. 1 7 - 3 1 + 4 9 - 7 4
e) Ya'qiibi p. 24 A IH , p. 206 : 8aé
f) Ibn al-Faqih pp. 25 — 7 M II, pp. 134 — 53
g) Qudáma pp. 2 8 - 9 M II, pp. 154—69
h) Ibn Fadián p. 31 M II, pp. 3 1 9 -3 8
i) jaihani pp. 33 — 49
j) Ibn Rusta pp. 51 — 4 M II, pp. 1 7 0-205
k) AbO Dulaf pp. 55 — 9 A I, pp. 196-210
1) Bal*i pp. 59 — 60
m) Ista^ri p. 61 M il, pp. 2 1 0 -5 5
n) Ibn J-*auqal p. 62 M U , pp. 2 5 6 -8 8
o) MuqaddasI pp. 63 — 4 M H , pp. 2 8 9 -3 1 0
p) BakrI p. 65 A l,  pp. 133 -5 1  +
M il, pp. 311—8
q) AbQ Hamid pp. 66—7 A I, pp. 153 — 65
r) IdrlsT pp. 6 8  — 9
s) Sam'áni p. 70
t) Y&qBt pp. 70—2 A I, pp. 166 — 93
1211 In his oditionH o f tlie H udftd  a l- 'Á la m  (Gibb M em . Ser, N S. X I) and o f  Marvazf 
Forintig F und, vol. X X II ) .
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u) Qazwini p. 73 A I, pp. 212 — 32
v ) Ibn  Sa'id p. 74
w) Dimisql p. 75 A l l ,  pp. 1 — 17
7) AbO-l-Fida’ pp. 77- 8  M i l ,  pp. 339 — 62
To the ex tracts from the works of Ib n  R usta  and BakrI Kmosko also 
Ldded the parallel passages of the Persian GardizI (M II , pp. 206 — 9 , 318). 
^ rd iz i’s reports on the N orthern  peoples are also published consecutively 
A I, pp. 75—104, 119—22).
2 . Arab Historians.
Table of Contents A I, pp. 14 — 5 +  A l l ,  pp. 19 — 27.
) Introduction to  the  W orks of Arab Historians M il ,  pp. 79 — 132 
) Extracts from the W orks of Arab Historians M il ,  A l l ,  I I I .
Extracts from other W orks A I I I ,  pp. 118—36
0 Table of Chronology A I I I ,  pp. 159—205 +  M I, pp. 591 — 2  
) List of the m ost frequently  quoted W orks A m ,  p. 155
B) In troduction  (pp. 79—132).
a) General C haracterisation of Arabic H istoriography (pp. 79 — 83).
b) E arly  R epresentatives of Arabic H istoriography (pp. 84 — 90).
In troduction E x trac ts
c) B aladurl p. 91 A l l ,  pp. 28—69
d) Y a'qübí p. 92 A l l ,  pp. 70—104
e) Dainawari p. 93 A l l ,  pp. 106—28
f) Tabari pp. 94 — 6 A l l ,  pp. 1 3 0 -9 0
g) Eutychios p. 97 A l l ,  pp. 1 9 2 -2 0 8
h) Agapios p. 98 A l l ,  pp. 2 0 9 -3 2
i) Masrudl pp. 99 — 111 M il ,  pp. 3 6 3 -4 3 7
i ) Maqdisi pp. 1 1 2 -9 A IH , pp. 1 - 2 3
k) Ib n  Miskawaih pp. 1 2 0 - 1 A II I ,  pp. 70—82
1) Ta'alibi p. 1 2 2 A H I, pp. 34 — 69
m) BirOni p. 123 A H I, pp. 2 5 -3 3
n) Elias NisibenuB pp. 1 2 4 -5 A m ,  pp. 84 — 94
o) Ib n  a l- / t ir  
p) Ib n  X aldün
p. 126 
pp. 1 2 7 -3 2
A i n ,  pp. 9 5  —1 1 ()
D) E x trac ts  from other Sources (cf. A l l ,  25—27).
a) N adlm  A II I ,  pp. 118 — 9
b) K asyarl A II I ,  pp. 121 — 36
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E) Chronological Synopsis from 375 to  696 A. I).
A III, pp. 195 — 205 +  
M I, pp. 591—2
.F) List of Works most frequently quoted A III. p, 155
I. AVR IT E R S  OF G E O G R A PH IE S
B )  General Information (M II, pp. 1—9).
Tliis chapter presents first the custom ary m ethod of transcribing Arab 
letters. Then the structure of the Arabic proper names is explained. This is 
followed by a very im portant passage th a t deals with ancient Arabic biblio­
graphies. The significance of this part of Km osko’s work consists in the fact that, 
a t  the tim e of its composition, no adequate historical survey of Arabic geo­
graphical and historical literature had existed. The I l l rd ,  IV th  and supple­
m entary volumes of the Enzyklopaedie des Islam  had not yet been published, 
and so Kmosko could not have used the im portant articles DjuqhrafiyO- 
(J. H. Kram ers) and T a ’rllch (H. A. R. Gibb) of the supplem entary volume. 
I t  was only after the completion of Km osko’s work th a t the im portant surveys 
by B arthold of M uhammadan historical and geographical writings were 
published 130 which later also furnished, in m any respects, a foundation for 
the im portan t new surveys of Minorsky. Thus Kmosko based his introductions 
on independent researches. The moat im portant sources, in this his work, were 
the ancient Arabic bibliographies. Of these he perused the works of Ibn  Qutaiba, 
N adlm , AndalusI, Y aqut, Qifti, Nawawl, Ibn  Xallikun. Barhebraeus and 
Hajji Xallfa. I t  was from these works th a t he took his d ata  about the life 
and  literary  activ ity  of the authors discussed, unearthing some facts hardly 
known in previous literature on the subject.
Kmosko begins by quoting the well-known words of Andalusi (p. 47) 
abou t the  beginnings of Arabic learning. According to him Man-stir was the first 
o f the  califs to patronise sciences. Then Ma’mun appealed directly to the 
B yzantines in order to acquire the most famous works of Greek scholars, 
am ong them  the works of Ptolemaios.
C) Introduction to the Araliic Geographical Writings (M II, pp. 10- 78).
a) X uw arizm i ( M i l ,  pp. V i—6).
As we mentioned above, Kmosko, at the time of writing his work, had 
not a t his disposal the Kitab sHrat al-ari (ed. Mzik) of Xuwarizmi, this most 
noted Arab redactor of Ptolemaios. Hence he had to limit his expositions,
lan In th e  Introduction  to his fucsiinile-cclition o f  the H itd itd  nl- A h n i.
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'vhich are very notew orthy, to  the biography and literary  activ ity  of lu w á -  
rizmi.m
1') Jármi (p. 17).
Muslim ibn Abi Muslim al-Jarm l wrote his work, which later got lost, 
ln the middJe of the IX th  century, after his re tu rn  from Byzantine captivity. 
He wrote on Byzantine history, geography and on the conditions of peoples 
living in the neighbourhood of Byzantium  (D anubian Bulgars, Avars, Volga 
E lg a rs  and K hazars : Mas'tidi, Tanblh,  pp. 189—90). Ja rm i’s work is quoted 
by  IbnX urradadb ih  ( B O A  VI, p. 105), Qud&ma ( B G A  VI, p. 257), M as'udi 
(¡IG A  VIII, p. 179) and Id r s (transl. Jau b e rt II , p. 290). ja rm i has the 
Peculiarity of calling the Black Sea Bahr al-yazar,  and we find  the same 
designation in the quotations from his work. Following this observation, 
Kmosko rejects the assum ption proposed by H arkavy and accepted by 
^ arquart,M also th a t the description of the N orthern  peoples in the work of 
R usta was taken from Ja m il's  work, although it is Caspian Sea th a t 
R usta called Bahr al-yazar (B G A  V II, p. 141).133
c) Hiirun ibn Yahyii (p. 18).
I t  was the now lost work of another prisoner of war returning 
from Byzantium , Hárfln ibn Yahyá, whence Ibn R usta  (B G A  VII, pp. 
*1'* sq.) took certain passages and inserted them  into his work. Kmosko 
takes special interest, from the viewpoint of his them e, in the description of 
the foreign mercenaries who watched the gates of Byzantium . He thinks, 
however, th a t  H itrun’s description of Rome is much less trustw orthy . Kmosko 
discusses the assum ption of M arquart th a t YahyII, who mentions Boso, the 
king of Burgundy elected in 879, wrote his work about this d a te . 13 '1 Kmosko 
lejects this view, arguing th a t  the Arab Burján  is not the name of Burgundy 
but of the  D anubian Bulgaria.
The extracts (A I, pp. 123 — 32) contain H arim ’s descriptions — quoted 
Ibn R usta — of Constantinople and of the road leading from Askalon 
,Q Rome.
Ibn Xurradndbih (p . 21 — 3).
In  his introduction Kmosko first discusses the three genres of geo­
graphical literature th a t were developed in the IX th  century and bear the
131 Cf. Cxoglfdy : Ac/a Orient. H ung. Í (l!)f>0), pp. 4<J — 54.
la2 Strei/züge, p . 20, 28, 144 (K)
laa Cf. M inorsky. HutlTtd "' AIni” , pp. 410. 4 2 2 -  H, 430.
134 Sfreijzihje, pp . 20!) — 70.
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traditional titles : kitab al-buldan, kitHb-al-masAlik iva-l-mamHlik and kitab 
al-yara]. Then he discusses in detail the activ ity  of Ibn A 'urradadbih, the 
contents of his Kit&b-al-mcts&lik ioa-l-iiiamdlik and also the hypotheses of 
de Goeje about the two editions of the work.
The ex tracts from the work (A I, pp. 17 — 31 +  49 — 7 4 ) contain the 
titles of the world’s rulers and the descriptions of the province Sag and of the 
roads leading to  Sas and tow ard the Turks and the description of Ferghana. 
Km osko’s notes to  these portions of the tex t are quite copious ; they amount 
to about four fifths of the texts. Km osk6  also gives a thoroughgoing trea t­
m ent to those portions of the tex t which deal with the Byzantine empire, 
the countries of the N orth and with the roads leading to these lands. In  what 
is one of the m ost carefully elaborated parts of his work Kmosko translates 
and comments on the travel reports of Sallam as reproduced by Ibn  Arurra- 
dadbih. H e publishes, on p. 71 of A I, an illustration portraying, on the basis 
of the text, the Gate of Alexander the Great.
c) YaqUbl (p. 24).
In  his introduction Kmosko reviews the contents of Ya'qQbi’s geographic­
al writing and notes th a t «the available MS of the work is defective. I t  is quite 
a loss th a t we do n o t possess Y a 'qub i’s reports on Armenia, since he, judged 
by the parallel passages of his historical work, was more familiar with the 
history of this country than  the other Arab authors.»
Kmosko publishes no extracts from Y a'qflbi’s work, and, judged by 
w hat we find on p. 206 of A II I , i t  was only the description of Sas th a t he 
intended to  publish in his work.
!) Ibn al-Faqih (pp. 25— 7).
In  his detailed introduction Kmosko dealB with the assertion of an-Nadim 
th a t Ibn al-Faqih «skinned» the work of ja ih an i. «The probability is tha t 
our author did n o t know of ja ih a n i’s work, and so he could not use it. The 
loci of sources (see below) which we collected from the works of authors who 
used Ja ih an i’s w riting are absent from the compendium of Ibn al-Faqih. 
The problem is definitely settled by the statem ent of Muqadassi (BOA  III, 
p. 16) : ja ih a n i believed th a t the world had fives seas ; Ibn  al-Faqih knows 
of four only! (B G A  V, p. 7).» Kmosko does not yet mention the MS of Ibn 
al-Faqih which was discovered in 1923.,36
134 Ct. A. Zcki Validi T ogan, Ibn  F adlân’s Beisebericht: A bh. / .  d. K unde des M or- 
l/cnl. X X IV /3  (L eipzig 1939), p . VII.
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The ex tracts (M il, 134 — 53) contain portions from th e  introductory 
part of the work and  passages dealing with the oceans, the  B yzantines, N orth ­
ern Persia, commercial relations of the Slavs w ith  th a t country, Azerbaidshan, 
•Armenia and K horasan.
(J) Qud&ma (pp. 2S — 9).
In  summing up the life and work of Qudam a, Kmosko relies mainly 
°n Y aqo t’s work. «The list of the roads leading tow ard the land of the  Turks 
tallies, alm ost verbatim, w ith th a t  of Ib n  A urradfldbih, only the firs t is some- 
what more detailed. I t  seems th a t the two authors drew upon the  sam e source, 
but Ib n  A urradadbih  inserted a shortened version of the source’s tex t into 
his own work.»
The ex tracts (M il. pp. 154—69) contain the  description of the roads 
leading into Turkestan, giving their length as well as a report upon the  peoples 
living on the borders of Islam .
h) Ibn Fadlân (p. 31).
In  his introduction Kmosko does no t yet m ention the new Meshed text 
Ibn F ad lân . 130
The ex tracts (M II , pp. 319 — 38) contain Y a q u t’s varian t of the 
travel report.
i) Jaihani (pp. 33—49).
Among the Arabic geographical writings the oldest and m ost valuable 
report on the N orthern  peoples was prepared by ja ih an i, Kmosko, in his 
"'ork w ritten in German, gives a very thoroughgoing trea tm en t to  the Jaihani 
Problem. A comparison of tex t shows th a t Kmosko regarded his German 
expositions as his final cony (cf. below, p. 85 — 8 ).
1) Ibn Rn-sta, (pp. 51—4).
The m ost im portan t extractors of ja ih a n i’s work were Gardizi and 
Ibn R usta. The editor of the la tte r’s work, de Goeje, puts the  date  of com­
position before 902. This date, of course, iB connected with ja ih a n i’s time ol 
c°niposition and, indirectly, has a very g reat significance in assessing the
130 P ublished  in tlie  work quoted  in tho prev iou s note . I t  wos ed ited  for tlio  
Hrat tim e b y  th e  S o v ie t A cadem y o f  Sciences : nyTcmccTBiie MOii ‘t’afljiana na Bojiry, 
ni)4- pe/i. M lO. KpaMKODCKOro (M .-J 1 . 1939); i f .  Cnegledy : Acta O rient. Hunt). I , pp. 
-17 —(io.
151
7 4 k < x, lii; 1. 1:: u  v
th e  date  of the description of the N orthern  peoples. I t  is one of the most 
im p o rtan t findings of Km osko th a t  he clearly dem onstrates de Goje’s error 
as to  the date  of I  bn R u s ta ’s work.
The final copy of both the in troduction and the ex tracts  (M II, PP- 
170 — 205) are to  be found in the Germ an work of Kmosko (cf. below, p. 87 — 8 )-
k) AbU Didaj (pp. 55—9).
Km osko discusses in detail the alleged travel report of AbQ Dulaf- 
He does no t a ttach  too g reat a value to  the  w ork . 137 «M arquart, on pages 74 sqq 
of his Slreifzilge m ade strictures upon the passages of the risnla which report 
on the T urks, dem onstrating th a t  the order of the Turkish tribes was un­
questionably erroneous, but his critique was still too mild. He thought that’ 
the  travel itself was perhaps a fact . . . H is restrained criticism can only 
be explained by his failure to study  intensively the  second p a rt of the 
th a t  recounts the  return  of the  au thor. I f  he had scrutinised th is p a rt of the 
work, he would have certainly learned th a t Abfl D ulaf never visited Inclif1 
and th a t  he took his d a ta  abou t In d ia  from the tales of travelling merchants.» 
Km osko had not yet known of the new, Meshed MSS of the  risaJa-s of Abii 
D ulaf . 138
The ex tracts (A I, pp. 196—210) contain the full te x t of the « tra v el 
report» as preserved in the work of Yflqut.
1) Balyi (pp. 59—60).
Km osko, on the basis of Y aqO t’s IrS6d, reviews the facts of B al^i’s life 
and, following the  Fihrist, discusses his lite rary  activity . A lthough Kmosko 
was in terested  in the problem of the  «AtlaB of Islam» as well , 130 he is content 
here w ith a mere reference to  the basically im portan t article of de Goje . 140
vi)  Istayrl (p. 61).
Km osko reviews in  detail the  MSS of the work and indicates that, 
in  his translation, he will pay  particu lar atten tion  to the im portan t variations 
th a t  occur in the G otha MS.
1!1J Cf. H . Mzik: OLZ 1042 Sp. 2 4 0 - 2 .
108 T he first risa la  wan pu blished  b y  A . Rohr-Snucr in B onner O rim talia tisvlK  
S tu d ic n ,  R oft 26 (S tu ttg a rt 1039), th e  second  is be ing  prepared for ed itio n  b y  P rof. Mi' 
norskyj cf. B S O A S  X 1V /3, p. (581.
130 Cf. his rev iew  o f  K . M iller’s M a p /x te  A rabicac  in Kuriisi Csom a A rch. II (1027) 
pp. 322-4.
1)0 Cf. now  : J . H . K ram ers : A cta O rien lalia  X  (1032), p p .  9 — 30.
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The ex tracts (M i l ,  pp. 210 — 55) contain a considerable part of the 
w°rk in H ungarian translation, with notes : the introductory parts which 
ave im portant bearings on the problem of iqlim, the descriptions of Armenia, 
Arrau, Azerbaidshan, the Ivhazar See (Caspian Sea) and of Transoxania. 
The notes make about one fifth of the extracts.
11) Ihn Hauqal (p. 62).
In his introduction Kmosko tells how Ista^ri and Ibn H auqal met 
anfJ how the work of the la tte r was w ritten (cf. BG A, II , p. 236). He doeB not 
sPeak of the MSS of Ibn  H auqal’s work . 141
The ex tracts (M il, pp. 250 — 288) contain the same parts as in Is ta^ ri’s 
caw excepting the description of the Sea of Rfirn. Among the explanatory notes 
the portion dealing with the Armenians there is an extensive and im portant 
note (p. 265) on the accession of the Armenian Bagratid dynasty  to the throne.
Muqaddasi (pp. 0-3—4).
The work of Muqaddasi (Maqdisi), who was the best representative 
°f the B al/i school, is the last one among the M uhammadan geographies 
lllt have direct inform ation about the peoples of the N orth. After Muqaddasi 
tab writers of geography, almost without exception, are content with copying 
Wevious reports, oblivious of the great changes th a t were taking place both
111 the N orth and in the E a s t : Kievan Russia conies into being and this 
’reaks the dominance of the Khazars, the Magyars, under the pressure of 
*he Peclienegs, leave Southern Russia for Central Europe, Turkish dynasties 
¿lace the rule of the Sflmlnid D ynasty and, in the first half of the X lth  
Century, the Oghuz Turks begin their march towards Ivhorasan.
The extracts (M il, pp. 289 — 310) contain the description of Trans 
° xania.
I*) B akn  (p. (i5).
, In his introduction Kmosko reviews the nine fragm ents of B akri’s work. 
e Points ou t th a t the work, with its very im portan t bearings on the history 
Slav peoples , 112  is very significant, in  virtue of its quotations from the 
 ̂°rk of ja ih an i, for the history of the Turkic peoples of the Steppe and also 
0111 the viewpoint of Magyar history. U nfortunately B akri’s work is in
111 Cf. K ram ers’ Prefuce tn the first, fuse, o f Ibn H uuqnl’a new edition .
,p 1<a On the M uham m adan sources concerning the early h istory o f  the ¡Slavs soc 
'fclcusz Lewicki : Slaviu A ntiqua  II (1940 — 50), pp. 3 2 1 — Hi).
L 153
7 6 K . ( ' / . I iU l .ß lJ Y
a  fragm entary  condition, and therefore «the literary  rem ains of Balen o u g h t  
to  be reappraised. I t  is probable th a t  his works would yield m any d a ta  which 
m ight be utilized in the investigations in to  the  history of the Magyars.»
I n  th e  ex tracts (A I, pp. 133 —51 +  M I I , pp. 311 — 8 ) K m o sk ó  
offers all the  nine fragm ents in H ungarian  translation. On p. 18 lie gives 
as a supplem ent, the  description of the Pechenegs by Gardlzl.
q) AbU H am id (pp . 66 — 7).
AbO H am id was one of those X l l th  century Muslim m erchants who, on 
th e ir  far-reaching journeys, visited H ungary  also. Because of its  obviously 
worthless reports on «miraculous things», experts, from Silvestre de Sacy’s 
tim e to  the present, have attached  little  value to  this work. Kmoskó, however, 
does no t share unreservedly th is opinion and points ou t th a t  «the author, 
when he tells of his own experiences, adds valuable historical and geographical 
d a ta  to  the store of our knowledge.»
The ex tracts (A I, pp. 153 — 65) contain the travel reports of Abil 
H am id on the N orthern  countries, am ong them  the descriptions of the Caw 
casus, the  country of the Volga Bulgars, of H ungary  and of «Rome» .1 ,3
r) Id risi (pp. 68— 9).
In  his in troduction Kmoskó reviews the biographical d a ta  of Idrisi 
and th e  division of his work according to th e  climates. Km oskó does no t yet 
m ention the problem  concerning the connection between the  works of Xuwa- 
rizm l and  Idrisi. B u t it seems th a t  he had  realised, a t  th e  tim e of making 
his ex tracts, the  need to have the  te x t of Xuw arizm i in order to  assess properly 
the tex t of Id ris i’s w ork . 144 This is indicated by a note to his lecture held 
on the 19th of March, 1928.
s) S a m á n l (p. 70).
K m oskó’s in troduction  to th is work consists of a few lines only. I t  is 
b u t for the  sake of completeness th a t lie m entions this work. Shortly  after 
the w riting of K m oskó’s MS B arthold published certain  parts  of S arn 'an i ’ 3 
work in English transla tion . 145
143 Cf. C. E . D ubler , A  bit H a m id  cl-G ranadino  (M adrid 1953).
144 Cf. first o f  all : T adeusz L ew ick i’s In trod u ction  to  his La Polorjne et Ice Pu!ls
roinins d a n s le  «L ivre  dc Roger» I  (K raków  1045).
146 In  liis G eographical Su rvey  o f  T runsoxiuiia  : Turkeatan dow n to the Mongol
In va s io n  (G ibb. M em . tícr. N S . V ), pp. (>4 —'179.
1 5 4
M O N M O R A P I I S  I X  T H E  L I T U I l A l t Y  i t E . M A l . N S  O f  M .  K M O S K Ó 7 7
0  Yäynt ( p p .  7 0 - 2 ) .
Kinosko held Y üqüt to be one of the most important authors from the 
viewpoint of his theme. His biography is well-known from the work if Ibn 
A'alliksn. Kmoskö reviews in detail the literary activity of Y aq ü t and enume­
rates those older geographers from whose works Y aqü t took the data of his 
geographical encyclopaedia.
In  the ex tracts (A I, pp. 166 — 93) Ivinosko gives a translation and ex­
planation of 65 entries containing N orthern references.
u) Qazwinl (p . 73).
After giving a few facts of Qazwini’s life, Kmoskö reviews the works 
this author. The main source of his Cosmography was Y ilq ü t’s work. 
Kmoskö does not set a  high value on Qazwini’s writing ; i t  is a poor p a tch ­
work and the m ajor p a r t of its  reports is no t trustw orthy .
Since, however, Qazwini’s reports often offer comparisons with the 
llCc°unts of the N orthern peoples in the o ther sources, Km oskö — very 
Properly — gives in his ex tracts (A I, pp. 212—32) extensive portions of 
Qazwini’s work th a t  contain descriptions of the N orthern clim ates . 140
v) Ibn S a id  (p. 74).
Km oskö’s in troduction contains some biographical data , the list of the 
Uorks of Ib n  Sarid, with the rem ark th a t the Ptolemaios redaction of Ibn  
ka id was also used by  Abü-1-FidS’ in the geographical work of the latter.
In  the absence of a reliable edition of the Arabic tex t it is only in 
c°nnection with certain  ex tracts taken from the work of Abü-1-Fidä’. th a t 
l̂e quotes several reports of Ibn  Sa'id.
w) üim igqi (p . 75).
After some rem arks of biographical nature Kmoskö reviews the contents 
aiui sources of D im isqi’B Cosmography.
Km oskö’s ex tracts (A ll ,  pp. 1  — 17) deal with the descriptions of rivers. 
*akes, seas, E astern  empires, of the Turks, Slavs and of the Qipchaq tribes .147
y) Abü-1-Fidii’ (pp. 7 6 - 8 ) .
Kmoskö reviews in a very thoroughgoing fashion the geographical 
w°rk of Abü-1-Fidä’ the tex t of which R einaud once prefaced w ith his 
basically im portan t introduction to  the geographical literature of the Arabs.
t 140 On A bu H um id and QazwTnT see Marquarfc : Ung. Jahrb. IV  (1024) : Jim  ara- 
>,l"'her Bericht über d ie  arktischen (u ra lischen) Länder au s dein JO. Jahrhundert.
147 Cf. Mai-cjuart, Komanc.n, pp . 157 — 8 .
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The ex tracts  (M II, pp. 339 — 62) deal w ith the descriptions of the world’s 
rivers and of the N orthern p arts  of the earth . In  connection with the lands 
of the N orth  the M agyars, also under the names of baSyird and liunkar, are re­
peatedly m entioned. Kmosko also presents, on the basis of this work a table 
indicating the positions of the N orthern  territories as m arked by their 
latitudes and longitudes.
IT. A R A B  H IST O R IA N S
B )  Introduction to the Works of Arab Historians (M II, pp. 79—132).
C) Extracts from the Works of Arab Historians (M H, A II, ID).
In  giving a general characterisation of Arab historiography (pp. 7 9  — 83) 
Kmosko discusses the developm ent of the historical hadii, then  proceeds to 
characterise the  two great groups of Arabic histories: those following the time 
reckoning of the  h ijra  and t h e  historical monographs. Then Kmosko r e v ie w s  
the genealogical fnasabj literature and gives a list, under num bers 1—32, 
of the lost or little  known products of early Arabic historiography . 148
a) Balâdurï (p . 91).
Km osko reviews the facts of B alüdurï’s life, his works which are lost 
according to  him, w ith the exception of the Kitàb futüh al-biddân.,in
The ex tracts (A l l ,  pp. 2 8  — 6 9 )  deal with the history of the c o n q u e s t  
of Armenia, A zerbaidshan and K horasan. In  the passages published here 
frequent m ention is m ade of the K hazars and of the  Transoxanian and Afghan­
istan Turks. In  the notes Km osko deals m ainly with the  parallel p a s s a g e s  
of T abari’s chronicle. In  his explanations he often relies upon the classic work 
of Wellhaufien. Das arabische. Resell und sein Sturz.
d) Y a q û b ï (p. 92).
K m osko’s in troduction deals m ainly with the sources of Y a'qübl’s 
chronicle.
The ex trac ts  deal with the h istory  of the  SffsSnid dynasty, the de­
scription of the N orthern  countries, a review of China’s kings. The passages 
quoted from the second p a rt of the  chronicle deal with Azerbaidshan’s con­
quest and the  history of the Arab governors of Armenia. All these passages 
include num erous references to  the K hazars and the Turks.
118 Cf. n ow  : F ranz R osen th a l, .4 H istory  ol M u slim  H istoriograph y  (I-L'idcn
u » Cf. h ow ever  P . K a lile  : Z D M G  X C  (1936), pp . 7 1 0 - 8 .
1052).
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f ) Dainaiuarl (p. 9-3).
Kmosko has bu t a  few lines of in troduction  to  the historical work of 
■Dainawari, a Muslim polym ath.
The ex tracts (A ll ,  pp. 106—128) contain the history of the Susanid 
dynasty, including the long passage which deals with B ahrain Coben.
I) Tabari (pp . 94—6).
Kmosko calls Tabari, this great Arab historian, one of the m ost fertile 
writers of the world. He stresses th a t Tabari was, above all, a M uhammadan 
s°holar who had little  in terest for the m atters of the «unbelievers». Hence 
he devotes, in  his gigantic work, bu t a few words to  such events as, for instance, 
U|c siege of Constantinople under the califate of Sulaiman. Kmosko discusses 
•Q detail T ab ari’s annalistic m anner of recording events and also his most 
•Diportant sources.
The ex tracts (A II , pp. 130 — 90) deal with the history of the Sasanid 
rulers from the tim e of B ahrain Gor until the  M uham m adan conquest and 
*he course of Arab conquests in Armenia and the Caucasus under the
1-eigns of the firs t califs and the rAbbfisid rulers. In  hi6  notes Kmosko always 
defers to parallel Arabic da ta  and to the corresponding passages of the S y r ia c
chronicles.
0) Eutychios (p. 97).
In  his introduction Kmosko surveys the facts of Eutychios’ life, the 
c°ntents and editions of his liistorical work and refers to the  chronicle of 
^ abya al-A ntaqi which is a sequel to  the  work of Eutychios . 160
The ex tracts (A ll ,  pp. 192—208) contain the  history of the Persian 
kings. The last fragm ent also deals with the Persian campaign of Heraldeios.
h) Agapios (p. 98).
In  his in troduction Kmosko reviews the three parts of the work of the 
^felldte bishop who was a very fertile writer. He states th a t  the th ird  p a r t of 
the work, which was also used by M as'udi, contains some very valuable d a ta . 151
The ex tracts (A II , pp. 209 — 32) contain portions from Agapios’ 
reports on universal history, church history and chronicle. The passages taken 
fr°m the Chronicle abound in references to  the Klmzars.
iso Groft 0 p ,  c it., pp. 32 — 8, 40— 51.
151 Ib id .,  pp. 30 — 41.
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i)  Mas'uài (pp. 00 — 111).
Km oskô prepared his longest in troduction  to  the works o f M a s'u d i-  
In  i t  he discusses in  detail the ex tan t and lost writings of this author. Particularly 
in teresting are his expositions abou t the  sources used by  M as'üdï. ICmoskô 
gives a list of all the 80 sources of this w riter.
The ex tracts  (M II , pp. 363—437) present very  long p a s sa g e s  
from the M uraj ad-dahab {chapters V III, X III , XVI, X V II, X X IV , XXX IV, 
X X X V , X X X V I, LX VI, C X X III), from the Tanblh (the description of th e  
seas, the  h istory  of B yzantium , exchanges of prisoners of w ar between the 
B yzantines and M uham m adans) and from the  L ’abrègè des merveilles w h ic h  
is a ttr ib u ted  to  Mas'fldl.
j )  Maqdisl (pp. 112—0).
In  his in troduction Km oskô surveys the problems of literary  history 
concerning the  g reat work of Maqdisl and reviews the contents of the work. 
Spealdng of the  sources of the  work, he deals w ith M aqdlsl’s q u o t a t io n s  
from the work of ja ih a n i.
Among the ex tracts (A I I I ,  pp. 1 — 23) Kmoskô brings passages fro in 
those chapters of volume I I  which have references to  the Turks, from the 
p a rt containing P ersian  history  in the th ird  volume, and from volume IV, 
the th irteen th  chap ter of which deals with geography.
k ) I bn Miakawaih (jyp. 120—1).
After some rem arks of biographical na tu re  Kmoskô reviews the c o n t e n t s  
of Ib n  M iskawaih’s world history, the editions of de Goeje and L. Caetam 
and  the  translation  o f Amedroz and M argoliouth.
The ex tracts  (A I I I ,  pp. 70—82) deal w ith the reign of K hosrav  An<5- 
sarvnn and contain th e  fragm ents of the alleged diary of K hosrav . 162
I) Ta alibi (p. 122).
In  his in troduction  Kmoskô reviews the edition of Zotenberg. Then he 
appraises the  w ork of T V slibi which is, in his opinion, of inferior value, as 
T a 'a lib l’s p rim ary  purpose was to produce a  work of belles-lettres.
The extensive ex tracts (A II I , pp. 34—69) contain the  history of the 
R»sanid kings — a chronicle with legendary features.
153 Cf. N ôldeke, T abari, p. 108. n . 1.
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m) Biruni (p. 123).
In his in troduction  Km osko discusses one o f the  then  known works 
Birunij the Kitab al-atar al-baqiya.
The ex tracts  ( A m ,  pp. 25 — 33) deal w ith  the  criticism of S a llim ’s 
gravel report», a list of the titles borne by kings and princes and a passage 
°ni ^ le history of th e  false prophets in which the  Turks are also referred to . 163
) Elias Nisibenus (pp. 124 — 5).
In his in troduction  Km osko discusses in detail the bilingual — Syriac 
Arabic — H isto ry  of Elias a p a r t of which is a chronicle, while the  o ther is 
^ '  I'.ronological su m m ary . 154 H e reviews the  MS of the  work and  deals w ith 
chj qUe8tion ^he sources used by Elias. H e argues convincingly th a t  the 
0nicle of al-Z uw arizm i was n o t used by Elias in  the Arabic original, bu t 
as this is ind icated  by the  Syricisms of his te x t — in Syriac translation. 
The ex tracts  (A I I I ,  p. 84 — 94) are taken  from the p a rt of the  chronicle 
pa^ ln® event 8 betw een 440 and 780. The passages selected from this 
are m ainly those which have references to  the Turks and K hazars.
0) lbn a l-A tlr ( p .  126).
y K juosko’s in troduction deals with some biographical facts and discusses
relation between the works of Tabari and Ibn al-Atir.
j. Hie extracts (A III, pp. 95 — 116) contain some accounts of battles
by the  A rabs in Arm enia, the Caucasus and K hazaria  between 642 and oqf;
A long passage recounts the  invasion of the Russians into B arda 'a.
V) lbn Xaldun (pp. 127—32).
In  his note Km osko often refers to  Ib n  X aldun, this brilliant ingenious 
of |i®enta'tive of la te r Arabic historiography. H e discusses in detail the facts 
118 w riter’s life an d  reviews the  leading ideas of the Muqaddima.
Kmosko gives no consecutive ex tracts from th is work.
D) Abstracts from Other Sources (cf. A II, pp. 25—7).
H) N*dini ( A  n i j  p p  U S - 9 ) .
.. km osko brings w ithou t an  in troduction the passage of N adim ’s work 
ailllg w ith the  T urks and  Russians.
A th ird  fragm ent contains the  short h istory  of Calif M a’m un's reign . 166
53 Cf. Z. V . T og a n  : D ie  N ordoolker bei B iru n i  in Z D M G  X C  (1930), pp . 38 — 51.
114 G raf, op . c it., pp . 177 — 89.
156 Cf. M arquart : W ZK jSI  X I I  (1898), pp . 108 sqq.
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b) K nsyari ( pp. ¡21 X>).
Kmosko translates w ithout an  introduction and on the basis of ^ 'e 
Constantinople Arabic tex t, the description of Turkish peoples and languid 
ges150 and from th e  glossary those items, with explanations, which hav0 
references to  Turkish  peoples, tribes, localities, and to geographical names, 
titles of rulers and the religion of the Turks.
E ) Chronological Synopsis (A ID, pp. 195—205 -\- M I, pp. 591—2).
K m osko’s chronological synopsis is the firs t a ttem p t 1 of this nfttul'e 
w ith regard to  the  period under discussion. As Km osko takes into account 
beyond the  d a ta  of Arabic and B yzantine sources, those of the  Syriac soui’ceS 
as well, his synopsis is also im portan t from the  viewpoint of Turkish, Kha*0,1’ 
Byzantine, Persian, Armenian, and, Arabic history.
The only purpose which Kmosko had  w ith his synopsis was to  piesen' 
a chronological fram ework of the events. I t  was the same m ethod of treating 
synoptically the Syriac, Arabic and Byzantine sources th a t  he e m p lo y e d  111 
his article 157 Araber und Chasaren published in 1924 and 1925 in the KöfW  
Csonia Archivum, when he a ttem pted  to reconstruct certain  chapters in 
history of K hazar and Arab wars.
C)
The th ird  MS of Kmoskci is in German. I ts  title  page is among the 
and gives the  subject of the work as follows : Gardizis Abhandlung ilbcr 
Stamme der Türken. — Nach den H andschriften von Cambridge und Oxf°r' 
herausgegeben und übersetzt von Michael Kmoskö, Professor an der ^ nl 
versita t B udapest. — The work would m ake abou t 240 printed pages.
The second page of the In troduction  is ex tan t, w ith the  last lines of ^ ’e 
Preface and w ith  a list of the m ost frequently quoted works. Certain pass&b,eS 
in K m osko’s introductions to Gardizi and the parallel tex ts  clearly show ^  
original plan. A fter reviewing the contents of G ardizi’s historical 'v°r^’ 
Kmosko sta tes : «Dieser kurze inhaltliche Ü bersicht zeigt, dass Gard'?,K 
Geschichtswerk jenem Typus der orientalischen Geschischtstchreibung ^  
nächsten steh t, welcher in den W erken des Masrüdl, M utahhar b. Ttth*r 
Maqdisi, M ahböb al-Mambigl und besonders des Ib n  -Xaldün vertrete! 
ist. Alle diese W erke sind dadurch kennzeichnet, dass sie der g e s c h i c h t l i c h 11 
D arstellung der Ereignisse eine A rt Prolegom ena vorausschicken, wel0̂
,M Cl\ BmuUolinumi : K Sriisi Csomn A rch. I (11)21), p p . 2(1 — 40 ; P elliot :
Ptio  X X I I  (1923), p . 347.
167 K Srvai Csom o A rch. I, pp . 280 — 92 ; 356 — 08.
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freilich der Tendenz der einzelnen Schriftstellern gemäss sehr verschieden 
sein können. Solche Prolegomena en thalten  meistens Geograpliie und Völker­
kunde ; v ertr itt jedocli der betreffende H istoriker einen besonderen wissen­
schaftlichen S tandpunkt, so lässt er ihn in der Einleitung gelten. So ist z. B. 
M utahhar b. T ähir al Maqdisi eigentlich ein Apologet des Islam  ; kein W under 
daher, wenn seine Prolegomena (Band I —I I I  der Ausgabe von H uart) beinahe 
•ausschliesslich Theologie enthalten. Ibn -Yaldiin ist ein Evolutionist und 
Ceschichtspliilosoph : seine Muqaddima en thält eine A rt Soziologie.
Auch die Perser haben diese Methode übernommen, jedoch mit dem 
Unterschiede, dass sie jene Abschnitte, welche keine eigentliche geschichtlichr 
Darstellungen enthalten, als Anhang ihren W erken nachfolgen lassen. Wir 
•Hussen jedoch noch eine andere Besonderheit solcher Anhänge erwähnen, 
nämlich die, dass sie sehr oft kürzere oder längere Abhandlungen über die 
fiirken und ihre Stäm m e enthalten , so z. B. in dem anonym en Geschichts­
werk M upnil ai-tawärix, Rasid ad-din, M ir/w änd u. s. w. W arum , ist leicht 
zu erklären. Nach dem Sturze der Samaniden, wurde das iranische Elem ent
111 ganz Vorderasien zurückgedrangt und die Türken sind je tz t öffentlich 
und anerkannterweise auf seine Stelle getreten. E st ist ganz natürlich, dass 
diese W endung die einstigen Herren dieser Länder stark  überrascht hat. 
^ Qs öffentliche In teresse wendete sich selbstredend den neuen Gebietern zu ; 
nian wollte wissen wer sie sind, woher sie stam m en, was ihre Vergangenheit 
Sei- Das dürfte der wahre Grund sein, dass solche Abhandlungen über die 
Türken m assenhaft verfasst und gelesen wurden. Nach dem Einfall der 
Mongolen wurde das den Türken entgegengebrachte Interesse noch grösser, 
kein W under daher, wenn in den späteren Geschichtswerken, angefangen 
v°n Rasid ad-Dm, solche erweiterte Abhandlungen über die Türken so zu 
Hagen integrierende Bestandteile aller Geschichtswerke geworden sind.» 
(AIV, pp. 29—30.)
I t  was with these considerations th a t Kmoskö developed tlie structure 
°f his work. By tak ing  the preface t.o tlie parallel tex ts into account, the table 
contents of the work m ay be reconstructed ns follows :
A) Gardizis Abhandlung über die Stäm me der Türken.
a ) Vorwort (A IV , p. 26).
M Gardizi und sein Geschichtswerk (A IV , pp. 27 — 30).
c) Gardizis Bericht über die Türkenstäm m e (A IV , pp. 31—3). 
ĉ ) Die Quellen der Abhandlung über die Türkenstam m e (A IV . pp. 34—(50 +  
8 0 -1 0 3  -f  1 6 7 -8 ).
e) Persischer T ex t von Gardizis Abhandlung über die TörkeiiRtamnie (A IV. 
pp. 106—51).
*) Übersetzung und K om m entar (A IV . pp. 176 — 237).
6*
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B) Paralle ltex te  zur Abhandlung Gardizis über die Türken.
a) E inleitung (A IV , pp. 169 — 74).
b) T abaqat-i-N asirl.
c) Ib n  R usta , Ü bersetzung (IV pp. 238—50).
d) Maqdisl, Ü bersetzung (A IV , pp. 251 +  17 — 9 ).
e) B akri, Übersetzung (A IV , pp. 20—5 +  161—4).
f) AbQ-1-Fidâ’.
g) H u d ü d  al-'alam , Persischer T ex t (A IV, pp. 61 — 6 ), Übersetzung (A IV, 
pp. 1 - 1 0 ).
h) M ujm il at-tawftri^;, Persischer T ext (A IV , pp. 67 — 76), Übersetzung 
(A IV , pp. 152—60).
i) M uham m ad-i-rAufi, Persischer Text (M I, pp. 598—622).
j) R asid  ad-Dln.
k) Sukrulläh.
1) M ir^wänd.
m) K itäb  m uhtasar a K a jä ’ib, Arabischer T ext (A IV ,p p . 77 — 9), Übersetzung 
(A IV , pp. 165 — 6 ).
A )  Gardizis Abhandlung über die Stämme der Türken.
b) Gardïzl und sein Geschichtsiverk (A  IV , pp. 27—SO).
In  this chapter Kmoskó deals w ith the nisba Gardïzl and the facts of 
G ardlzi’s life. Then he publishes a detailed table of contents of the  Zèn al-aybär. 
The nam e Gardlzï, which is connected w ith G ard z of Afghanistan, and c e r ta in
—  linguistically suspect — p arts  of the Zèn al-aybär m ight give rise t o  the hyp0" 
thesis th a t  Gardïzl was of non-Persian origin and Persian was not his mother 
tongue. The language of the chapter on th e  Turks is particularly  faulty  ■ 
«Diese ist in der T a t hie und da recht unpersisch, die W ortfolge so n d e r b a r ,  
die ganze Ausdrucksweise unbeholfen und plum p, jedoch n icht d e sh a lb ,  
weil der Verfasser kein geborener Perser war, sondern darum , weil diese 
A bhandlung aus einer arabischen Vorlage floss, deren Originalsprache G a rd lz ï  
zu Btark beinflusste.» (A IV , p. 27.)
After carefully reviewing the  report on the Turks, Kmoskó deals 
w ith  the MSS of Gardïzï and w ith the editions of th e  report on the  Turks 
by  B artho ld 168 and G. K u u n . 158 Concerning B artho ld ’s w ork Km oskó makes 
th e  following rem ark : «Seine Textausgabe is t eine gute, gediegene Arbeit,
158 M im . de l 'A cadém ie des Sciences de R ussie. Ser. V III , c l. ph il.-h iat. vo l. I*
N o  4 (1807), pp . 8 0 - 1 2 0 .
160 Tn t h e  Sources o j H u n gary's Conquest (K ).
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soweit eine auf einer einzigen H andschrift fussende Ausgabe eines persichen 
Textes gelingen kann. Im  Besitze bedeutender Sprach- und Fachkenntnisse 
ist es ihm tatsächlich  gelungen, viele ohne diakritische P unkte geschriebene 
Eigennamen des Textes von Oxford zu enträtseln. Auf der anderen Seite 
weist seine Text-Ausgabe auch manche Schwächen a u f : er hat den ihm vor­
liegenden T ex t zu radikal behandelt, em endierte dort, wo es nicht notwendig 
war, und griff öfters zu K onjekturen, welche sich je tz t als unrichtig heraus- 
8 tellen. Diese Fehler sind jedoch leicht zu entschuldigen : der ihm vorliegende 
Text war so unsicher, dass er ihn kaum  anders behandeln konnte.» (A IV , 
P- 32.) Kmoskó, too, gives a devastating criticism of G. K u u n ’s edition : 
«Die Grundlage seiner Textausgabe war ebenfalls die H andschrift von Oxford, 
nur hat er sie selbst nie gesehen, sondern benützte eine Abschrift derselben, 
Welche ihm E . Sachau zur Verfügung gestellt h a t ; diese Abschrift war leider 
mit dem Original nicht verglichen, weil, wie K uun behauptet, er daran durch 
K rankheit und Schwäche gehindert war. Kein W under daher, dass seine 
Textausgabe recht crbfirmlich ausgefallen ist. E r hat seine, übrigens vorzüglich 
kopierte Vorlage öfters m issverstanden, falsch gelesen, fehlerhaft abdrucken 
lassen und den unverständlich gewordenen T ext hie und da aufs Geratewohl 
übersetzt. Es muss jedoch bem erkt werden, dass sein K onsonantentext trotz 
der vielen Fehler treuer ist, als Bartholds philologisch vorteilhafter ausge- 
ataltete Text.» (A IV , p. 3 3 .) Kmoskó says this about his own edition: «Meine 
Textausgabe fusst au f der H andschrift von Cambridge, Kings College 213. 
deren Photokopie ich der Zuvorkom m enheit der B ibliotheksverwaltung vor 
King’s College verdanke . . . Auf die Photographie der anderen Handschrift 
habe ich verzichtet, weil die Textausgaben von B arthold und K uun sich derarl 
ergänzen, dass m an die wahre T extgestalt der H andschrift ohne Schwierig­
keit erm itteln kann.» (Ib id .)™
(l) Die Qu .Ihn der Abhandlung über die TlirkenMämme ( A  I V . pp. %4—ßO -f 
80— 103 +  167—S).
ICmoskó’s discussion of ja ih a rü ’s lost work is one of the most valuable 
parts of his entire MS remains. In  the course of his disquisitions he also deals 
with the  lost work of Ib n  X urradädbih. His comments were included in his 
lecture to  the H ungarian Academy of Sciences on the 19th of March, 1928, 
then he published them  with im portant additions, in volume XIV (1929) 
of the Történeti Szemle [Historical Review], when he m ade some remarks 
°n the R av erty ’s alleged MS of Ib n  X urradadbih . His remarks, still 
° f  a surprising topicality, were made in connection with the quotations
100 In  B a rth o ld ’s op in ion  th e  O xford t e x t  o f  CiunlizI is a  copy m ade from tin 
Cam bridge MS. K m oskó th o u g h t th a t both  derive from u com m on arch etyp e.
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which R averty  subjoined to the English translation of chapter X X III  of 
Tabaqät-i-Na sir i. They are as follow s: «The a tten tion  of B arthold was also 
aroused by these quotations. As we learn from the English edition of his 
Turkestan, published in 1928, lie tu rned  to Professor Browne, in 1922, inquiring 
abou t the  Ib n  Xorditdbeh MS which was m entioned by R averty . The reply 
was th a t, afte r the  death of R av erty  in 1907, only few of the MSS in his former 
possession were sold and these did no t include the said MS. L ast year I  asked 
Dr. Is tv án  Janicsek to  search R av erty  ’s lite rary  remains m ast of which he then 
actually  found in the MS collection of the Ind ia Office. B u t he did not find 
the Ib n  X ordädbeh MS. W hen I  asked Sir Denison Ross abou t this m atter, 
afte r his last lecture in B udapest, liis laconic reply was this : ,R averty  was 
a fool’ . . . When I  was preparing th e  final copy of the  present writing, I tried 
again Tabaqat-i-Nfisiri (p. 969 sq.) w hether I  could get som ething ou t of it- 
The resu lt was nothing less th an  as to n 'shing. I had already known th a t the
— generally m isw ritten — form of the proper names in the  alleged Ib n  X o r d a d -  
beh quotation strikingly resemble those in the Cambridge MS of Gardizi 
which, m oreover completely fits R av erty ’s description : ,The copy of this 
work which I  have referred to, unfortunate ly  has been dam aged by damp 
in the  m iddle of each page for some th ir ty  or forty  pages in the very portion 
I  w anted m ost to  be perfect’ — the upper p a r t of the Cambridge MS, from 
page 187, tu rned  yellow, owing to dam p, and is consequently difficult to  read
— b u t I  had still hesitated to identify  R av erty ’s Ib n  X o rd id b eh  MS with 
th e  Cambridge tex t of Gardizi. B u t now I  found it strange why R averty 
gave the nam e K hurdädbih  of A bdullah to  the au thor of his alleged source, 
th a t  is, a Persian nam e, and a wrong one a t  th a t, since the real nam e of Ibn 
X ordädbeh  was rU baidallah. A t last I  found the solution of the  puzzle on 
folio 197 of the Cambridge MS where it is w ritten th a t  the reports on the 
Turks are compiled from Gaihffni’s work mamiik wa-mamälilc, from a writing 
entitled  tawdi ad-dunjä and from the book of X ordädbeh of 'A bd all it h  
Abiding as we do by the law of sober induction, we cannot a ttrib u te  this 
rem arkable convergence of errors to  mere chance.')
K m oskó’s discussion of the nam e of JaihSnl, his fam ily and life are also 
very  instructive. In  these he presents various poetic and prose passages from 
Y ä q ö t’s Irsäd  with detailed critical comments. He discusses in detail 
the question of JailiH in’s dualistic ( tanaiul)  views and characterises his 
w ritings. H e has this interesting observation : «Wenn wir nur bedenken, 
dass lau t Gardizi und al-M uqaddasI al-Gaihflni’s Buch auch eine Beschreibung 
von Indien enthielt, so können wir n ich t um hin anzunehm en, dass auch dieses 
S tück (B G A  V II, pp. 132 — 9) seinem W erke en tlehnt ist. Es ist ferner m erk­
würdig, dass in diesem Stücke nacn jenem  geheimnisvollen Jl» der V er­
fasser in erster Person lau t wird (BGA  V II, p. I333.10, 134fl). E in  anderes 
.Ich-S tück’ kom m t aber auch in der Beschreibung von Sarlr vor (BGA  VII>
1fíá
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l1- 14815), welches doch anerkannterweise von al-Gaihiun herriiht. Es drangt 
daraus förmlich der Schluss auf, dass der hochangesehene Reichsverweser 
der Sämtlniden, tro tz  dass er Ibn X ordädoeh’s Reisebuch eigentlich nur e r­
weiterte, kein gewöhnlicher Ivompilator, sondern ein Forschungsreisender war.»
Kmosko trea ts very thoroughly those quotations which were preserved, 
from ja ih a n l’s work, in the writings of la ter authors (M as'ndi, Ib n  H auqal, 
Mutahhar i. T ahir al-Maqdisi, M uqaddasi [Maqdisi], BliTini, BakrI, Ibn  R usta), 
and discusses the short references of la ter w riters to  Jaihnni (A IV, pp. 44—60 
+  80 — 2 ).
We should a ttach  extraordinary significance to  Km osko’s statem ents 
with regard to  the tim e in which the work of Jaihüni was composed. I t  is 
Well known th a t it is from the work of ja ihfln l th a t Ibn  R usta  quotes the 
report on the  Volga Bulgars which refers to a tim e after 920. B ut, as de Goeje 
Asserts, the ante quern of the tim e in which the work of Ib n  R usta  was composed 
•s 902! In  connection with this painfully puzzling problem, which is still 
unsolved, Kmosko offers the following convincing statem ents : «In der Be­
schreibung von Medina kom m t nun folgende Zeitangabe vor (BGA VII,
: .Kopie der Inschrift, welche sicli im  Innern der Moschee, oberhalb 
der Bögen und unterhalb der Zinnen befindet, so wie wir sie bei dem Piiger- 
zuge des Jahres 290 (902) gelesen haben’. Aus dieser Angabe hat der gute, 
ehrliche und naive de Goeje den Schluss gezogen, dass Ibn  R usta  im J .  902 
Mekkah und Medinah besuchte. Aber, um Gotteswillen, kom m t es denn bei 
°rientalischen Schriftstellern unzählbar nicht vor, dass sie den W ortlaut 
direr Quellen sam t H au t und H aar herausschreiben, selbst au f die Gefahr
dass sie sich m it solchen arg herausstechenden frem den Federn lächerlich 
machen? N icht Ibn  R ustah pilgerte im Jah re  902 nach Mekka, sondern der 
Verfasser seiner Quelle, nämlich al-Gaihäni. Alle Beweise, welche de Goeje 
anfuhrt, um wahrscheinlich zu machen, dass Ib n  R ustah’s W erk vor d. J . 301 
abgefasst wurde, passen auf al-Gaihilni’s Buch vollkommen, nur muss ich 
dabei ein Versehen des gelehrten Hollanders berichtigen. E r beruft sich auf 
die Stelle BGA V II, p. 743 6 aus welcher er den Schluss zieht : ,De M otadhido 
loquitur tanquam  de coetaneo’. Das ist jedoch nicht richtig. Es handelt 
sich dort um das Ende der bereits e r w ä h n t e n  Moschee-Inschrift, welche 
b esag t: ,Der Im äm  Abii-l-rAbbils, der F ü rs t der Gläubigen — möge Allah 
sein Leben verlängern — h a t im Jah re  282 (895) die R estaurierung der Moschee 
angeordnet.’ Aus diesen W orten folgt jedoch bei weitem nicht, dass der 
Verfasser vom Chalifen M u'tadid als von seinem Zeitgenossen rede. Dieser 
^halife war näm lich im R abi' I I  289 (April, 901) schon to t und der Verfasser 
hat jene Inschrift erst im nächsten Jah re  gelesen, folglich konnte den frommen 
Wunsch nioht aussprechen : möge Allah sein Leben verlängern’, sondern 
der ganze Satz bildet das Ende der Insohrift und ist davon n icht zu trennen. 
Aus dem Gesagten ergibt sich nur soviel, dass das J a h r  902 für die Abfassungs­
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zeit a l-G aihäni’s K it ab a l-m aÆ ik wa-l-mamälik die B edeutung eines terminus 
a quo habe.»
Together w ith the results achieved by Prof. M inorsky1»! the  findings of 
Km osko, concerning ja ih â n ïs  work, represent the  m ost im p o rtan t facts of 
progress, since the  re levant publications of M arquart and B arthold, toward 
the solution of the  ja ih n n i problem . Kmosko took a negative a ttitu d e  to the 
question o f H erzfeld’s alleged Jaihäni MS of Meshed origin: «Diesbezüglich 
h a t un längst St. Janicsek berechtigten Zweifel erhoben ; Jan icsek  beruft 
sich darauf, dass der B uchtitel K it5b al-masälilc wa-l-mamalilc ein z ie m lic h  
verbreiteter w ar (Ibn X ordadbeh, Ista^ri, Ib n  H auqal, al-Bakrl), so dass 
schon deshalb eine Verwechslung der Verfasser sehr leicht möglich war, er 
beruft sich ferner auf die H andschriften  des B ritish  Museum, Add. 2 3 , 5 4 2  
und  Or. 1587, welche ebenfalls dem  Gailumi zugeschrieben werden, obwohl sie 
eigentlich eine persische Übersetzung des Suwar al-aqällm  von Abu Zaid 
oJ-BalZi, des Vorläufers des ls ta^ ri bieten. Auch Leningrad besitzt eine 
Kopie desselben Werkes, welches bereits Dorn (Bulletin de ¡’Académie 
Im periale des Sciences de St. Pétersbourg, X IX , 1874, S. 2 0 2 ) beschrieben hat.® 
R ecent researches of Prof. Minorsky have fully justified Km oskö’s doubts.10*
e) Persischer Text von Qardlzls Abhandlung über die Tiirkenstämme 
( A  I V ,  p p . 1 0 6 — 5 1 ).
K m oskö’s te x t is based on the Cambridge MS and differs on m any  p o in ts  
from th a t  of B arthold. The apparatus subjoined to the te x t contains the enu­
m eration  of all variants. I t  m ust be strongly regretted  th a t  Km osko’s new 
Gardiz! edition was never published.
f)  Übersetzung und Kommentar (A  IV , pp. 17G—237).
Km osko s translation  also differs on m any points from those p r e p a r ed  
before him , and  his com m entary also has m any new and interesting features.
Paralleltexte zur Abhandlung Gordizis über die Türken.
a) Einleitung (A  I V ,  pp. 169— 74).
In  his in troduction  Kmosko gives a brief review of the  works w h ic h  
contain th e  parallel tex ts  to  those reports of Gardizi which have r e fe r e n c e s  
to  the Turks. In  a  few cases (Tabaqilt-i-Nâsirï, AbH-l-Fida*, Rasïd ad-Dïn.
1,1 Cf. hie ed itio n  o f  Mui'vuzl’b te x t ,  In d ex , 8. v . J a y /in n l.
B S O A S  x m  (1040), pp. 80 — 06.
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Sukrulllh, Mlr^wiind) Kmosko gives introductions only, w ithout texts and 
translations.
9), h), i), m).
In  the cases of four sources ( Hud.ud al-'alam, M ujm il at-taw&rix, 
^luhammad-i- A u fl, Kilab muh'aiar al-a]n’ib) Kmosko also presents, beside 
the translations and explanations, tl e critical editions of the texts. Of these 
editions, had they been printed in 1928, it would have been, in the first place, 
Kmosko’s 'Aufi tex t th a t would have called forth considerable interest. 
T o d a y , however, when we have learned to know, through Prof. Minorsky’s 
edition, the original tex t of 'A ufi’s source, th a t is, of Marwazi, Kmosko’s 
Aufi edition has become less interesting. B ut the discussions, with which 
Kmosko comments on the text of rAufI, m ay prove very instructive even 
in our days.
I t  is known th a t M arquart raised certain problems, in his work on the 
Romans, concerning the fact th a t 'A ufi’s text, as he asserts, has the other 
Qame murqa for the people of the gun. Although M arquart’s work was known 
t°  the two illustrious scholars P. Pelliot and B arthold , 103 the origin of the 
Wiirqa, people was not discovered until 1937 when Prof. Minorsky, on the 
basis of the newly discovered Marwazi MS, stated  that, with the word murqa. 
M arquart fell victim  to a fatal error inasmuch as the original has firqa in the 
place of m.urqa.uu Following the publication of Prof. Minorsky’s finding, 
khe question was also discussed by H. H. Schaeder . 1“ 5
In  this connection we m ust point out th a t  already Kmosko, on the basis 
°f Aufi’s tex t, discovered M arquart’s error. Kmosko, when he was recon- 
structing the Persian tex t of rAufi for his work, used six MSS (Wien, Mxt 375 ; 
Oxford, Bodl., Elliot, 169, 171/2, 173, Brit. Mus. Or. 236, Add. 16,862) and 
he also took into account the tex t of B arthold’s edition. In  connection with 
the tex t of M arquart he makes the following observation : «The report on 
t'he Turks, with translation and exhaustive explanations, was published by 
M arq u art. . . IComanen, p. 40 sqq. Unfortunately his text, which is based 
0ri later MSS and mainly on the extracts of Barthold, is beset, in some places, 
y errors .» 100 The place referring to the qUn people is also subject to  this 
Criticism . The tex t of this place, in Kinosko’s edition, is as follows : 
^  u 4 I j 'l—j_I o j 9 & Al <5̂ ,8 o l i l j  (M I, p. 606I7), in Kmosko s translation: 
fraction of them  is known by the name qun.»
10* *5 i  T>0,liofc : J A g  1020: pp. 80 — 220, Barthold in \Ychrot iiikI Arcing, pp.
1M M arvazi, p. 98.
“  Z D M Q  X C V I (1042). pp. 1 3 1 - 2 .
1M T ortin a ti Szcm lc  11)20 : p . 41.
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The other noted  error of M arquart was th a t lie, on the basis of Bakri ’ 6 
superficial Ja ih án l ab strac t, developed his theory  concerning the  Caucasia11 
homeland of th e  M agyars . 107 In  this case too Kmoskó relies on rA ufi's text 
to re ject M arquart’s explanation  : «Wlmt makes the description of the K h a za ffl 
im portan t is the fact th a t  i t  refers to the great m ountains bordering on their 
land and the  indigenous peoples of this region, the Tul&s and  Aluynah  (Ibn 
R u sta  : Lüyar, a l-B a k r í: Uyünah) . . .  As we know, Gardlzl does n o t m e n tio n  
these two peoples, while i t  is in connection w ith the M agyars th a t  al-Bakr' 
speaks of them . In  m y work en titled  Gog and Magog — which is still in MS -*
I s ta ted  several years ago th a t  the sentence containing the reference to  the 
and Uy Inah peoples in the  abstract of al-Bakri belonged originally t° 
th e  description of the K hazars in which an  incoherent and defective s e n te n c e  
still m arks the place from which the sentence was excerpted.» Prof. M in o rsk y  
too came la ter to  a sim ilar conclusion . 1" 8
From  the M u jm il at-tawilri% Kmoskó presents the chapter on the 
T urks. In  a discourse w ritten  in H ungarian10" Kmosko investigated in detail 
th e  list containing the titles of the  Oriental kings.
* • +
Our aim has been to present as fully as possible, even a t  the cost of 
restraining criticism, the m anuscrip t remains of M ihály Kmoskó. OuV above 
review, as we believe, lias also shown th a t Kmoskó succeeded in assembling 
a large and valuable collection of well or less known sources which contain 
inform ation abou t the  peoples of th e  Steppe, and th a t much of the  historical 
m aterial accum ulated in th is collection m ay yet prove useful n o t only f°r 
historians b u t also for orientalists. The structu re of his work (as regards 
introductions and excerpts w ith explanatory notes) resembles in certain 
respects the excellent MaTepHaJibi no neropnn TypKMeH ii TypKiuemm I 
(M.— Jl. 1939) as published by  the  Soviet Academy of Sciences.
As to a publication of the Hungarian MSS, this could hardly be con­
sidered. But certain parts of bis German work as well as his r e c o n s tr u c t io n s  
of the texts of GardizI and 'Aufi might call, with more right, for an eventual 
publication. Kmoskó’s commentaries too have many valuable parts to which 
we hope to accord some day a more exhaustive treatment.
S treijz ilge , p . 100— 70. 
la“ H u d ü d  al- A la in ,  p . 459.
M agyar N yelv  XXITT (1027), pp.
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M O H O r P A O H H  O C H P H flC K H X  H M A T Ü M E T A H C K H X  H C T O M H H K A X  
C P E flM  P Y K O n M C E fl B H A C J 1 E A C T B E  M. KMOLL1KO
B a p x .iu a x  B eu rcp cK o ro  H am iO H ajib iioro M yacn  ii AicaACMim H ay.< B c iirp im  x p a -  
»iiTcn no o ä h o ü  cu»i3i<e pyKO iuicCii, K orop u c  om ecrc npe-jcrraujinioT coGoll p y K o m icu o e  n a -  
cjieucTuo n cu rep cK oro  opi.e.iT ajiiiCT a M. K m ouiko (1 8 7 6 — 1931).
M K m ouiko cxaB u in ii u 1922 r o « y  nocm - H . ro jib A m .x c p a  3 ai)c;(yiom uM  .ca ^ ea p o ii ccm .i- 
Timecuoii m u flo flo rw i b ym iD cp ciireT e r. E y ÄaneuiT , ö u j i  i.aiK-creii n aym .oM y M iipy u n c p o y io  
unepcflb KaK c iieu u a jin cT  n o  c.ipuiicKOÜ i]m jio jio n iii. MMeHHO s r a  o r p a c jib  n a y i« .  np .iB Ji' cajia 
y»<e M ojioaoro y n e n o r o , ii c ro  u aw iicH u iiie  T p y n u  a T aio.cc n i.3A am m  reK Cion, onyüJiiiK O Ba..- 
ntie n 1901 — 1914 rr , o t h o c h t c h  k  s t o ü  oTpacJin n a y it n .
B o  BpCMJl nepBOii M.ipOHOÜ DOilHb. CBfl3.. KMOUIKO C BCJIIIKIIMI. CI 1 p .IÍ1CKIIMlI PyK0- 
"»CHblM,, KOJlJieifUIIJlMlI M IISAaTCJlbCKlIMII UCHTpaMII n p ep u a jin cb . B 3TD BPCM5I OM r n i u . »  3J  
coönpaH iic 1 . oGpaöoTKy u o crom ib ix  hctom m iikob k  BCHrcpcKOi. .icT o p n n . 31135!, mto a c u r p u  
«0 3auocBam i5i c r p a n u  mciijiii b K » k iio -p o ca iflcK .ix  c r e n n x  n c o c e a c i s c  t i o P k c k h x  napoAOB n 
“xoaiijiii n t io p k c k ii«  njiCMeiuinii c r p o il, K m ouiko p a cn p o crp a m iJ i cb o i. nccJicÄOBaHH>i n ua  
T">PKCKi,e cTcniibic napoA bi. 3 r a  paG ora aam .M aJia cro  i ia m m a n  c 19 1 8  roaa  u n a o x b  ao  cro  
CMcpr» T e n TCMCMIIC 13 J1CT 3 a  3T0 Bpeiun n o  c p a m ie m iw  c npcnbiaym i.M  iiep iioflom , K m ouiko
0,Iy(iaiiK ouaji o ic iu .  m m o  pafioT. Oav.aKü, oCcJieAOBaHi.c ero  pyicom iC K oro n a c iic flcrn a  noica- 
aun aer, MT0 3 a a m  13 jict K mouiko i ia n u c a a  MOicny i.po-.iiM  r p n  o(h,CMiicT.,ix MOHorpaipim, 
nyGflUKamifi ivOTopux y>i<c n c  y c n c jia  cocrronTbCJi.
r iep B an  c ro  MOHorpailmn Gi>uia iia im c a n a  M O iwy 1918  u 1922 róna»™ . O n a co flep>K.n 
ciiP i!ííckuc i[cToiiiiiiK ii, OTHOcmunecn k cieniibiM  uapoAaM . E cofiM M cooT B C T crayer npuM cpm . 
240 ucHariuiiM cTpam m aM , h s u k  -  Bcn.repcK i.il. B  ..e il  Aa n u  orp w H .c . ..3  c i.p n ilcK o .i ..CTopn- 
'«ecKo» „  arn orp ailiim ccK oi! a .n e p a r y p b . a r a .o .cc  ..3  pnAa M a ß  cnpuilcKOÜ j ic r e iw u  o A acic-  
ca»a p c  B cjih k om  na  BCiirepcKOM n su K e c Bccb»ia hciiiim m h bboamumm np.iM C H a.um M .... ftc ia jib -  
"“ mii o& bnciiciiiinM ii CnpuiicKiiM ii iicTOHiniKaíviii noJib aoD M iicb  d cbom x ..3 j.o)K eH ..nx . .c r o p i.u  
" C ím  em e T  H ej, bfleKC PI. M a p r a a p i  n  a p y r u c . CciCMaTHMCCKaR oOpaO orua 3r . .x  iictom - 
ii,1k°b , oA i.a.co ucT penaeTcn to j iu c o  b p y K o n .io ix  Kmouikot. C iieflO B arcjibno, . .w a n u e  »ro  
MOHorpa(|)„„ npcAcraBJiHJio Gbi n a w iiu l l  H aynubill n irrcp ec  H a crb  oG cyw n aeM tix  K m ouiko  
n°np ocoB  nsjio /K en a  b Bbiiucfliucil u 1941 ro n y  paGoTe H . n .ir y jic u c iv o il.
f l p y ro i l  pyKoiiiicubill 04CPK K mouiko, oxBarMBaiomnll npuMcpHO 740 n e w n i ü « : c rp a -  
coAep,Ki,T oTpbiBicii u a  aeiirepcKOM f a u i a  »3 p a ö o r  apaOcKHX iictoP iikob u reorpa.l-ou 
"«"HaKOüOM paaMupc, u  k  iiiim Aanbi nucaeimH u oGiuibiibic oOi.acHemi^ .
T pCTbn  p y K o n u c b  « a n u c a n a  u a  „e«cm<0M « u k c . H o c Bo e « y  oö-bCMy o . .a  p a .m a  n p n -  
" cPH0 240 nc'iaTHbiM cTpaHimaM. 3arJ iaB iic  : v G a rd iz i s  A b h a n d l u n g  u b e r  ic
H a  o c i i o a e  A B yx p y K o n i i c e l l  r a p w a i i  3ACcb Aanb. t c k c t  c  KpiiT im ecK .iM i. a a M M a -  
""»m h i. ncpeBOA cooGuicHiifi ra p A .i3ii o c ren n b ix  napoAax a T a i « «  u o p i .n n .a n  u ncpeww  
naP ajin ejib „b .x  c o o G m c .. .«  A p y n .x  «aroMerai.cKi.x aBiopOD. npuM CH anuu K m ouiko ic « K C r y  
" « c io t  a iiaw eiu .c  n e  TOj.bKO c t o m .c  3 p e .m ii ..CTOpi... t i o Pkckm x ..apoAOB, ..o u nccbMa no- 
y4llTcJii.HW iip n  113yMCii1.11 .icTopnn BCCÍ1 B ocT om .oii E ß p o n w .
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2. M. H . B h h h k k o b ,  3num a<j)un  A xup aM a  Bu 6a u & c ko zo  « hobom oceeiL/eHuu : 
Bccihmk apCBHefi hctophh JVs 4. 1952, cTp. 141- 152.
3. H. H. B h h h h k o b ,  0  h 3ukc  nuCbMenHbix naM am nuK oe 113 H ucbt (lOMCHbiu
7 ypK M e nuc m aH ): B c c t h i i k  apeBH efi h c t o p h h  Nv 2, 1954, cTp. 115 128.
1. In his first study Vinnikov deals with the Phoenician inscriptions of Karatepe 
which were discovered in 1946— 1947. Already the first publications o f H. Th. Bossert 
clearly indicated the extraordinary linguistic and historical significance o f these inscrip­
tions. Resoarch in the next ten years has fully borne out that their importance had not 
been overestim ated. Vinnikov also concurs in this estim ate and points out that the
65 lines o f the Phoenician inscriptions of Karatepe - the best preserved and largest 
Phoenician inscriptions extant to date have not only extraordinarily enriched, 
historical information and our knowledge of the Phoenician language, but m ay also 
Prove to be o f decisive importance in solving the parallel inscriptions o f H ittite hieroglyphs.
Vinnikov presents in his treatise the transliteration of the Phoenician inscription 
according to the version of the orthostates o f the Northeastern gate-room which is much 
better preserved than that o f the statue. To the transliterated text Vinnikov adjoins 
a  lull translation which is docum ented by a number o f very valuable explanatory notes. 
Besides, he reviews the earlier -works on the inscriptions up to 1950. (Since this date the 
"‘""l im portant works on the subject have been those published by II. Th. Bossert and 
A. Dupont-Sommer in the Symbolae H rozny  IV  [ 1950 ] and in the Jahrbuch filr kleinasia- 
t>8che Forgcbung Isqq [1951 sq q ] ;  for recent bibliographic details see M. Jl. Tejibuep : 
BecTHHK JlpCBHefl Hctophh 4. 1955, pp. 95, 101). It m ust be specially noted, that a t 
the time o f  writing his treatise, V innikov had only the work of Z. S. Harris, A Grammar 
°f the Phoenician Language (New H aven 1936), at his disposal. The im portant Phonizisch- 
punische Orammatik (published as N o. 32 o f the Analecta Orientalia, R om a 1931) was 
Published a  year later. There is nevertheless a great number of morphologic observations 
111 Vinnikov’s work which still retain tlieir topical significance.
H is m ost im portant observation o f morphological nature concerns the use o f  
some verbal forms in the inscription. According to  him the verbal forms ytpw (I, 3), 
Vrhb (I, 4 )? y tn ’ (I, 9), yrdm  (I. 20), ySbm (I, 20) and y5b (II, 18) represent the 1. P . Sing, 
tniperf. Y if'il. Friedrich (op. cit. p. 133, n. 1), however, regards these forms as 1. P . Sing. 
Perf. Y if'il. As the subjcct of the sentence is undoubtedly the pron. pers. 1. P . Sing. 
( n k ), Friedrich believes that this lack of congruency is the m ost remarkable linguistic 
feature o f the inscriptions. H e thinks that the same phenomenon can be observed in 
the case o f the construction 3. P . Sing. Perf. 4- ’n k , e. g. bn ’nk  «ich bautex ; if  the sentence  
begins w ith this construction ; otherwise the congruenoy is regular). Friedrich is no 
doubt right in rejecting the conjecture o f taking the form bn for an inj. abs. B u t we m ay  
have doubts when he also rejects what seems to be the m ost obvious interpretation if 
we regard bn as the regular participle o f bn'. — Vinnikov argues for taking the forms 
Vfyw etc. as 1. P . Sing. Imperf. Y if'il in view  of certain indications that, in the Canaanito 
dialects, the preformative of the 1 P. Sing. Imperf. was i-. Thus in Hebrew : iqtol, accor­
ding to the Babylonian system  o f vocalisation, and in Punic in which (for instance in 
'he form ysthyal preserved by Plautus) the proformative of the 1. P . Imperf., y- can also 
he taken as ' In Phoenician, states Vinnikov, i- becam e yi-  by pre yotation . — This 
uiterpretation is in a measure corroborated by the notable fact that sim ultaneously  
with Vinnikov yet independently o f him, Johs. Pedersen (Acta O rientalia X X /1 [1950],
171
CO M PTES-RBXD US 3 2 5
5 >p. 46 — 48) also  ca m e  to  a s im ila r  co n c lu s io n . P e d e rse n  h o w ev er, th in k s  t h a t  th e r e  e x is t  
b u t  a  few  an a lo g ie s  in th e  S e m itic  la n g u a g e s  w hich  co u ld  e v e n tu a lly  x u b n tA n tia to  th e  
h y p o th e s is  o f  a  d e v e lo p m e n t ¿- >  yi-, a n d  it  is sa fe r  to  su p p o se , t h a t  th e  y- o f th e  fo rm s 
a etc. reprosonts an i-, like in certain instances o f Syriac. The developm ent ya- >  l ~ 
is well attested  in Accadian, Eastern and Western Aramaic and Mandean as well. — 
W e can yet hardly expect to settle  this question, as it being exactly the tradition o f a 
Phoenician Preformative o f the 1. P. Sing. Imperf. Yif'il that wc are m issing. B ut Vinnikov 
is m ost probably right in one detail : the forma yrdm  and ysb are much easier to relate, 
both m orphologically and sem antically, to the Hebrew roots m- (Ar. ), resp.
<Ar. ) than to  *yrdm  and *yib  (Pedersen). I t  is very instructive, in this connection, 
that YTinnikov refers to Isaiah XIV, 2 where, in a similar context, the two verbs stand 
side by side, just as in the Phoenician inscription. — The clarification o f  these problems 
will also help to solve the question concerning the general linguistic characterisation of 
the Phoenician texts o f  Karatepe. According to Brockelmann (op. cit. p. 51) the language 
o f  the Kuratepe inscriptions is «sehr gowandt und z. T. von rhythmisohein Schwung»- 
Friedrich, however, spoaks o f barbarisms in the same connection (op. cit. pp. 1 — 2). — 
Vinnikov makes a number o f further comments on the text o f  the iiu>criptinna. Thu»« expla­
nations (to which no reference is made in Brockelmann’s bibliographic*! notes, Inc. cit.) 
m ake his work a valuable contribution to the research into the Karatepe inscriptions. 1
2. In his second work Vinnikov attem pts the interpretation of the much discussed 
Ahiram  inscriptions (cf. A. Mentz : Abh. fiir die Kunde den M orycniand*» X X X IX /2  
[1944], pp. 5 —13 ; W. F. Albright : J A O S  L X V II [1947] pp. 153 — 160). H e criticises 
th e  hitherto published findings and proposes new solutions o f many dubious parts of 
the inscriptions. H is list o f  previous works on the subject (quoted very fully on p. 142, 
n . 1 ) needs but one essential addition : judging by his quotations, he had as ye t no access 
to th e  Phoenician grammar o f  J . Friedrich quoted above.
In connection w ith the last words o f the inscription on the southern side of the 
sarcophagus kitJib'lm, which had not yet been fully cleared up, Vinnikov now convincingly 
refers to  the expression y->. rr  •: in Gen. IV, 25 and to he theophoric name 
B'l$t (C IS . 2182, 3777). The interpretation o f  the words k ith  b’lrn seoms to  be obvious 
o n  the basis o f th iB  parallel expression in Old Hebrew : «who (inasr.) brought him into 
the world» (here too, just as in Arabic, 'lm  has the moaning o f «world*). — The first word 
o f  the inscription on the lid o f tho sarcophagus 7, and also the word 'I in a later portion 
o f  tho same te x t are doubtful. Vinnikov, following, in part, S. Ronzevalle, proves, by 
num erous Old Hebrow and Phoenician exam ples, that in both languages an o c c a s i o n a l  
■alternation I ~  n can bo observed. On this basis tho 7 is tho Arabic particle 'in, and we 
■can identify 7  with the corresponding Arabic proposition 'an. The alternation I n 
is  also known in Cypriot Phoenician and Punic. (Cf. Friedrich, op. cit. p. 22, § 50 where 
Friedrich also cites, beside the Phoenician exam ples, H itt’te laman  ~  Lat. nomen and 
Accadian lamsatu  ~  namaatu, and points out that this linguistic phenomenon can be 
tound in all Asia Minor. It is probable, however, that in all these cases we actually deal 
with the dissimilation o f the homorganic n and I which took place, in each cose o f tho 
•examples cited, in a wholly independent manner.) — Neither were we certain as to the 
m eaning o f the expressions w ’l mile birdlcm wskn bsknm  in the inscription on the lid o f
1 Thsre is also another treatise by Vinnikov devoted to the Karatepe inscrip^ 
tions Bnoeb naudemue ipunuKuucKUe Hudnucu: 3nmpaiJ)HKa BocroK a V [1951], cTp. 
121— 133), in which he gives a transliteration and translation o f Col. I l l  o f  the 
statue-inscription and registers the words and the meanings of ccrtain words encoun­
tered  for the first tim e in the Karatepe inscriptions.
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the sarcophagus. Vinnikov refers to a place in the inscription o f A zitavadda where 
wc find the words w ’l mile bmlkm wrzn brznm. On the basis o f the latter quotation he very 
plausibly argues that the word skn  is a synonym  o f rzn  which is also known in Old Hebrew  
and probably denotes a rank which would correspond to that o f a vezir. — Vinnikov 
tries to identify the enigm atic tm ’ o f the next expression tma rnhnt, on the basis o f  the  
Accadian verb tamu ya. secondary verb derived from amu) with a participle that would 
have the meaning ’com m andant1. This would certainly fit well into the context. — T he  
n ght translation of the words vmjit brh 'l Gbl depends, first o f all, on the interpretation  
of the '! As it  can be inferred from the above argument the meaning o f 'I is «from*, and  
thus the sense o f  the entire sentence is quite clear: «Peace will leave Byblos*. — For  
the last word fragment o f the lid Vinnikov suggests the following reconstruction : 
Ipn ( / )  tbl ( f )  «in the face o f the whole world» (cf. Isaiah X IV  21 : Ssr-’j e ). -  A s 
regards morphological problems Vinnikov emphasises two features o f  the Old Phoenician 
verb both o f which have an affinity with Arabic rather than with Old Hebrew : in the  
f'rst, the third radical o f  the verb 'ly  consistently appears in writing, that is, it doos not 
have the role o f  the mater lectionis (cf. Friedrich, op. cit. p. 78, § 176) ; and, secondly, 
the appearence of the forms ifla'al in the inscription, which correspond to the VI 11th 
8tem of the Arabic (cf. Friedrich, op. cit. p. 64, § 150). I t  is also notew orthy th a t the words 
k* («throne») and h(r «(sceptre*) are o f feminine gender in Old Phoenician (of. Friedrich, 
°p. cit. p. 140, § 303) unlike to Hebrew arid similarly to Accadian. It is especially im portant 
from the morphological view point that the suffixed form o f  the pron. pers. 3. P. m asc. 
111 the Ahiram inscription is -h in contrast to the -w, resp. -u o f all later B yblos inscrip­
tions (cf. Friedrich, op. cit. p. 46, § 112). — The knowledge of Old Phoenician vocabulary  
also furthered by the valuable data which are furnished by the Ahiram inscription. 
Vinnikov registers the words which first occur here or have som e specific m eanings 
onty  here. — H is last conclusion is that there are characteristic differences which defini- 
tely separate Old Phoenician from Old Hebrew (For another assessm ent o f these diffe­
rences see Brockelm ann’s observations in Handbuch der OrientaliHik  I I I / l ,  pp. 56 — 57 ; 
Friedrich, op. cit. pp. VI — V II). in  his opinion the linguistic and epigraphic characteris­
tics o f the inscription justify  the inference that the inscriptions o f  Ahiram's sarcophagus 
are separated by centuries from all other Byblos inscriptions. I l l  us Vinnikov proposes- 
fche X H Ith  century before our era as the date o f the Ahiram inscription and also em pha­
sises its significance from the viewpoint o f the history o f writing.
3. Between 1948 and 1952 the Complex Expedition Sent to  Southern Turkm enis­
tan under the leadership o f M. E . Ma«son found a great number o f pottery fragments 
^ t h  inscriptions in the surroundings of Old and New Nisa, on the territory o f  the ancient 
Parthian empire. These inscriptions are the first written relics found on territory belon­
ging to the one-tim e Parthia proper, and their significance is enhanced by the fact that 
some o f tlieiii are very well preserved and their inscriptions can be accurately dated. 
Only a number o f them have been so far published (cf. M. M. ¿[b&KOHOB, M. M. .UbjiKO- 
h°b, B. A. JIhbiiihu, M. E. Msccoh, Hanoeome naptfmncKue doKyMenmbi II  etna do h. s. U3 
Hucbi: MaTepHajibi 10TAK3, Bun. 2 [1951] ; M. M. ,CU>hkohob, M. M. .HbHKOHOB, B. A. 
JIhbiiihu: BecTHHK npeBHew hctophh N° 4. 1953). nnd they have created great sensation  
lr> the international circle o f experts.
The third treatise o f Vinnikov deals with the interpretation of one o f  the published 
*nd seven of the as yet unpublished fragments. His opinion concerning the published  
•nscriptions considerably differs from that o f former students. It would be as yet too early 
to take side in the debate as only a fraction o f the inscriptions ha« so far been published. 
^<'t we believe that V innikov’s article has some very noteworthy findings aa regard» 
some im portant details o f  the problems under discussion.
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The first lines o f  m any inscriptions on the fragments begin with the so far untrans­
latable words bhbt’. Vinnikov convincingly argues that we have hero the word xr:n 
«amphora*, «wine-cask» — well known in several Aramaic, languages (b hbt' : «In this 
wine-cask»). The second b o f the word, he states, changed, owing to its post-vocalic posi­
tion, to a spirant, thus it can also be road as w (cf. S. Telegdi : Joum . Aniat. 1035, p. 213). 
The establishm ent of the meaning of the first word clears up almost the whole first line 
of fragment N o. VII (1949) : bhbt’ znh rnn krrrC 'bzbry fin  this cask o f wine, from the 
vineyard ’bzbry». Thore is an obvious lack o f congruency in the construction bhbt’ znh, 
but Vinnikov points ou t that similar phenomena can also be observed in some other 
Aramaic texts. The word 'bzbry is apparently not o f Semitic origin. Vinnikov suggests 
Parthian origin (av6z  >  abaz «back» +■ bar «wall» +  -y ■ «which in beyond the wall of 
the town«).
The second line (m n hm X 1111 1 I1 1 I )  is in a very fragmentary condition. Vinni­
kov proposes a very ingenious and convincing explanation which is based on examples 
taken from other Aramaic inscriptions : the word hm is an abbreviation of hmr twine*. 
H is further remarks on the numerals a t the end of the second and third lines (unite, de­
cimals, centesim als) and, in general, on the numbers in Aramaic inscriptions seem  also to  
carry conviction. H is observations also enable him to correct a  numeral o f  the Awrornan 
parchm ents.(Ill, 3, 8 : 54 according to H .S .N ybcrg; 04 recie).H e cogently explains that the 
last line in the numerals is not a dividing line. — The full reconstruction o f the missing
part in the second line is not possible. The meaning o f the legible words is : «From.........
wine 19 (measure)».
The text o f the third line is com plete (hrilt 'I in i C X X  X X  X X  X  1111) and its 
interpretation by Vinnikov is apparently right : »From the vintage o f the year 174». 
Yet the construction o f  the word h n lt  (regular H af'el from the root 'alal) is somwehat 
unusual, either connected with in t  or taken for an inf. abs. with the archaic -at ending 
o f the fem inine gender.
Also unusual is the construction hyty (Haf'el from the verb ata), which is without 
any com plem ent, at the beginning o f the fourth line (hyty mhrdtk mdwbr ; Vinnikov 
does not note this som ewhat deficient construction). Despite this the m eaning of the 
kine is quite clear :«Handed in . . .  Mihradatak cup-bearer*.
Inscriptions w ith similar tex ts  can also be found on the rest o f  the new fragments, 
except that they have other Iranian proper names and denote various contents in the 
casks. So, for instance, the inscription o f fragment N I, 27 speaks o f  wine-vinegar. H ow­
ever, the Aramaic form o f the word for vinegar, as Vinnikov also points out, is faultily 
fylh instead o f w hat one would expect, hi’.
e believe Vinnikov is right when he m aintains that the inscriptions served as* 
markings on the wine casks kept in the royal wine-vault. N either can there be any doubts 
that the dates in the inscriptions refer to  the first century before our era. I t  is more d iffi­
cult to decide whether these Aramaic inscriptions constitute coherent Aramaic textB 
or Aramaic ideograms. The first interpreters held the latter view , while Vinnikov regards 
the inscriptions a« coherent Aramaic tex ts written by Aramaic scribes who had become 
residents in N isa. W e venture, w ith reservations, the opinion that the tex ts are undoub­
tedly Aramaic texts, bu t the m inor linguistic uncertainties they exhibit m ay also prove  
that the inscriptions were m ade hy Iranian scribes who used these largely stereotyj>ed 
Aramaic phrases as an artificial language.
K. CzEGL^DIt
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N u d . e inem  lungon, arbeitsinnen lind h a in ion isch cn  G elehrten lebcn , so  reich
1,1 Bem ühungen und E rfo lgen , versch ied um (i. Mai I05G in .seinem 88s te n  Lcbcnsjuhre  
"n Bl’oelcelm ann. M it ihm  ist einer (1er hervorragendsten  V erlrelcr  der deutschen  
dam it der in tern ation a len  Sprachw issenschaft, und Islam olog ie  dnhingognngen. 
Ie K unde seines T odes h a t nicht m ir in seiner engeren Ile im n t, in D e u t s c h l a n d ,  sondern  
"Uch iIt llnci (,j.c , 1 L ändern  der W elt, in denen die versch iedenen Z w eige der Sem i-
■stik, (Up Islnniolouie und die T urkologie gep fleg t werden, uuFrieht ige und tiefe  A nteil- 
n«lime erw eckt.
G- B roekelm unn wurde um 17. Septem ber 18(58 in R o sto ck  geboren . Schon als 
'•'»miisidst leg te  er in der E rlernung Cremder Spruelien e in  auß ergew öhn liches Talent, 
1111 den Tag. D a s blieb auch sp ater  einer der Züge, d ie  für B roekclm ann am  m eisten  
^"'fiik terislisfli waren : se ine sprachlichen K en ntn isse  erfaßten  ein  ungeheuer großes 
"■liLet. Broekchiiniin war einer der hervorragendsten K enner nicht nur von  säm tlichen  
"'‘niiUüehon Sprachen, sondern auch der a lten  türkischen Schriftsprachen , doch  befaßte  
'' •‘äK'h bis /,u se inem  T ode auch mit. A rm enisch . H ierzu kam  noch w ährend seiner  
ĴUl'ienzeit, — bezeich nend  für gar m anche große O rientalisten  — das gründliche  
lu,'uni dor k la ss isch en  Sprachen.
Im  L aufe se iner S tu d ien  — denen er in R o stock , Breslau und Straßburg oblag — 
' 'n'klen a u f ihn  so  hervorragende P h ilo logen  wie Tir. N ö ld b k b , der «Meister der Meister», 
cr beinahe in a llen  Z w eigen der S em itis lik  für eine ganze G eneration  B ahnbrechendes 
jjl!l°'8t«:l haL, und  H . II ÜB schm  a n  N, der a u f dem  G ebiete der sich  im m er m ehr enf- 
tlllPiulen A rm enistik  zu jener Z eit d ie A usarbeitung einer dem  Stand  der indoeuropäischen  
^oi'schungen en tsp rech en den  S y n th ese  vorbereitete. N ach  der H a b ilita tio n  bei NoUleke 
' •^*3), m achte  sich auch B rockelm ann an die Verw irklichung großangclcgter P läne : 
p 11 erstes Vorhaben — d ie  Z usam m enstellung eines m odernen sy r isch en  W örterbuchs — 
""W iido auch  nach dem  T hesaurus und anderen lex ikogn ip liisch en  A rbeiten  für einen
* lngen F'orscher e in e im m en se A ufgabe. Seine anderen zwei P liine w aren nljcr gerade- 
e8s ein m onu m en ta les U n terfangen  : er se tz te  sich die V erfassung e in es e r s t e n  ver­
g e h e n d e n  G rundrisses der sem itisch en  Sprüchen zum  Ziel, ferner d ie erste  große  
‘'sbindnufnahm o der g esam ten  L iteratur  in arabischer Sprache.
Die erste A u lgab e lö ste  B rockclm ann in überraschend kurzer Z eit. Schon im  Jahre  
‘ !,i‘ >st, se in  »Lcxicon Syriacum « ersch ienen (B erlin -E dinburgh), dessen  zw eite  Ausgabe  
| .0 ,|c 1028) noch  form vollen deter  ausfiel un d  auch seither ein  u n en tbehrliches H ills-
lol aller syr isch en  S tu d ien  b ildet.
H ie L ö su n g  der zw eiten  A ufgabe ersch ien aber dam als noch beinahe unm öglich , 
“ » f  sp m ch gcseh ich t lieber G rundlage durehgefiihrten  Foi-schungen N ö l d e k k k  und 
„"’¡Wer erbrachten zw ar dam als schon reichliche I'riichte aul zah lreichen  G ebieten  der
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wurde jedoch  schon  lunge n ich t m ehr a u f  dem  G eb iete  aer sem itisch en  P h ilo lo g ie  nuflgc- 
trugen . D ie  w isse n sc h a ft lic h e  B egrü ndu ng der verg leichend en  M eth ode wurde von 
fin n isch -u grisch en  Sprachforschern  (S a jn o v ics  u n d  ö YaRMaTi ) so w ie  von  Germ anisten  
(B o r r , R ask  u n d  GaiM^i) besorgt. A u ch  der K a m p f der •fu ngg iiin un utikrr  uni d ie Ver­
v o llk om m n u n g  der sprach h istorischen  M ethode sp ie lte  s ieh  n ic h t a u f dem  G eb iete  der 
S cm itis tik  nb. D ie  V erfassung des «Grundrisses» b ed eu te te  ulso dum uls n och  d ie  Über­
tragu n g  der neuen , vervollkom m net en  sp rach w issen sch aftlich en  P rinzip ien  a u f  dns riesig15 
M aterial der sem itisch en  Sprachen und h a tte  nur zum  T eil d^n C harakter e in es zusnm m cn- 
l'assenden W erltes. V ielle icht noch  größere Schw ierigk eiten  b ereitete  die Ü b ersich t der ge­
druck ten  oder han dsch riftlich  erh altenen  L itera tu r  in  arabischer Sprache, h an d e lte  es sich 
d och  um  T uusende und aber T uusondc von Aut oren, über d ie  m an oft, kaum  e tw a s e im itto l«  
k o n n te , un d  ih ic  W erke, deren es ja n o ch  m ehr gab . N ich ts  is t  au fscb lu ß ie ich er  über den 
w issen sch aftlich en  u n d  m ensch lich en  C harakter B rockelm anns als d ie  E rk en n tn is, 
die  Z eit zur V erw irk lich un g d ieser b e id en  A u fgaben  lu-rangereift war un d  der E ntsch luß, 
m it d em  sich  B rock elm an n  g le ich  bei B eg in n  seiner L a u fb a h n  der V ollbringung dies«’*' 
A u fgab en  g ew id m et h a tte . H eu te , wo w ir  m it R ührung der großen w issenschaftlichen  
V erd ienste Broclcelm unns gedenken , lieg t uns sch on  klar vor  A u gen , daß ihn zur Voll- 
fiih ru ng  d ieser A u fgab en  n ich t nur se in e  b ew u nd ernsw erten  F ä h ig k e iten  a ls  System atiker, 
so in  Ü b erb lick  und so in  un erm üd licher F leiß  b efäh ig te , son dern  se in  eth isch -ed ler  Charak­
ter, der dem  e in m al v o rg esteck tcn  Ziel m it unbeirrbarer F o lg er ich tig k e it zu streb te.
D a s erw ies s ic h  vor  a llem  zur Z eit der V eröffen tlich un g des ersten  T eiles s e i n e r  
»G eschichte der arab ischen  L iteratur« (W eim ar 1898), a ls n ich t nur d ie o b e r f l ä c h l i c h e n  
K ritiker, sondern zu m  T eil a u ch  d ie  hervorragen dsten  F a ch leu te  der Z eit F o r d e r u n g e n  
a n  B rock clm ann s W ork ste llte n , die zu B efried igen  der V erfasser übertioupfc n ich t vor- 
h a tte . E in  T e il se iner K ritik er  f a n d  n ich t e in m a l das W ort des Properz »in m agnis et 
vo lu isse  sa t est«, d esto  w eniger g lau b te  sic  daran, duß B rock olm an n  das e in m al b e g o n n e n e  
große W erk e in  lan ges M cnschenalter h in durch  u n v erza g t w eiterführen  u n d  schließlich  
so  b een d en  w erde, daß  d ieses m ä ch tig e  W erk in se in er  zw eiten  A usgabe (L eiden  1943-"  
1949) sa m t den  S u p p lem en ten  (L eiden 1987 — 1942) n o ch  v ie le  J a h rzeh n te  hindurch  
e in  u n en tb eh rlich es H ilfsm itte l aller, d ie  arabische L itera tu rg esch ich te  betreffende*1
I1 orschungen  b ild en  w ird. B rock elm ann  f ü h l t e  es se lb st, daß die große B e s t a n d a u f n a h m e  
der arabischen  L itera tu r  n ich t a lle  gehörig  w erden c in sch iitzen  k ön n en  u n d  auch  d a ß  
se in  W erk n otw en d igerw eise  v ie le  M ängel au fw eisen  w ird. A n läß lich  der Ü b e r m i t t l u n g  
d es R ezen sion sexem p lars des ersten  T eiles an  Ign az  G oldziher schrieb  er dem  große11 
un garischen  K en n er  der arabischen  L itera tu r  fo lgendes :l  »V ollständ igkeit hab e ich  weder 
lü r  d ie  H d ss ., n o ch  für den  D ruck  erstrebt., m ein  B u ch  s o l l  w eder eine B i b l i o g r a p h i e ,  
n o ch  e in  C atn logus ca ta logoru m  ersetzen , d och  habe ich  sch o n  je tz t  e ine s ta ttlich e  L iste  
v o n  N a ch trä g en  für d ie  1. H ä lfte  beisam m en.« D ie  K on seq u en z, m it der Brockchnann  
an  se in em  W erk w eitergearbeitet hat und c s  dadurch , daß er ihm  e in e  im m er v o lls tä n d ig e 1'0 
F orm  verlieh , zum  ersten , m o n u m en ta len  und sy stem a tisch en  Ü b erb lick  des gesnm ten  
arab isch en  S c lir ifttu m s en tw ick e lte , v erd ien t in  der T a t a lle  A ch tu n g .
A ls der 2. B an d  der »G eschichte der arab ischen  L iteratur« hcrauskaiu  (W eirw11- 
1902), w ar B rock elm ann  schon  außerordentlicher P rofessor a n  der U n iv ersitä t Breslau- 
V on  dort kam  er als O rdinarius nach K ön igsb erg  (1902), dann n a ch  H allo  (1910). W ährend  
se in es W irkens in H o lle  ersch ien  der zw eite  B and se in es zw eiten  H au p tw erk es »Grundriß 
der verg leichend en  G ram m atik  der sem itisch en  Sprachen« (B erlin  1913 ; B d 1 ebd. 19081-
1 B riefkarte  B rock elm an n s fin G oldziher vom  28. 11. 1897, im  G oldziher-N achk'ß




■Ucutc ist es schon  zw eife llos, daß Brockehiuuui auch diese A u lgabe restlos gelöst h a t : 
(lcr »Grundriß« is t  d ie  k lassische vergleichende G ram m atik  jener E p och e  der sem itisch en  
Sprachw issenschaft, die den  ph onologischcn  u n d  fu n k tion a listisch cn  F orsch ungen  voraus- 
£ lng. Dieser Q w inm ut ik ein  W ork von  ähn licher B cdoutu ng zur S eite  zu  ste llen , w ird  
~~ unter B erück sich tigu ng des inzw ischen  auß erordentlich  ungow aclisenen sprachlichen  
Materials und der E rgebnisse der p h onolog ischcn , fu n k tion a listisch cn  und a u f  gcsell- 
Sl:W tlich er  G rundlogc steh en d en  lin gu istischen  F orsch ungen  — ein e  genau  so  gew oltigo  
Aufgabe se in , w ie d ie B rockelm anns.
Wührond seiner T ä tig k e it in  H alle  luü sieh  B rockelm unn auch  m it turkologischen  
laugen besch äftig t. A u f d ieses G ebiet wurde se in e  A u fm erksam keit besonders durch  
dus berühm te türk isch  — arabische W örterbuch K ösgaris gelen k t, das in  den  Jahren  
l ' l l7 — 11)19 jn  K o n stn n tin op cl aus der P resse kam . D a s S tu dium  dieses W erkes endete  
Brockolm ann d am it, daß er sich  nun zw ei grosse A ufgaben zum  Ziel se tzte  : cincr- 
S('n * die E rsch ließung des türksprachlichcn M aterials KüsgurTs für die T urkologie m itte ls  
"'phabot isolier A u farb eitun g  des S to ffes, andererseits die e ingehende C harakterisierung  
dt'r von K nsgurl uu igczcichnoto  Spruchstufe im  R ahm en e in es schon  «seit, langem  
gcplunten» W orkes, der •GcHohiohto der türk isch en  Schriftsprachen». Se inen  P la n  kü nd igte
1 r *n einem  der füh rend en  Organe der T urkologie von  dam als, in  der K eleti Szem le [R evu e  
^■'lentale, B u d a p est] an . Ä h n lich  w ie seine b isherigen  großen Plano, Führte' B rockelm ann  
JJUch diese m it der ih m  eigenen G roßzügigkeit durch. N ach ein igen w ertvollen  kleineren  
^ u d ien , die er in der K ele ti Szem le, sp äter  in der F ortsetzu n g  dieser Z eitschrift, im 
^ ' « Si Csoma A rcb ivum  un d  in der A sia M ajor veröffen tlich te , gab  er 192S als B and I 
'l('r B ib liotheca O ricntalis H ungarica  d ie deutsche B earbeitung des D iw an  von  KüSguri 
''WttUs. B rockelm anns U rteilsk ra ft hat sich a u ch  diesm al bcwäbrl : der außergew öhnliche  
ert des a lp h ab etisch  ungeordneten und m it deutsch er Ü b ersetzu ng versehenen lexiknli- 
i,(!'ien M aterials wurde vom  ganzen  L ager der T urkologen , denen siel) die K onstan tin op ler  
•Ausgabe K äägurls nus sp rachlichen  G ründen beinahe ganz unzu gänglich  erw ies, nnor- 
J|l'nnl„ I In T e x t  des Atifnaiim rim l rugs, a u f G rund dessen B rockelm ann zum  M itglied
< l!1'U ngarischen A kadem ie gew äh lt wurde, h e iß t cs von  seinem  «M itteltürkisclien W ort- 
St'hn.lzj ; « . . d ie w ich tigste  P ub likation  a u f dem  G eb iete  der türk ischen  L exikographie  
Sl 11 der V eröffentlich un g von  R ad loffs W örterbuch*.
In zw isch en  trug  B rockelm ann 1922 eine kurze Zeit a n  der B erliner U n iversitä t  
j 01> sodann w urde er 1923 P rofessor an der U n iv ersitä t B reslau, wo er b is zu seiner  
•Oieritierung im  J . 1935 tä tig  war. D araufh in  übersiedelte er nach H alle ; dort;
eito te  er m it unverm inderter E nergie an  der V erw irklichung seiner großen P rojekte, 
j Uöer der E rgänzungshände und der zw eiten  Ausgube der G esch ichte  der Arabischen  
- ‘toratur verfaßte B rockelm ann auch  ein w ich tiges h istorisches W erk, die «G eschichte  
islam ischen V ölker und Staaten» (M ünchcn u. B erlin  1939), eine A rbeit, die schon  
Jahrzehnten  von, keinem  F achm ann unternom m en w urde. B ezeichn en d  für die  
PI,"'cndbarkeit des B uches ist, daß m an es bisher schon a u f fü n f Sprachen übersetzt hat.
E ine  bew underungsw erte G oistcsfrisclie b ezeu gte  B rockelm ann , als er sich in 
l nlle, in se inen  le tz ten  L ebensjahren der U n tersu ch ung ugaritischcr2 und abessin ischer11 
^ ragon w idm ete, und n ach  den  G rundsätzen der m odernen Sprachw issenschaft eine  
yntnx des H ebräischen zusom m enstellte , deren V eröffentlichung der Verfasser n ich t 
1,phr erleben k on n te .
2 H andbuch der O rientalistik , ed . B . Si’UIjEH, 1U/1 : S em ististik  (L eid en —K öln  
SS. 4 0 - 5 8 .
I 3 A bessin ischc Studien  : B erich te über die V crhandl. d. f^iiehs. AK. fl. W iss. -/u 
'oiP*ig. P h il.-h is l . K l. 97 B d. 4 (Berlin 1950).
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1947 nuhm  der un erm ü d lich e  B rockelm unn seine ukudem iseho l.eln-t&tif|icoit 
w ieder au f. In  se in e n  V orträgen  b e fa ss te  er sieh  nu nm ehr vor u llen  D in g e n  m it  Fragen 
der T urkolog ie. Zur V erw irk lich un g se in es  zw eiten  großen  turkologisobtm  P lan es ist es 
eb en fa lls  je tz t  gek o m m en  : in  den  Jnk ren  1951 — 1954 pu b lizierte  er u n ter  dem  Titel 
«O sttürkisclie G ram m atik  der is lam isch en  LitTm tiirupraokeu M atciusicnso (L eiden), 
erste m eth o d isch -lin g u istisch e  B earb eitu n g  dor m oham m ed an isch en  L iteraturspracbcn  
ln n cra sien s. B rock elm ann  verstan d  nueh diese, durch A b gron zungssohw ierigkeiten  des 
T hem as und den  M angel a n  V orarbeiten  verw ickelte  A u fgabe m e is terh a ft zu löseiij 
w as a u ch  aus den  R ezen sio n en  b e fu g ter  F a ch leu te  Idar h ervorgeht («eine h ö ch st bedeut­
sam e w issen sch aftlich e  L e is tu n g , d ie  w ir bei der B ehand lung  von  P rob lem en  der türki­
schen  L u u tgesch ich tc  stä n d ig  zu R a te  ziehen werden»: J . N é m e th , OLZ. 1953, N° Sp- 
209 : über die 1. L ieferu n g  v o n  B rock cln iann s W erk ; vg l. dere., OLZ. 195ü, N° 9/l0> 
Sp. 4 4 4 — 446). D ie  w en igen  J a h re , d ie  se it  dem  E rschein en  der »O stturkisohon G r a m m a t i k  
verflossen  sind , zeig en , duß auch  d ieses W erk — w ie se in erzeit auch  der «M itteltiirkiscb0 
W ortschatz.« — a u f d ie  gesa m te  turkolog ische F orschung befruchtend  w irk t.
U n ter  B rock elm an n s W erken k om m t uueh jenen  eine n ich t geringe B e d e u t u n g  
zu , d ie f ü r  Zw ecke des a k ad em isch en  U n terrich tes b estim m t w urden . D ie  in  jeder Hi*1' 
s ic h t v ielfneli u m g ea rb e ito te  N eu au sgab c der arabischen  G ram m atik  Socin s (Port*1 
L inguarum  O rienta liu m , je tz t  13. A u fl.)  und die in  derse lb en  R eih e  h c r a u s g e g e b e n c 
syr ische  G ram m atik  B rock elm ann s (7. A u fl. 1955) w erden in a ller W elt a ls  Lehrbu«'1 
benü tzt.'1
B rockelm unn erh ie lt a ls A n erkenn un g f ü r  soine w issen sch a ftlich en  V e r d i e n s t e  
inohrm als in- und uuslündisohe A u szeich n u n gen . Im  Jahre 1951 wurde i h m  der N a t i o n a l - 
preis I .  K la sse  d e r  D D R  zugesprochen . Zum  korrespondierenden M itglied  der U n g a r i s c h e n  
A k adem ie  der W issen sch aften  w urde B rookeim ann, w ie obon schon  erw äh nt, a m  15. S. 
1935 g ew ä h lt.
D as A n d en k en  Carl B rockolm anns bew ahren a u ch  d ie  ungiu'ischcn O r i e n t a l i s t e n  
w ie das e in es G eleh rten , der im  In teresse  seiner großen P lä n e  — um  d ie  W orte von 
J o h a n n  F ü ck  zu gebrauchen  — «all se in  T un un ter  das G esetz  stren g ster  P flichterfü llung  
ste llte» .
K .  C zeg léd j
4 D a s V erzeichn is v o n  zuhllosen  anderen W erken, A u fsä tzen , B e s p r e c h u n g e n  
B eitrügen  un d  T ex ta u sg a b en  B rockelm unns sind  b is  zum  Jaliro 1938 i n  d e r  L iste  von
O. S p i e s s  en th a lten  (V erzeichn is der Schriften  von  Carl B rock elm ann  [L eip zig  1 9 3 8 ]- 
Ü b er  d ie  jüngeren w ird d ie  A rb eit B escheid  geben, d ie  P rof. J . F hck n a ch  B rockelm anns  
T od e in  H alle  zu sa m m en sle lltc .
A k in ü u s ír t  M ul az  A kudún ila i K Judó Ignzi'u tú jii H úszuk! felelO s: F u rk n s  S ándor
A k é z ira t a  n y o m d á b a  é rk e z e t t :  1957. IX . 30. — T e rjed e lem : 0,25 fA /ü) Iv, 10 úbrn
A kad ém ia i líy o m d u  llu d o p c s t, V. G eriuczy u. 2. —  44122/57 — F e le lő s  vezet«!: B e rn ilt G yörgy
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C O N C ER N IN G  A L E X A N D E R  T H E  G R EA T
By
K . CZEQLISDY
In the course of the last years im portant new sources1 have boon uncovered 
a series of valuable studies in philology and in the h istory  of lite ra tu re2 
“•‘ vc been published to further our knowledge of the Alexander-Romance. 
_ e Qew data have confirmed, on nearly all im portan t points, the previous 
lindings. J u s t  as previously, even today  we reconstruct the origin of the Roinan- 
Ce as follows : some au th o r of the late Hellenistic age, in the 3rd century 
'• I-*-,3 took the narratives which belonged to the lino o f the Cleitarchus tra ­
dition and had, even in their original form, strongly legendary tra its , and fused
tj 1 H am burg  P apyrus 129 (O f. Griechiache P a p y r i  der H am bu rger S taa ts- und  
_ n w ci'sftotsbibliothck n  (1954), pp. 51— 74 and  th e  N o. 1285 P apyrus o f  the Socieid  
la?,a (P a p ir i  della  Soc. It. X H /2 , F irenze 1951, published  b y  D . P ieraccion i).
5 O f these particu larly  im p o rta n t are the work o f  R . M crkelbach : D ie  Quelleti des 
lcc L̂ chen A lexanderrom ans : Z etem ata , H e ft  9 (M iinohen 1954) a n d  the very  su b sta n tia l  
*^n°gvuph o f  G. Cary, T he M ed ieva l A lexander  (Cam bridge 195(1). T his work is  a  m onu- 
j ,"'111 to  the extraord inary  u b ility  o f  the author who h a d  been engaged in the s tu d y  o f  tho 
0i?,'crn . e sp ec ia lly  P ersian  v a rian ts o f  the A lexundor-R om ance w lien  death , a t  the early  
25, in terru p ted  h is w ork. P arts o f  h is p roject had  been  carried out p rev iou sly  by  
01,e l's in h is  w ork PowaH oB AjieKcaii;ipc (M oscow 1948).
3 I t  lias been  long  n o ted  th a t  P scudo-C allisthenes, a t  one p lace o f  h is  t e x t  (I, 13, 4) 
tjj ^ a vorin u s (2nd  cen tu ry , A . D .). So th is is th e  post quern o f  th e  w ork’s orig in . F or  
® 0,1 tequem  it, is , f ir s t  o f  ull, tho  tran sla tion  o f th e  R om ance b y  Iu liu s V alerius (270— 330) 
_ - m ust be considered  (O f. M crkelbach, op. c it., p . 59). A n o b servation  b y  J . M arkwurt 
od PT°b a b ly  help  us to a m ore accuratc conjecture ( H ip p o ly tu s W crke I V .  D ie  Chronik,
• A. Bailor [R . H e lm ]— J. M a rk w a rt: D ie  griechischen ehristlichcn S c lir if ts td ler  der
in C>1 ^’Cl Juhrhunderte, p, 411). M arkw nrt notes th a t, am ong th e  chronological ex tra cts  
A nonym ous A rm en ian  Chronicle of 080—087, we fin d  a fragm ent, c o n ta in in g  a  rep ort 
fo N ektnnobo. B u t the sam e m o tif o f the A lcxandcr-R om ancc can  also  bo
in  tl10 B arbarus Scaligeri (cd. F rick , 200— 208) : capu t suum  radens cl m utans 
xnicnia su a  alio specic fu g iit. In  the A rm en ian  te x t  reference is  m ude, as to  a source, 
p ,<5 Chronicle o f  Iu liu s A frican us (a fter  100— 240). M arkw art tak es th is  os on ind i- 
‘f," th a t  Iu liu s A frican us w as a lready fam iliar w ith  th is  m o tif  o f  the A lexnndcr- 
tll;^lnnce’ prom ises in  one o f  h is n o tes th a t he w ill give la ter  a detu ilcd  treatm ent, to 
Question. H is  d ea th , how ever, in  1931, preven ted  h im  from  m aking  good h is  prom ise, 
, this is  a ii t;ile m ore lum entable  sinco tho q u otation  in  the A rm en ian  chronicle actu a lly  
la ys considerable a ff in ity  to  th e  w ording o f th e  R om ance. T hus, in  th is  cuse, I lie
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these stories w ith t h e  letters (the so-called “ Epistolary R om ance” ) a t tr ib u te d  
to  A lexander the G reat and h is  contem poraries in a  com pilation which hardly 
deserves the nam e of a romance. In  merging4 the  two sources, the a u th o r  
proved rem arkably  clumsy, and w hat little  he added from his own to the 
borrowed m aterial is of a very inferior literary  quality.
R ecent research5 and former investigations agree in the answer given to 
the question how this rather feeble composition o f so little  historiographical 
and artistic value could become one of the best read books of the Middle Ages- 
Even in the eyes o f his contemporaries, Alexander the G reat was a superhuman 
being whose figure was surrounded, already in the Hellenistic age, by pseudo- 
historical vaticinations ; he invaded the Old T estam ent canon, the apoca- 
lyp tic chapters o f  the Book of Daniel, and, on the basis o f  the Judaeo-Christi&n 
canon and legends, even the K oran (the 18th aura). Thus, for the Christian 
and M oham m edan world o f the Middle Ages, Alexander the G reat was not only 
a great conqueror and a figure o f great romantic interest, but he was also a 
Biblical personality, and it was this last aspect o f  his fame th at made the 
historical, m oralistic or theological and, above all, apocalyptic® writings a b o u t  
him so interesting both to the Christian and the M ohammedan world.
1. The very nature of the Greek Alexandcr-Rom ance was to invite 
Jewish and  C hristian adapters. In the Rom ance A lexander is portrayed &s 
reaching the u tterm ost ends of the world . 7 I t  is in the N orthern ends of the 
world (Ezechiel X X X IX  : 2  : "BJ; T D I 'ß  ; LX X  : en’ eaydrov roß ßnggä,
reference to  th e  N ek tn n eb o  in c id en t ns to  a  w andering m o tif  (O. W einreich , D er T ru g  des 
N ektanebos. B erlin— L eip zig  1911) w ou ld  be hardly  w arranted , n e ith er  is  i t  j u s t i f i e d  
th is  co n n ectio n  to  em phasize  th a t  th e  sto ry  a b ou t N ektn nebo  w as an  nn cien t tegypt'ftn 
lore w ith  w h ich  th e  E g y p tia n  su b ju g a ted  b y  th e  G reeks com forted  th em selves b y  mnkiDg 
A lexan d er  the G reat th o  son  o f  A m m on . —  A s to  th e  E g y p tia n  origin  o f  so m e m o tifs  c/- 
also  th e  rem arks o f  F . P fister  who, in  h is stu d y  en tit led  Stu d ien  zum  A lexanderrom an (W ürz­
burger Jahrbücher, 19 4 G /l,p p . 20— 6G) m ade the a ttem p t to  o u tlin e  a  popular E g j rp t i Ql1 
rom ance o f  H ellen is tic  ebnm oter w hich, in  h is op in ion , m ig h t h a v e  b een  th e  p r e d e c e s s o r  
o f  the narrative  o f  P scudo-C nllisthcncs.
J M erkelbach , op. c it.,  pp . 5 , 188.
11 F. P fis te r :  A lexander der Grosse in den Offenbarungen der Griechen, J u d a h
M oham m edaner und C hristen . D eu tsch e  A kadem ie der W issensch aften . Schriften  der 
S ek tion  für A ltertu m sw issen sch a ft 3 (B erlin  1956).
• R ecen tly  Cary (o p . e il., pp . 133, 273— 274) tr ied  to  prove , as a g a in st P f i s t c r S  
□pinion, th a t th e  A lex a n d er  co n cep tion  o f  tho M iddle A ges wns n o t a t  a ll in flu en ced  bj 
th e  ap o ca lv p tio  A lex a n d er  n arratives o f  certain  pop u lar books (tho A p oca lyp sc  o f  G°& 
an d  M agog ; the s to r y  a b ou t tho in c lu sion  o f  the ten  n a tion s). T h is co n ten tion , h o w ev er  
goes perhaps too  far in  stressin g  th e  A lexan d er  concep tion  o f  th e  h istoriographers, theo  
logiuns, m o ra lists a n d  w riters o f  th e  excm pla  a t  th e  ex p en se  o f  the im m en sely  pop i'l*11 
A lexan d er  p o rtra y a ls  o f  th e  a p o ca ly p tic  w ritings.
7 T he B ook s o f  M accabees ( 1 , 1 , 3 :  K ai £co; S xqioi' ti);  y ] z )  a lso kno'v
o f  th is .
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ylg.: delateribus Aquilonis) th a t, according to the Old Testam ent prophecy 
seohiel X X X V III and X X X IX ) the horse-riding people of Gog and Magog 
^"cll. Since the figure of the people of Gog and Magog had also been taken over 
lnto Me Apocalypse of the New Testam ent (XX : 7— 1 0 ), Christian adapters 
^ere in the position to add further im portan t motifs to the romance. Chapter 
of the Apocalypse prophesies that, after the first resurrection, Satan will 
ceive the nations of the earth  th a t live in the four quarters of the earth, 
and Magog, to gather them  together to  battle  : “ the number of whom is 
the sand of the sea” . They go up on the breadth of the earth , and compass 
‘ 16 camp of the saints about and the beloved city, bu t fire from God out of 
^eaven will devour them. The Old and New Testam ent references to Gog and 
8 °g gave a new apocalyptic hue to the romance, thereby radically changing 
' 8 literary character.
I t  is the Syriac Legend Concerning Alexander the G reat which first 
Presents to  us, in an elaborated form, this fusion of the Alexander narrative 
wjth the apocalyptic motifs of the Bible. But we are wholly in the dark as to 
tu ' ^'liS ^usion îacl no  ̂ P°ssib>y taken place much earlier, probably een- 
lf>s before the composition of the Syriac legend. I t  is this problem as well as 
other unsolved questions concerning tho origin of the Syriac legend th a t 
'Ve " lsh to  discuss here.
2- Some of the scholars think th a t Josephus, the Jewish writer of the 1 st 
^«ntury a .  D . was the author who first united the two elements in the Alexan- 
Ik ’in.ince. Tliey note th a t  Josephus mentions already the pass which 
^ leXander the G reat closed with iron gates (>)v o ßaadsvg ’AXe£arögos nvXaa;
xha<ni]v ¿TioajOE Bell. lud . V II, 7, 4). Ho also refers to  tho Scythians 
t  "'hom he regards as the descendants of M agog: Maywyr)g de
«  m  a^roS Maywyag ovofiaad'ivTaQ tuxioe, Exvdaq be vti avTiuv TigooayoQev- 
tal s^ or  ̂references of Josephus contain two elements which probably
us back to the age of Palestinian or Alexandrian Hellenistic Judaism  and
* to times preceding the  age of Josephus. The first is the idea th a t the builder
10 gates, th a t were so im portant from the viewpoint of the civilised world, 
s Alexander the Great. In  connection with this assum ption we may point out 
v.. also in the other Hellenistic legends, thus in those concerning Alexander’s 
J ( 8  ̂ Jerusalem , 8 the enfranchisement of the Jews, the acceptance of the 
' ish religion9 and the transfer of the bones of Jerem iah the p rophet , 10
“ O f. P fister , op. c it., p. 25— 20.
Hi,g Of. P fister, E in e  jüdische Qründungsgeschichte A lexanders, m it einem  Anhang  
auijj on^c,B -Besuch in  J eru sa lem : Sitzungsberichte der H eidelberger Ale. 1914/11. The 
vi8it° r tho Rom an A ttila-Legend  a lso m ade use later  o f  certain  m otifs o f the ulleged
A lexander to  Jerusalem , as described by Josephus.
' “ Cory, op. cit., pp . 18, 132.
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Alexander is portrayed very favourably. F. Kampers, in a work11 which can n o t 
lie  regarded as altogether obsolete, collected a  series of data to prove that the 
figure of Alexander the Great was surrounded, in the world of H ellen is tic  
Judaism, by an aura o f  Messianic expectations. Even i f  Ivampers’ proofs are 
inconclusive,12 there can be no doubt that Judaism, in a  sense, claimed the 
great founder of the Hellenistic olxovpivi] as its own, and, at least in  ce rta in  
periods, it was inclined to regard Alexander as a  super-historic figure, not 
unlike Kyros, who also had his role in the history of salvation.13
The other element of union between the Alexander narrative and the 
apocalypse o f  Gog and Magog might be found in the m otif of the “iron gate • 
At the time of Josephus, both the prophecy of Ezechiel concerning Gog and 
Magog and —  as the above-quoted passage from the New Testament A p o ca ­
lypse indicates — the prediction of the release of Gog and Magog were 
known in  the East. Release or loosening, however, presupposes a p rev io u s  
binding or confinement. Thus Josephus may have taken this motif from the 
no longer extant source of an apocalyptic haggada of the ancient East.14 In this 
case, although the above-quoted two references to the iron gates and to the 
Scythian descendants of Magog are apparently unrelated, we could advance 
to the further assumption, that already in the mind of Josephus, the a p o c a ­
lyptic people confined by Alexander the Great were identical with the Scy­
thians. The geographical and historical circumstances o f  the events also see10 
to confirm this hypothesis. When Josephus composed his works, a new and 
great „Scythian” empire, that of the Alans, north to the Caucasus, had co»ie
11 A lex a n d er d er G rosse und d ie  Id e e  des W e llim p cr iu m s in  P ro p h e tie  und SaQe ' 
S titd ien  und D arslellun gen  a u s dem  Gebicte der Gcschichtc 1 /3, F re ib u rg  i. B . 1901.
12 C f. n o te  20, below .
13 T h is  is  n o t  in v a lid a ted  b y  th e  asser tio n  in  th e  a b o v e  m en tio n ed  introductory
lin es  o f  th e  B o o k s o f  M accabees th a t  A lex a n d er  th e  G reat w as a lso  th e  predecessor  o f th® 
S y r ia n  d iadoch i o f  w h o m  ia tcr  A n tio ch u s E p ip h a n es ap p eared  to  the J ew s as th e  incof'
n a tio n  o f  th e  e a r ly  id e a s  o f  th e  A n ti-C h rist. SimilnT th o u g h ts  w ere v o iced  b y  som e o f tbe 
m e d iev a l a u th ors w h ose  co n cep tion s were sh a p ed , f ir s t  o f  a ll, b y  O rosius’ w ords o f  con­
d em n a tio n . T h ese  au th o rs (in c lu d in g  R h a b a n u s M aurus w h o fo llo w ed  Su lp icius Severus)» 
e v en  i f  a m azed , in  m a n y  resp ects, b y  th e  deeds o f  A lex a n d er , w ore n o t  w illin g  to  see  more 
in  h im  th a n  a n  u n co n sc io u s in strum ent in  G od ’s h an d , a n d  e v en  th a t  o n ly  on  the authority  
o f  D a n ie l’s p ro p h eo y  (c f.  Cary, op . c il., pp . 17 ; 141— 142).
A ll  th e  th r e e  m ed iev a l p o rtra y a ls  o f  A loxan d er , as th e  a d v en tu ro u s cham pion  oi 
tho k a lokaga th ia  in  th e  gesta, as th e  generally  rep e llen t p o rtra y a l b y  th e  theologi&DS 
w h ich  w as h a rd ly  m it ig a te d  b y  th e ir  r e lu c ta n t a p p rec ia tio n , a n d  as th e  qu asi M essia h 0 
fig u re  o f  th e  a p o c a ly p tio  b ook s, eq u a lly  lack ed  th e  sp ir it  o f  o b jec tiv e  h istor iograp h y . Tb® 
f ir s t  ra d ica l ch a n g e  in  th is  o n ly  cam e w h en  th e  a t te n t io n  o f  th e  h u m a n ists  sh ifted  to  tbe 
A lex a n d er  b io g ra p h y  o f  A rrh ianus —  a book  w h ich , a lso  from  tho  v iew p o in t o f  s c i c n t i t i ®  
h isto r io g ra p h y , w as o f  g rea t va lu e .
J 4 T h is  w a s th e  o p in io n  o f  B . H eller  (J e w ish  S tu d ie s  in  M em o ry  of George &■ 
K o h u l. N ew  Y o rk  1935 , p . 351).
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lnt° being.16 It is exactly in connection with the great invasion of the Alans,
111 A. I)., that Josephus, in the above-quoted passage, refers to the gates of 
Alexander the Great. Although the wording of the other relevant sources may 
fe&ve us in doubt as to which of the Caucasian passes served as the entrance of 
invasion,10 the mention of the “Scythian” Alans makes it certain that the 
gates of Alexander tho Great were thought of as being somewhere in the 
^ucasus.
Yet, although the J ewish background could also satisfactorily explain these 
jjements in Josephus’ reports, we have every reason to seek their origin in tho 
‘ °nian environment of Josephus, rather than somew here in the East. We must, 
lrst of all, take into account that, after the exploratory campaign of Corbulo, 
nany Roman contemporaries of Josephus believed that the Caspian Gates,
, irough which once Alexander the Great passed, in the region of Rhagae (near 
oheranof our time), were identical with the narrow Dariel Pass in the middle
II the Caucasus mountains. Plinius (Hist. nat. VI, 40) criticised for this assump- 
I"111 the cartographers of the exploratory campaign and the other represents -
'es of this erroneous opinion, but his protest could not alter the fact that the 
()n Gates of the ancient Alexander narratives had been transferred, already
III the imagination of the Roman contemporaries of Josephus, into the Cau- 
tasus fountains. Yet not only the identification of the builder of the gates
Alexander but also the gate motif itself is very probably of Roman origin.
,* le explorers, as we can infer from the words of Plinius (H ist. nat. VI, 30),
IQund fortifications near the Caucasian pass.17 These were built to close tho
£tUss ■ ad arcendas transitu generes innumeras. In the description of the forti-
‘*cations certain elements (ubi fores obditae ferratis trabibus) show a verba-
,‘ri1 «agreement with tho wording of Josephus (nv^aig aidi]ga'tg x^eiarijv 
^o iVaE) Thus we have evidence that shows the existence in Rome, at tho 
of Josephus, of the idea of Alexander’s Caucasian gates. Hero too, of course, 
exander appears as the genius of the Hellenistic olxovpevrj: his now role 
 ̂ the defender against the dangers coming from the Caucasus could have 
'■pplopod, after tho exploratory campaign of Corbulo and the great invasions 
the Alans, in a natural manner.
As to the archaic usage of the word “Scythian” , we cannot tell with 
d a in ty  what Greek or Latin source influenced Josephus when he gave this
4  16 A s to  the em pire o f  th e  A lans an d  their  in v a sio n  in  72 A . D ., see S tu d ia
q, H  (1065) pp . 128— 131, where 1 disouss in  d eta il llin  q u estio n  concern ing tho
liil , lb"u" passes. Tho L a tin  transla tion  o f J o sep h u s’ w ork m ade b y  H egesip p u s and
Ui0 ° f  th e  v ers io n s o f  Y osip pon , also renort on the in v a sio n  o f  the A lan s an d
y v , 6a les 0f  A lex a n d er  th e  G reat (cf. a lso L . W a lla c h : J ew ish  Q uarterly R eview
“ •V* V U t l 9 4 7 ] . p p . 4 0 7 - 4 2 2 ) .
ls S tu d ia  A n tiq u a  II , p . 130, note.
7 The ex is ten ce  o f  tho fortifica tion s is  a tte s ted  a lready b y  Strabon (X I , 600).
183
236 }■' r Z E Q L l i D Y
nam e to the  Alans. A t any rate, we m ust take into account the possibility that 
it was the repo rt of H erodotus on the Scythians th a t  Josephus had in mind
— the only rep o rt of Herodotus with Palestinian bearings (I, 103— 106) — 'n 
which reference is m ade to  a  g reat invasion of the Scythians which progressed 
beyond Palestine, to  the south, also involving E th iopia and Egypt, and la s te d  
tw enty  years . 18 Y et even if th is is only a hypothesis, we m ay sta te  definitely 
what is fundam entally  im p o rtan t in appraising the above passage of Jo se p h u s , 
namely, th a t  his words, as they  are ex tan t for us, contain no apocalyptlC 
elements. This is, however, not a t  all surprising if we consider th a t  it is 
only in the  Book of Ezeehiel b u t also in the genealogy of the Genesis (X, 2) 
th a t  the peoples of Gog and Magog arc m entioned, and it  is in the Jatter contest 
and not in connection with the apocalyptic passage in Ezeehiel th a t Jo sep h s  
speaks of the  Scythians as the decendants of Magog . 10
In sum m ing up we m ay sta te  th a t certain elem ents of the Legend Con­
cerning Alexander the Great, (the idea of the Caucasian Gates, the Scythian8 
as the descendants of Magog) whieli later acquired an  apocalyptic colouring, 
appear, in the reports of Josephus, as having been prom pted  by his Roma11 
environm ent. The identification of the Scythians with Ihe offspring of Magog 
is b u t the firs t exam ple, in his writing, of the tendency — so well d o c u m e n t e d  
in the Jewish and Christian lite ra tu re  of the late Hellenistic age — to include , 111 
the Biblical genealogy, those nations of the classic world which are not men­
tioned in the Genesis. In the references of Josejdius to  Alexander the G re a t 
there is no trace  o f the Gog and Magog apocalypse of Ezeehiel. This is easily 
explained by  the historical and geographical background of tho events : even 
their g reat invasion of 72 could no t bring the  Alans near Palestine, and they 
withdrew before any th ing  could have happened th a t m ight have prompted
'• C f. A nrre L a u lia  : D er N orden  lind d ie  N ordvölker im  A llen  T e s ta m e n t: Annale> 
A cad. Sc. F en n icae. Ser. 13. T om  X L I X  (H elsin k i, J944), p . 8 . —  A lso in  o ther p a ssa g e  
Josep h u s q u o tes  H erod otu s. Cf. G. H ölscher, P u u ly -W iss . R E . IX , Sp. 1354. —  A s to  the 
recen t in te rp re ta tio n  o f  the Hook o f  E zeeh iel, Bee C. K u h l, Z u m  S ta n d  der H csekid' 
F orschung  : T heol. R undschau  N F . X X IV  (1957), p p . 1 — 5 3 ;  esp ec ia lly  pp. 18, 1° ' 
28— 31. —  U n su ccessfu l is th e  a tte m p t o f  A . R . A n derson  ( A lexan der's Qate, Gog 
M agog a n d  the In c lo sed  N a tio n s  : M onographs of the M ed ia eva l A ca d em y of A m erica . 6- 
C am bridge, M ass., 1032, pp. 5 —ü) w ho m eans to fin d  the nam e Gog in  the nam es o f  th e  t'v° 
T ranscaucasian  p ro v in ces Gognrenc a n d “ Gogh". H o q u o tes th e  la tter  nam e from  th e  cditio 11 
o f  P seudo-M oses b y  P . A . Soukry. B u t, ns the A im o n ia n  n a m e G ugark' a lso  sh ow s, tbc 
en d in g  -ar, is  a  co m p o n en t p a rt o f  the nam e Gogarcne. A s regards "Gogh” i f  Ä ndert0*1 
had n o ted  th a t  S o u k ry  fo llow ed , in  transcrib in g  h is a n c ien t A rm enian  te x t ,  tho m ode1"11 
W estern A rm en ia n  p ron u n cia tion , nnd if  ho had  considered  th a t  th e  a n cien t phonot’1’ 
form  was K o t  (P s. M oses, ed . Soukry, 36, 3 : a n d n o t  Gogh, h e  w ou ld  certa in ^
ha v e  refrained from  m ak in g  the a b ove  conjccture.
10 Of. J . G. A aldcrs, Gog en M agog in E zeehiel. K a m p en  1951, p. 15.
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Josephus to connect these events with the (Jog and Magog apocalypse of
Ezeehiel.20
3. We m ust also exclude the possibility th a t the adap ta tion  was made 
the time of the terrible invasion of the Huns in 395— 396 A. D. The southern 
"'¡Ives of this invasion rolled as far as Northern Mesopotamia and Syria, and 
there were even rum ours th a t the Huns intended to rob the treasures of Jeru- 
■S1|lcni (Hieronymus, E p .  LX, 1 0 ; LX X V II, 8 ). I t  was a t  this of time th a t  Hiero- 
“ymus, with the virgins of P au la’s monastery, fled to the seashore to be ready 
sail away if the Barbarians arrive, llis words, however, abou t these experi- 
‘■»«s, either in the above-quoted passage or in other writings, do not betray  
ln»re than his fam iliarity with the reports of Josephus. In a passage of his 
Qtiaesl to n es  in  G e n e s in  ( a d  X, 2 ), in connection with the genealogy of chapter X, 
110 also mentions the iden tity  of the Scythians with the descendants of Magog, 
,l,ul  in his com m entary on the Book of Ezeehiel, he makes a short reference 
^  X X X VIII, 2 ) to Josephus. Much more im portance should be a ttached  to  a 
Passage of his com m entary on the Book oi Isaiah (XX, 27— 33) which clearly 
111(licu tes th a t  he trea ts tl le above identification as the opinion of Josephus : 
d e  G og el M a g o g  g e n t ib u s ,  q tn is  p u ta n t  a b  A q a i lo n e  v e n tu r a s  i d  e s t tie  
'W liiae  p a r t ib u s  Itctec in te l l ig n n t  s u p e r  q u ib its  E ze e h ie l p le n iu s  lo q u i tu r ” . I t  is 
C|Ultc obvious th a t no traces of the Alexander Romance can be found here,
i 20 One o f the m ain theses o f K ainpers (particu larly  pp. 51— 54) is th a t the apoca- 
^ P l (' Legend concerning A lexander the G reat a lready ex isted  a t  the tim e o f  Josephus.
•s argument , how ever, even  w ith regurd to the tex t o f J osep h u s, con ta in s no elem en ts  
' *,rh could render his a ssu m p tion  probable. F . P fister  guve exp ression  o f  u sim ilur  
Ql'lnion in h is  ab ove-m en tion ed  work. A nderson's view  represents an  essen tia l advan ce  
° ' Gr Uicse theories. H e (o p . c il., pp. 19 — 20) adm its the p o ssib ility  th a t the iden tifica tion  
c!/liii ; M agog  wns l in k e d .a lr e a d y  in Jo sep h u s’ tim e, w ith  th e  n o tion  o f  A lexander’s 
(ILUwisiu.n G ates, but lie  d e fin ite ly  rejects the p o ssib ility  th a t  th is  new’ form  o f  tho  
j llI'der-L egend w as generally  know n at th a t tim e. H e th in k s th a t  tho v arian t o f the  
8oud, ueeording to which tho people  o f  G og and M agog was sh u t in  b y  A lexander the  
. rei'i', had not j e t  em erged. In  h is op in ion  th is developed la ter , o n ly  a fter  th e  g ieu t  
”vusion o f the H u n s in 395 A. D . H e finds the first ind ica tion  o f  its  ex isten ce  ( op. c il., 
J1 1 '> note) in  the m etric  hom ily  o f  E phruem  the Syrian D e fin e  extrem o  w hich, according
0 ^nUerson, w as w r itten  sh o rtly  a fter  395. Tho la tter  view  is su re ly  erroneous (see below ,
| !’• ~39-240) a lthough  the e x p o sitio n s  o f A nderson no doubt co n ta in  m any  elem en ts o f  
I u ,h. In th is connection  —  h ow ever  —  it m ust be noted th a t th e  reports o f  Joseph us can
1 ’,11y bo appruised properly w ithout co n sta n t rcfcrcnee to h is R om an environ m en t, mor-
{'\< that th e  ex isten ce  o f  un ap o ca ly p tic  A lexander L egend, w h ich  was in d ep en dent o f  
nl") l il p';t ex eg esis o f  the ab ove-m en tion ed  B iblical pnssuges, could  b e  rendered m ore prob- 
t , ‘(i ‘r >t had been tho prophecy o f  E zeehiel and not G enesis X  : 2 —  as it  a c tu a lly  was —  
Josep h u s to his id en tify in g  M agog w ith the Scyth ians. T herefore we can n ot accept 
'le s t  op in ion  o f  P fister  (o p . c il., p . 30) cither, who, w liilc disregard ing the not fu lly  
*V*nc*n 6 cr itic ism  (see above) o f  A nderson, reiterates h is co n v ictio n  that. Josep h u s was 
0tlclJ’ fam iliar w ith  the a p o ca ly p tic  variunt o f the A lexander L egend .
® A u t n  O r l m t n l l i i  V I I / B — :i.
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and tliis fact is not invalidated by his reference, in connection with the same 
incursion of the Huns, to the Caucasian gates (Ep. LXXVTI, 8 ) : "Ecce subito 
discurrentibus nunliis oriens tot us inlremwt, ab ultima Maeolide, inter glacialem 
Tanain et Massagetarum immnnes populos, vbi Caucasi rupibus feras gentes 
Alcxandri claustra cohibent, erupissc Hunontm  examina, quae pernicibus equis 
hue, illucque uolitantia caedis pariter ac terroris cuncta conplerent". As to the 
origin of the Legend, this passage does not say more than the sentences quoted 
from Josephus according to which the Caucasian gates served as entrance for 
the Alans, just as here for the Iluns. We see quite clearly in the above-quoted 
reference th a t Hieronymus brought the Huns in connection with an ancient 
people, the Scythians of Berodotos (I, 103— 100). In this, just as in his reference 
to the gates of Alexander tho Great, he is, like Josephus, under classical in­
fluences . 21
4. Nevertheless, certain geographical facts of the Huns’ great invasion 
of 395—39G A. D., are still very im portant for finding the origin of the Syriac 
Legend Concerning Alexander. As our sources reveal,22 it was already in 395
:l T heodoretus o f Cyrrhus, u younger contem porary o f H ieronym us, a  m an of  
Syrian descent, oven asserts, in  liis com m entary on tho Book o f  E zechiel (M igne, Patro- 
logia Gracca 8 ) ,  col. 481), that, th e  invusion o f  the people o f Gog and Mngog already took 
place a t the tim e follow ing sh ortly  the Babylonian C ap tiv ity . The reference to  the 
Scythian invasion  w as also taken  over from  H ieronym us by Isidorus, Rhabunus Maurus 
and Rubruk. H ow ever, in  tile works of tho la tter  tw o, partly  on  the basis o f the identi­
fication  H itn n i : H ungari, and partly  on the basis o f the variant H ugn i in certain MSS 
o f France and Spain, in stead  o f  th e  H un ni —  the H ungari appear.
— The ev en ts o f  tho in vasion  o f tho H un s in 395 are n o t yet fu lly  cleared up.Tho 
inad eq uacy  in  the exp osition s of classical ph ilo logy, including som e very recent works 
(E . D cm ougeot, D e l'u n itè  à la d ivision  de l ’E m pire  rom ain. Paris 1951. pp. 112— 117 ; 
147— 149; 1G2— 1G5; H . H om eyer, A ttila . Berlin 3 061 pp. 27, 114; F . A ltlieim , 
A tlila  und d ie  H unnen. B aden-B aden  1951, pp. 79, 98 ; cf. further E . A. Thom pson, 
A  H istory of A ttila  and the H uns. O xford 1948, p. 31) m ust bo traced to  tho authors 
unfam iliarity  w ith  tho report o f the invasion o f the H un s in 395— 39G in the Syrian  
chronicle known as th e  L iber C aliph an tm . This ogain can probably be explained by the 
fact th a t M arkwart, b y  h is error o f accepting the au th en tic ity  o f  a relevant reference in 
the Syriac Vila  o f  P eter o f Iberia, has led  the whole research in a wrong direction. 
H is m istake was, to  a certain ex ten t, correotcrt b y  0 .  W csendonk (K lio  X X V I [1933], 
p. 341) who, w hile generally reproducing tho view s o f M arkwart, nevertheless m e n t i o n e d  
the narrative o f the invasion o f the H uns in 396—39G in the L ibcrC alipharum . W c s e n d o n k  
does n o t g ive  a d eta iled  treatm ent to th is reference, although th is Syriac record has a 
very  great sign ificance, particu larly from the geographical and chronological view point. 
Wo are now in the p osition  to h ave a clearer conception , olso in  its  detoils, o f the great 
invasion .
Philostorgius (X I, 8) reports that the starting  po in t o f the invad ing H uns was 
som ew here w est to the D on . W e know from  the L iber C aliph an tm , the  Syriac  Chronicle 
o f  P seudo-D ionysius, from  the reports o f Prisons and m any other G reek authors th a t the  
invasion , already in  395, progressed as far as Northern M esopotam ia, Syria and  also
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that the incursion affected N orthern M esopotamia, and, in 396, it was again 
tro u g h  this region th a t  the Huns, now on their m arch towards the Persian 
capital, proceeded. N either m ust we neglect the fact th a t  the population of 
this region was composed of Syrian, Armenian and Persian elem ents . 23 I t  was 
also *n this region th a t  the Persian-Rom an boundary  line was drawn, in 363, 
ln the N orth-South direction, north to Nisibis. This frontier, as we know, 
r(!1naincd alm ost to the end of the age of theS assan ids . 21 By th a t  time, however, 
't  harl become a separating line not only between the Byzantines and the 
^rsaans, b u t also between the .Jacobite Syrians of the Byzantine territo ry  and 
Syrian N estorians as well as the Armenian Monophysites of the N orthern 
ersian territo ry .
5. I t  would greatly  help to clear up the origin of the Syriac Legend 
Jn<**ming Alexander the Great, if we could prove th a t tho metric discourse
' llf llordcrs ° f  Cappadocin and G alatia. On th eir  retu rn  from  A sia M inor in 39(i, 
Ac " S ninrc:llctl souLh through the province Sopheno o f  N orthern  M esopotam ia. 
,Ulcj ' ,J th e  L ib er C a lip h a n tm  th ey  m urohed through the region about the rivcrheud
us n" . lh e  Uppcr ,cn cb es  ° f  tllG T igris, progressing in  the sou thw ard  direction  as fur
Pj.j ,e n° ’Shbourhood o f  tho Pcrsiun cap ita l, C trsiphon . T hence, a fter  their  defeat, us 
j  !' , 0P01'l s . th e y  w ithd rew  through A zerbaijan . P seu d o -D io n y siu s m entions b y  num e 
^  (the m odern D iyarbak ir), Jngilcnc  —  the b irthp lace o f  J oh n  o f  E phesus, 
nio* '' I)lo v illc«> o f  A n o n ,  the region o f M urtyropolis, H a n zil, Z iya ta  unci A rsa- 
A11 these p laces are in N orthern  M esopotam ia, in  tho rivcrheud region o f the 
181 resp ectively  to  tho sou th  o f th is  region.
va luc shoulcl be a tta ch ed , from  th e  chronolog ica l v iew p oin t, also to  a m etric  
h in ts'''v f l l l°  Syriun a ilth °r  Cyrillonus. T his w as com posed  for tho observance o f  A ll- 
ern j  ~ u-v ‘n 300. In  i t  roference is m nde to  the m arch o f  the H u n s in  39(i through N orth- 
J. ft /^ °P o ta m ia . —  A  now  approauh opened  to  the C yrillonu s-A b sam ya problem  w h en  
In ,j 6a * p u b lish ed  th e  o ld est oxtnn t Syriac in scr ip tio n s (B S O A S  X V I [195(i], p. 20). 
o lm o -  ^ho word A b sa m ya  appears us a theoph oric  nam e o f  h ea th en  origin . T hus it  is 
ii}1poij Cci'tain that A b sam ya  also had  an oth er  —  ChrisLian —  nam e. B u t the m ost 
3!)q 1 o f  the Syriac sources is  in  the faot th u t th e y  help  us to  f ix  the year o f
’'Oupbn.**10 t'llto tlj0  ooun ter-u ltack  o f  E utropius w h ich  hud form erly been  o n ly  
' “ j conjectured  on  th e  basis o f  Claudinnus. 
l l i 0  s , ,n*lur in a d eq u a cy  is foun d  in tho e x p o sitio n s  o f  the H u n n ic  invasion  o f  434 b y
to cntR of olnssieal ph ilo logy . In  th is  cuse i t  is  the m u tter  o f  n ot g iv in g  due n tten tion
* o a ,, aT .*'.'0 h om il.V en tit led  R oya l C ily  by  the Syriac w riter  Isa a c  o f  “ A n tioch ia"  w hich  
liQrtjjj '‘•’i>ed b y  C. A . M oss. I t  is on the basis o f  the p roph ecy  o f  E zech iel th a t th is  
'>t Qs ^ le lost- serm on o f  P atriarch  P roelus o f  B y za n tiu m , deals w ith  tho ev en t
®̂xt oj, *lo " o v er, ev en  the ed ito r  h im self, C. A . M oss, fa iled  to n ote  the B iblical
finr..,. 11 tho “ h o m ily ” w as based and also tho a llu sion s w hich i t  m ade to contcm -
~ \v  even ts.
31 j y
^U'ony], 10,11 ^ 10 v iew p o in t o f  cu ltural d ev e lo p m en t N orth ern  M esopotam ia w os, 
=i " \ UOUI’se  ^er h istory , a  m elting  p o t  o f  cu ltu ra l trends.
nillP H onigm un n app en ded  to  h is w ork D ie  Ostgrenze des byznn-
1 Reiches, B ruxelles 193C.
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De fine cxtrcmo, which is generally attribu ted  to Ephraem  the Syrian, «'as 
actually  composed by this au thor. This homily is interm ingled with the e lem en ts  
of the Alexander-Legend, although its tex t is, w ithout a doubt, the prophecy 
of Ezeehiel. This is particu larly  obvious in its description of the Huns forcing 
their way through the gates of Alexander the G rea t . 25 The agreem ent, of 
course, could be explained by supposing a common source, or even a ssu m in g  
th a t  tho homily is dependent on the Legend. The la tte r assum ption is decisively 
supported by the fact that, in the homily, allusions arc made not only to the 
Persian wars of em peror Herakleios, th a t  is, to  the events of the year 620, b u t 
also to the M ohammedan conquests20. The placc of the hom ily’s composition is 
unknown. I t  is rem arkable, however, th a t the homily speaks of the Huns as 
sorcerers, and this belief, as the researches of W. Bousset prove , 27 was held 
by the Persians. From this too w e m ay infer th a t the au tho r belonged to the 
Syro-Persian inhabitants of N orthern Mesopotamia.
6 . The next g reat campaign of Nomads which, in the south, involved 
Northern M esopotamia, followed in 515 when the Sabirs forced their wa.Y 
through the middle pass of the Caucasus. The Greek and L atin  narratives of 
this incursion also mention Armenia, Pontus, Galatia, Lycaonia and Capp*1' 
docia as the regions affected by  the m arauding excursion of the H uns , 28 but 
John  of Ephesus, a Syrian au tho r with excellent local inform ations, tells us, in 
his work on the life of the N orthern M esopotamian m onasteries , 29 th a t the 
Huns, who, coming apparently  from the direction of Arm enia and Capp^' 
docia , 30 proceeded southward, caused terror also in the monasteries near 
A m ida . 31 Since, a t  the time of the Sabir invasion, John  of Ephesus himself was 
an  inhab itan t of this region, special value m ust be attached  to his r e p o r t .  
In  one of the passages of his Monastic History (ed. Brooks, 78) he also speak8 
of an “apocalypse” : which, according to  his wording, prophesies
26 Cf. A . E ck b ard t’s v iew  in  A ttila  ca liu n ja i [A ttila  and  H is H u n sl ed. J . N e i n c t b ,
p p . 144— 145, 147.
28 Of. th e  ex p o sitio n s o f M. K m oslco w ith  m y  com m ents : A cta  O ricntalia  IV , pp-- 
34— 3 5 ,5 2  ; S lu d . A n liqu a  n ,  p . 135.
37 W . B o u s s o t : Z citachrijt f iir  Kirchengeachichtc  X X , pp . 121—122. W e m ay  note  in 
conn cction  w ith  B o u ssc t’s e x p o sitio n s th a t  th is  repulsive descr ip tion  betrays a  close 
sim ila r ity  to  the rep ort o f T heoph anes (a. G208) on an  ep isode o f  th e  siege o f Pergamum-
28 Of. E . S te in , H iatoirc du B a s-E m p ire  II , P aris 1949, p . 106.
2» D e b c a tis  O rien lalibus  (ed. B rooks: P a ir . Or. X V II , pp. 19 — 20, 80— 83, 116, 245)
30 A n other  contem p orary , A ndreas, B ishop o f  C appadocia also  regarded tho H uns 
ns the people o f  G og and  M agog (G y. M oravesik, B yza iitin o -tvrcica  I , 107).
31 Cf. a lso  M arkwart, Sitdarm cn ien  (W ien , 1930), pp. 103— 104. Isa a c  o f Anti-
och ia  (b etter: o f  A m id a : 1s t  h a lf  o f  th e  5th  cen tu ry  A. D )  kn ow s a lrea d y  o f  Ale*
xa n d er  h a v in g  reached and  conquered the H un s am on g  the rem o test peoples (H om ih es'
ed. B cd ja n , p. 594).
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the irruption of the IJuns. We can hardly in terp re t this very im portan t date 
"i any other way th an  by  supposing th a t, in the lifetime of John  of Ephesus, 
that, is, in the middle of the 6 th  century, the Syriac apocalyptic Legend con­
cerning Alexander was already in existence. Y et it  m ust have taken not a few 
'lecacles more until the ex tan t tex ts of the Syriac Alexander literature also 
winie into being. The earliest date to assume for the Syriac translation of 
Pscudo-Qallisthenes should be the end of the 6 th  century. As we shall see later, 
the Syriac Legend concerning Alexander the G reat is of a still later origin.
”• The Syriac A lexander-Romance, in the stric t sense, th a t is, the Syriac 
translation by Pseudo-Callisthenes, shows an affinity, in the first place, to the 
atin translation of archipresbyter Leo, who lived in the 1 0 th  century, and 
!?8 pthei with the la tte r tex t, belongs to the type of the A Codex (a-recension).K 
i r° dem onstrated -13 clearly th a t the Syriac translation  was made from a 
1,liclcllc Persian original. This is indicated by the mistakes in the spelling of 
Proper names, as these can only be accounted for by supposing Pehlevi antc- 
'■oclonts. It is chiefly from the veiwpoints of textual critisicm th a t  we m ust 
aPpreciato the significance of this Syriac variant, and, according to the recent 
l^erenees to this m atter by M erkelbach ,3,1 not so much from tho viewpoint of 
ne A recension as ra ther from th a t  of the fact th a t this Svriac tex t furnishes, 
n,an.V cases, decisive help to  confirm the otherwise uncertain readings of the 
erent recensions of the tex t. We can only approxim ate the date of the 
lle(liating Pehlevi version. W# m ay suppose, however, the ante quem to be the 
'n*ddlp 0f the 7th cen tu ry ,05 th a t is, the age of the Arab conquest. Nokleke 
,°llvincingly argues th a t the tex t was composed in some of the Eastern Syrian, 
x,°storian regions . 3'1
For the study ot the apocalyptic literature of the Middle Ages and of the 
t,*tory of the Steppe peoples the Syriac Alexander-Legend is much more important 
, *'’• the Syriac variant of the Alexander-Romance. Tho Syriac Alexandcr- 
f ^ n d ,  as far as its contents are concerned, is but the substantially reshaped 
AI ^  ^le ^ oniantc’ augmented with the motifs of Gog and Magog. 
So 'n the MSS, the Legend, as a constant appendix,37 always follows
Hi, ■ .3! M erkelbach , op . c it. pp. 02, GC. A usfeld , P fistcr  and  Cary ( op. cil. p. 11) g ive  
r0(; ^ to tra n sla tio n  o f  L eo and  to the Syriac version  lis tin g  them  us a sepnrute
jjjv ŝ '° n - I t  is a n  in terp o la ted  v arian t o f  a younger recension o f  the sam e, the H iatoria dc  
ei, - .  ,:l'urlccd w ith  J z (C f. M erkelbach, op. cit. pp. 103— 171 ; Cary, op. c il., p. 58) thut, 
All!* " le C0IC ° f  th e  H un garian  A lexander h istor ies (C f. M ngoun, T he Gcsta of K in g  
"»dvr 0f  M acedon ia . C am bridge, M ass. 1029, p . 64).
33 B eilragc zu r  Qcschichlc dcs A lexanderrom ans  pp. 11— 17.
° P ■ c it., p . GO.
'* °P - c it.,  p. 17.
30 Ibid.
a‘ B u d ge’s  a b o v e -q u o ted  e d itio n , pp. X V — X X X IV .
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tJie te x t  of the  Rom ance. Its  title  is like a table of contents (ed. Budge, 255): 
“ Moreover, the T rium phal M arch of Alexandras, Son of Philip of M a c e d o n i a .  
How He Reached the End of the World, and How He Made an Iron  Gate, Hoff 
He Closed I t  tow ards the N orth, to P reven t the Iiuns from  Coming O ut and 
Subjugating Countries : from  the  M anuscripts in the Archives of the Kings 
of A lexandria” .
The narra tion  begins w ith the council held by A lexander the G reat. 
Alexander, in the “second or seventh” year of his reign convenes the high' 
ranking  persons of his realm  a n d  asks them  : how large is the world, w h at  
supports the firm am ent and w hat surrounds the world? His councillors warn 
him against a ttem pting  to reach the ends of the world for —  th ey  say — they 
have seen w ith their own eyes th a t  the world is surrounded by twelve n a v ig a b le ,  
b righ t seas, beyond which, separated by a  narrow strip of land, th e  seas of the 
Stinking Ocean expand, the vapour of which kills all living creatures. Alexan­
der, however, does no t heed their warning a n d  decides to  go to  the  ends of the 
world. A t the same time, he makes his will. He expresses his hope th a t  he wiN 
sec the  re tu rn  of Christ. However, even if he should dio before this event, ho 
offers his silver th rone to  Christ. He prays to  God, saying, am ong others, the 
following : “ I  know th a t thou hadst horns grow on my head 38 so th a t I  s c a t t e r  
the empires of the world” . Then he marches with 320,000 men from  Alexandria 
to  M ount Sinai, then, crossing the sea, to E gypt. There the king gives him 7 0 0 0  
iron- and coppersm iths. Then he sails for four months and twelve days on the 
b righ t seas. He reaches with his arm y the strip of land beyond which the 
Stinking Ocean expands. There he makes the experim ent of sending thirty' 
seven criminals, who are condemned to  death, to  the coast of the  Stinking 
Ocean. B ut on reaching the  coast, they  die. So Alexander m ust re tu rn . H e  mar- 
d ies between the  b righ t seas and  the Stinking Ocean until he reaches the place 
where the sun enters the window of heaven. He inspects the place where the 
sun sets, then he proceeds to  the G reat Musas38 and  to the  M ount of C la u d ia> 
His further m arch takes him to  Haloras, where the Tigris, leaving its  r iv e r -h e a c l  
is like a  brook driving mill-wheels. N ext ho m arches to the river K allath . Then, 
through Arm enia and Azerbaijan, he proceeds north, and, climbing over the 
M usas M ountain, lie establishes his camp a t  the gates of a big m ountain range
—  as i t  appears la ter — the Caucasus. There he assures the inhab itan ts th a t  lie 
is no enemy and  th a t all lie is after is knowledge. A delegation of t l ir e e -h u n d r e d  
old men is sent to him  who inform  him th a t the country belongs to  the Persian
38 Of. A nderson on  the legend ary  horns o f  A lexander th e  G r e a t : T ransaction s of
the A m erican  P h ilo log ica l A ssocia tion , L X m  (1927), pp . 100— 112.
30 T he m en tio n  o f  th e  M ount M usas (in  th e  Oilgam csh E p ic  of B abilon  X I , 2 :  ***
¿ a -d i-i Se-m u-iti M a-S u )  is  one o f  th e  con v in cin g  proofs th a t  th e  au th o r  also  drew  011
th a t  ep ic  poem  (O f. A . U n gnad— H . G rcssm ann : D a s  O ilgam csch-E pos, pp . 39—■
135— 137, 152 sqq. 183).
52;
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king Tubarlak40 of the nation of Ahasverus. The big m ountain range readies 
Persia and, through th a t land, to India . 11 There is b u t one narrow path  
through it, between the sea and the mountains ; along this path  one can travel 
°nly on horse-back and one must use a bell to scare away the wild animals, 
beyond the mountain the wild people of the Lluns live. The tex t enumerates 
the names of the kings of the lluns, including Gog and Magog and the Biblical 
Amraphcl. The lluns live on raw flesh, bu t they also devour carcasses and 
drink human blood. They are clad in skins and are very quick in their move­
ments. Their women, who have one breast only, are even more ferocious than 
^'eir husbands . 42 They render their weapons invincible by smearing on their 
swords the blood of hum an embryos which they acquiro under abominable 
Clrcumstances.'13 The Huns are God’s punishment. They have already destroyed 
many fortifications on Roman and Persian territories. Behind them  dwell the 
tt'uml) men, dog men and worm men (?). Beyond their place stretches tho 
desert of the snakes where no human beings live .44 Still farther is Paradise 
m'iging betwixt heaven and earth and surrounded by clouds. Then the narra­
t e  describes the paradisiac rivers which God placed in a way as to prevent 
m°n from reaching Paradise by them. Then it is told liow Alexander builds a 
& gate against the barbarians. The structure is made by the Egyptian workors 
" h° use a vast am ount of iron and other metals. On completing the construc- 
t,0n oi the gate Alexander lias an inscription hewn in it with the following tex t:
orn i A s o  J.aLio jïZ lzL j  -«¿'-.fo
v p s s ' W c  M L  - o - a j o  U i i  t £ ? 0  ¡ L i l o o ' l j ?  /Jloj-ilf I n i ^ n l n
A -4 ,o  ( ¡ . I d l e  J ?  ( . ' . d cia. A s A a  i o J
I _Lc *-• U jO 'jl
^c;rift?3o j-'-clcL (2 2 4 3 0  ¡.e?
, £-.0015 . 3—IfO À L 'o jo  ¿ w Î J t  ¿ o i o
Ur-CdSiS LlcLi. I’iC  j-3f.it! . — L.XA.
fu d g e s  edition, pp. 268, 12—269, 2 ) : “The lluns will march out and will
10 The nam e T ubarlak  is ye t unexplained . 
r 41 The description o f the Caucasus is here m ixed w ith  a  descrip tion  o f the mounLain 
6e of the Taurus w hich wus lifted  ou t o f som e classio sourcc.
*= A lready the o ldest A lexander stories feature the A m nzons who live  near the 
“Hcosus.
43 Of. note 27, above. 
njntt * ^ ' s ^his passage th at gives the u ltim ate explanation of the report in the Armc- 
(Jii * ^ l,o n 'c ê o f  M atthew  o f E dessn (ed. Jerusalem , p. 128) according to which tho 
Un|an and Pctcheneg w andering was caused by tho “people o f tho sn ak es” .
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subjugate the lands of tlio Romans and Persians. They will shoot arrows in 
Arm agesta ( ? ) , 45 then they will tu rn  arounrl and march back to their land. 
Then I wrote th a t, on the passing of 826 years, the Huns will march out on 
the narrow path  which is opposite to Haloras whore the Tigris springs as a 
brook driving mill-wheels. They will enslave peoples ; the wilJ obstruct the 
roads and the earth  will shake by the noise of their march. Further 1 wrote, 
gave to  know and prophesied th a t, on the passing of 940 years . . . (here is a 
small blank in the tex t) another king . . . when the end of the world comes by 
the command of God the C reator” . Then the inscription tells that, in the last 
days, iniquity will abound, and God will gather the peoples beyond the gate 
which He will open before them. Then the Huns, Persians and Arabs and the 
tw enty-four nations4" "whose names arc written in this book” will come from 
the ends of the world and will fall on each other so th a t blood will cover the 
earth  and only a few of them  will survive to return. Then Alexander the Great 
will reign over the whole earth. If  one does not believe those prophecies — ends 
the inscription — let him remember the words of Jerem iah the prophet 
(I : 13— 10) who also foretold the invasion of the peoples from the North. 
With this the inscription ends.
When the  Persian king Tubarlak is informed of the coming of Alexander, 
he marches against him, leading 82 kings and 1,130,000 men. Alexander the 
Great is reminded in dream of his task to scatter the realms with his horns, 
lie  prays to God and then attacks the Persians. He kills 60 of the 82 kings 
and captures Tubarlak. When the latter promises al] the treasures of his realm 
and also Persia as a security which he will redeem with Assyria and Babylonia. 
A lexander spares his life. Then they agree th a t the G ate will be guarded by 
6000 Rom ans and G000 Persians. Tubarlak produces his idols, soothsayers and 
sorcerers who foretell th a t, a t the end of times, the Romans will conquer all 
countries of the earth. Their reign wilJ last until they yield their power to 
Christ when He returns. After this Alexander the G reat proceeds through the 
desert to  the m ountain of the Romans and thence, for settling down the 
E gyptian smiths, to Jerusalem  where he prays to God. Leaving Jerusalem , lie 
sails back to Alexandria. When he dies, his silver throne, on his order, is sent 
to Jerusalem . 17
,s A ccording to the Supp lem ent o f  the Theaaurua S yriacu s, th is  is  the corrupt fonn  
o f the word arcubaliata farbalestc  in Old French, arbaliata  in  rortugueno).
40 A s to the lis t  o f  the inclosed nations cf. A nderson, op. c it,, pp. 54— 57 ; P fistcr, 
op. c it., pp . 31, 44 ; K m osko : A cla Orient. IV , pp. 33, 3(>— 39 ; as to their  num ber  
cf. K am pers : op. c it., pp. 1 0 (i— 1 1 0 . —  On the late M oham m edan v a lia n ts  o f the legend  
concerning the inclosed nation s and also on the literatu re o f  the qu estion  vide  m y com ­
m ents on K m o sk 6 ’s ex p o sitio n s in  the Aela Orient. IV , pp. 32, n. 43.
”  On th e  m o tif  o f  y ie ld in g  th e  throne to Christ, cf. K nm pers : op. cit., pp. 24, 
144— 145, in  con n ection  w ith  the va tic in ation  o f Pseudo-M ethodios.
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The geographical da ta  of the Legend’s first p a rt are ju st as confused as 
those of the Rom ance. Alexander the G reat s ta rts  out from Alexandria to  
march to M ount Sinai and thence lie sails to E g y p t : the au thor hardly  realised 
that Alexandria was in Egypt. But as son as we come to the mention of the 
Mount Musas — which is taken from the Epic of Gilgamesh — this geographical 
confusion of the te x t disappears, and we arrive, from a legendary world into an 
Onvironmont of real geography. Claudia in the Taurus M ountains, then 
f lo r a s  and the  river K aJlath48 are well-known concepts of geography .49 The 
liittoi- two are especially im portan t in appraising the geographical horizon of the 
author : there can be no doubt th a t we are again in the world of the monas­
teries lying north  to  Ainida, the very region to  which the early traces of the 
Lpgend pointed.
It is the same region th a t is also referred to in the inscription a t the end 
of the Legend, when it is foretold that, on the passing of 826 years, the Huns 
"'■11 break forth  and will subjugate peoples. Since Noldeke’s investigation 
[°'P- • ‘I , p 31) this passage of the Legend is considered, by all students, to be of 
ll|ndanicntal chronological im portance. I f  we com pute according to the Era 
°* thR Selouoids. the successors of Alexander the G reat (i. e. from 311), then the 
^W ruetirjn  yields 515 : and this was the date of the great Sabir invasion!
may add th a t the above-quoted dates of John  of Ephesus also point to  the 
"^t p a rt of the 6 th  century. On the o ther hand, we must emphasise — as 
,l&Unxt the findings hitherto  advanced by research — th a t, even for the author, 
lls invasion was not the first one of this kind, since, in the Legend, the elders 
j^I)0I't that, already in the past, the Huns destroyed m any fortifications on 
"'man and Persian territories. Taking the geographical conceptions of the 
j'Uthor into consideration, wo can hardly take this report for anything else 
| lan a reference to  tho great invasion of the lluns in 395/6 when the m arauding 
,p°°Ps destroyed Roman as well as Persian towns in N orthern Mesopotamia.
Iia> however, is d istan t past for the author. His atten tion  is engaged by tho 
invasion of the Sabirs in 515 which, as a valicinatio ex eventu is prophe-
^  i' 1 the inscription by Alexander the Great. Judging by this vaticination, 
“kleko holds th a t  the Loprwid was composed after 515. Therein, taking the
¡ll)r
l>0v°-quoted date of John  of Ephesus, we m ay agree with him.
(r!co J* H u b sd im u n n  : Indogcrm anischc Foraehungen X V I, p. 310. In  the Arab  
^ ^ ‘Phieul lex icon  o f  YOqnt. : T he G reek form  o f  th e  nam e : 'lV-voiao;
s  Ah »-k w «rt: Siidnrm cnien , pp . 58, 278). T he nam e o f  tho river K a lla ih  ('bride' in  
y j ' ">c) also luul its  Greek parallels : Parthenoa  and  N \fm phios. T he A rm enian nam e is  
^1 : K 'u l ir t ’ (M n rk w u rt: op. c it., p. 270). The su rv iv a l o f the trad ition s abou t
f) . •••'n,,er  in th is region is a lso  proved b y  the ex isten ce  o f  the p lace nam e H ifii 
Q urnain  (cf. jMurkwart, op. cit., pp . 58— 00). 
e-ii,..' Thus the exp la n a tio n  o f  13. H eller ( K ohu t M em . p. 354) w ho links the expression
i,w: w ith  H  K in gs 17 : 6 : pis ins nsnsi r6ns is w holly  unfounded.
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But the date in the second vaticination of the inscription, the 940th 
year , 60 poses another problem. This year of the OreeU Era corresponds to 029 
A. D., and, as Noldeke holds, this is a genuine vaticination. Lie adm its that 
the Khazars, as the allies of Emperor J leralcleios, invaded Persarmenia, through 
the Caucasus, in 627. This, however, argues Noldeke, did not mean the beginn­
ing of a campaign, as the Legend would make us suppose, h u t rather the con­
clusion of the protracted Byzantine-Persian war. Therefore, in Noldeke s 
opinion, the date 940 is purely arb itrary , as it should naturally  be in the case of 
a genuine vaticination.
This opinion seems to he confirmed by the fact th a t we also have a 
metrical version of the Syriac Legend which, according to the eolophone of 
the MS, was composed in the favourite metro of the noted Syrian writer, 
Jacobus Sarugensis, who died in 521. Though tho time between 515 and 521 
seems too short for for effecting this borrowing ,61 Noldeke nevertheless insists 
on regarding Jacobus as the au thor of the metrical adaptation of the L eg en d . 
Since the au thority  of Noldeke was almost unassailable in m atters pertaining 
to Syriac philology, the expositions of W. Bousset and C. lltm nius52 — the 
la tte r being the editor of the metrical version — did not find acceptance, 
although they had substantial argum ents to the effect th a t  certain parts of 
the Legend nonetheless seem to point to  the K hazar invasion of 627.63 Of late 
Pfister too expressed his definite agreement with Noldeke’s view .64
This being the case, it is all the more regrettable th a t Kmosk6 ’s exposi­
tions, which settle the dispute, were not published earlier than a few years ago, 
and even then only in  extracts. Kinosko has a whole series of arguments to 
prove th a t both the metrical Legend and the prose te x t of the same c o n ta in  
unm istakable references to the war of Khosrav II and Uerakleios .66 Hence both 
variants, in their present forms, contain a varian t of the Legend th a t came into 
being as an adaptation definitely after 628Bli. Kmosko’s argum ents are surely
co The num ber of tlic prophesied years uppcur in corrupt, form s in the Inter M oham ­
m edan and  E th iop ian  variants (C f. Anderson : op. c it., p. 32, note  1). P fister  (o p . oil., 
p. 38) undertakes th e  n ot fu lly  convincin g  a ttem p t to lin k  these num bers w ith  speculations  
o f  the w orld-ycur (O j. further A nderson : op. cit., p. 23, no te  2 ; p . 41, n o te  1). This 
connection  could on ly  be justified  by llic m etric adap ta tion  w hich  speaks of soven  
m illennia . There is noth ing o f  th is  in the prose variant.
S1 A nderson : op. c it., p . 27, n . I.
62 C. H u n n iu s : D a s syrischc A lexanderlicd  (G 6ttingcn 1904), pp. 21— 23.
T he exp lan ation s o f Anderson (op . cit., p . 27, n. 1) concerning th e  gates in  the 
above-m en tioned  narrative ure n ot convincing.
«  Op. cit., p. 38 . In fix in g  th e  dates o f bo th  the prose an d  the m etric v a r i a n t  
M agoun (o p . c it., p . 39) and Cary (o p . a t . ,  p. J l)  agree w ith  N oldeke.
66 Cf. A cta  Orient. IV , pp. 3 5 — 30.
co From  th is v iew poin t, already B ousset (loc. cit., p . 115) and  K am pers (o p . cit., 
pp. 70— 86) m ade som e p ertin en t observations. B ousset held  th a t both  the m etric and 
th e  prose varian t m u st be traced back to  a com m on source. T hough there is a characteristic
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' Delusive. An adaptation of this kind is a natural phenomenon in apocalyptic
1 erature : after the passing of the date foretold in the latest vaticination, 
le subsequent adapters insert new prophecies into the text.
However, the expositions of Kmosko regarding the invasion in the 940th 
year also have some deficiencies. We m ust note firs t th a t  the K hazar invasion, 
“> alliance with Uerakleios, was indeed am ong the events of the year G2767. 
^ t there was also another great K hazar invasion in 629 which is a ttested  in a 
*7 detailed report, on the basis of first-class eye-witness accounts, by  the 
in(i°en'an au^ lor ^-oses K alankatvac i (ed. Tiflis, 172— 194). llis  words clearly 
of cate the Ivhazar invasion of 629 came no longer on the instigation 
j . , ' e ^ y zantines, b u t was an  independent campaign of great dimensions which 
on t,]1 S6Veral years an d  broue h t terrible destruction, famine and pestilonco 
le m ajor p a r t  of A rm enia .^8 So those Arm enians who lived south to the 
^jjazar devastations, in N orthern M esopotamia, in the vicinity  of Haloras, 
Ui ^ Ny mPlli0S r*ver and the headw aters of the Tigris, were again, after 
C UffferingS causedby tlle  war of627.SB° n the verge of u tte r  destruction. I t  was, 
1 'ici t 0 ,1  ^bese Krea,t  ovents th a t the au tho r of the vaticinations concerning 
resP- 629th year referred. There can be no doubt th a t  th is was 
]ejjs a case of a  vaticinatio ex eventu. One of the rem arkably interesting paral- 
tlia tT  0 1 the Syriac LeSencl and  thp narrative of the Arm enian u ritc r00 is 
■jjj J 0 tl1  refer to the same words of the prohecy of Jerem iah (I: 13— 16). 
m *uthor--Df the Syriac Legend even gives the words of th e  prophet into the
11 ° f  A lexander tho G rea t . " 1
\i7^ ri 7 °  rn o ^ s th e  se n  ro ll  f o r  th e  s p r in g  o f  lifo , a n d  o f  t l ie  s p e c u la t io n  c o n c e r n in g  
i a  t ,m  t e x t  th o  m e t r ic  v a r i a n t ,  s im i la r ly ,  t h e  p r o p h c c y  c o n c c r n in g  i h e  
prOS0 v a r ian t, wo m u st agree w ith  th is  op in ion  w h ich  is also  confirm ed by  
Ao(_'GrK tlm t th °  sh o r t su m m in g  up  o f  tho L egend's co n ten ts (Cf. N o ld ek e , op. c it., p. 32 ; 
8°1ie i ° D : °V' Cit"’ P P ‘ 27~ ' 28) b y  P seu d o-D ion ysiu s T ellm ahrensis (9 th. cen tury) has, in  
vni 'Iln[1SttlU(;es" c lose  para lle ls in  tho prose v a rian t, in  other in sta n ces , w itli th e  m ctrio
ll>e Syr’ Wllile’ ‘n a  f° W CnSeS’ With norlC ° f  lllC tW°' W e m a y ’ therpfol'c, su pp ose th a t  
c L egend  concerning  A lexander the G reat also liad  un old  v a r ia n t w h ich  is no  
ex ta n t b u t w as a t  tho d isp osa l o f  P seudo-D ion ysius.
ta T hc°P b a n cs . cti- 110 Boor, p . 312 ; Moses K alan k atvao 'i ed . T iflis , pp ., 169— 160. 
^ 6lci,.lt W0S ° n ly  ° n  b asis o f  a  sll0I,); su m m ary o f a n  artic le  b y  K . P a tk a n ia n  th a t  
Qti t]le° T ° U*  ̂m a^e 03(3 o f  th e  A rm enian sources. H o docs n o t  a t  a ll m en tion  th is  invasion . 
32 2 ^ o 3 lla7'a l' in v a s io n  o f  029 cf. m y  rem arks in  M a g y a r N y e lv  X L I X  (1953), pp. 
H 0r) ’ T llc  next- g ^ a t  K h a za r  irruption to o k  p la ce  o n ly  a cen tu ry  la ter  (730/1) 
lolc M arau d ing  K lm zars reached  th e  en v iron s o f  Mosul, 
on J ' A ’ Alnnandjan  : V izan t. V rem ennik  1950, p . 145.
E d. T if lis ,  p. 194.
v '0"’ ° f  th e  foregoing argum ents, the u n u su a lly  aud aciou s assu m p tion  of  
'VUU j. c,a  O rient. IV , pp . 33—34), w ho lin k ed  the proph ccy  concern ing  the 9 40tli year  
<lf fllc n o ' C o n s t a n t i n o p l e  in  1453, seem s h ard ly  acceptab le . -  T he b reak in g  forth  
niad s (Seljuks, Q ipcliaqs, M ongols through the C au casian  gatcB con liim ed
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On the other hand, we find a genuine a ttem p t to foretell the future in 
th a t  passage of the inscription where Tubarlak, afte r his defeat, promises that, 
after fifteen years, ho will also yield Assyria and Babylonia to A le x a n d e r  the 
Great. This prophecy, as we know, was never fulfilled. 15 years after the defeat 
of Ivhosrav II-Tubarlak, in 643, the Mohammedans destroyed for ever the rule 
of the Sassanids in Persia. This unfulfilled prophecy, therefore, justifies the 
conclusion th a t the Legend, in its present form, originated after 629, yet at a 
tim e preceding the victory of the Arabs in Mesopotamia, th a t  is, the year 6 3 6 .
By referring the second vaticination to the K hazar invasion of 629 ligM 
is shed on the au th o r’s a ttitu d e  to the K hazar alliance. The identification ol 
Herakleios with Alexander the G reat was, in fact, an acute e m b a r r a s s m e n t  for 
him, since, in the course of the Persian cam paign, as all our sources u n a n i­
mously report, it was Herakleios himself who opened the Caucasian gates 
before the Khazars. The au thor walks warily when he makes his guarded 
references to  this ovent .02 Jlis Alexander-Herakleios is the shining example of 
a pious Christian ruler who, therefore, could p lay no role in the K hazar d e v a s ­
ta tion , and so it was by the help of God th a t  A le x a n d e r -I Ie r a k le io s  
achieved victory over Tubarlak-K hosrav II. When, however, the author com es  
to  speak of the joint Rom an-Persian guard a t the Caucasian gate, he give* 
clear expression of his own idea : the custom of the Rom an and Persian rulers  
to join in the maintenance of the Caucasian fortifications®3 was a right one. 
worth of preserving, and so this custom, even after the invasion of 629, ought 
to be renewed! And th is  was more than  a personal w is h  of the author. The 
Armenians kept up this idea even after the Persian rule had been replaced by 
th a t of the Moslems. This way of thinking is attested , very interestingly by the 
report of the 8 th  century Armenian writer Levond (ed. Sahnazarean, p. 64) 
■who says th a t the Arabs, on destroying the fortifications of Derbend, found 
a big inscribed stone which read th a t the Byzantine emperor M a rk ia n o s  
(450—457) gave his o\\ n treasures to build the fortifications which, in time to 
come, will bo destroyed by the children of Ishm ael, hut they too will reb u ild  
i t  out of their own treasures. This pruphecy, a t Levond’s time, was a  v a tic in a tio  
ex cventu. But, as we know, later it  was fulfilled again, as the A rab s  
continued to fight m any fierce battles with the Khazars around Derbend and 
often had to  rebuild the destroyed old fortifications. The m otif oi this inscrip' 
tion , in all probability, was taken from somo of the Greek Alexander stor ies-
to  occu p y  the fnn cy  o f  the Syriac  historiographers throughout the s u b s e q u e n t  
cen tu r ies (M ichael Syrus, ed. Clinbot, II, p. 130; B arhebracus, eel. B edjan, p. 210)- 
Less len ien t are the W estern sources w hich loarnod o f H erak leios’ coll for the 
h elp  o f the K hazars from  a d elegation  o f D agob ert to  B yzan tiu m . T h i s  legu tion report* 
w h ich  w as also used  by Frcdcgnr, A eth icu s, E kkeliurd and O tto  of F reising, is n o t at 
a ll fla tter in g  for H erakleios.
03 Cf. E . S tein , op. c it., p . G2.
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lllis ‘s indicated by the hitherto unnoticed parallelism which exists between 
die respective passages of the Syriac Legend, the report of Levond and the 
Alexander biography of Plutarchos (cap. 17) where the au thor speaks of the 
Persian campaign of Alexander the Great. In this passage Plutarchos says that, 
ilt the time when Alexander marched against Darius, a flood gushed suddenly 
from a spring near the town of Xanthos in Lycin, uncovering an old stone 
"'ith inscriptions th a t contained the prophecy tha t the Persian power will end 
,ln<l it will be destroyed, in time to come, by the Greeks.
As the foregoing exposition bears out clearly, the Syriac Legend eoncern-
‘nK Alexander the G reat is a product of the syneretistie culture of Northern
• lPsopotamia. Its  core is the Hellenistic Greek Alexander-Romance which,
’"vever, while being linked up with the prophecy of Ezechiol, underwent a
“»rough revision. The local elements in the Legend are represented by certain
;ilot,fs of the ancient Epic of GUginncsh, The authors, resp., adapters of the
"''irond lived in Northern Mesopotamia, in the vicinity of the ancient Amida.
,(,,f interest was focussed on the events of the great invasions of the Huns,
30i5—396, the Sabirs, in 515, and the Khazars, in 629.04 Most instructive are
^ 0 motifs of the Legend which return in the Alexander-pesto of he Middle Ages :
( l ' 8 1 *'e victory of the weaker forces of Alexander the G reat over the m ultitude
)iu’barians ,,i5 and the idea th a t the Caucasian gates of Alexander the Great
erp the bastions of the civilised world acrainst the nomadic neoples of the 
teppe oo
!>p Syriac q u o ta tio n  from the A lexanrter-Ilom im cc (cj. -Markwurt, Streifziige,
U is taken from a Pohlcvi version o f the P- m uncc dates also from
•he m iddle o f  the 0th cen tury A. D. li m entions the A m azons and the Hros.
( cr,p R tllc speech g iven  into the m outh o f  Prince Alm os by the H ungarian Anonym us
) the origin  o f  w hich in the A lexander R om ance has long been know n.
"'hieli ^   ̂ 1l'°  *‘im oi,s 'o t l°r ° f  'h e  H ungarian king Bela IV  to Pope In noeont IV  in
I{1oiQ8 rp'," t,lc  Sy ,,im; L egend, reference is m ade to the Persian cam paigns o f llera-
thut °n gu  the ant hoi’ locates the “ lim es” o f Europe along the (itjun contradict ion is,
Syi-i, . 10 D anube, lie applies tlio bastion m o tif in  the sam e w ay us the author o f the
0 Legend
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BAHRAM COBIN AND TH E PE R SIA N  APOCALYPTIC  
LIT ER A TU R E
UY
K. CZEGLlSDY
The no longer extant Middle Persian source of the history of the Sasa- 
nians, the Khvatdy ndmak, and its revised versions — as we know from the 
Arabic and Persian translations — gave a prominent place to the role of 
bahram Cobin who appeared in the year 588 A. D., as the saviour of Persia 
a'Hl, in popular imagination, soon joined the ranks of the legendary heroes of 
the Iranian epical romances. Thus it was not a t all unnatural th a t the Khvatdy 
nnmctie, which itself was not anyway without some legendary features, should 
have transferred numerous motifs of the Iranian epical romances to the historic 
Personality of Bahr&ni. But the reverse tendency was also a t  play : under the 
influence of Balir&m’s history the later recorders effected numerous changes on 
S(>me of the episodes of the epical romances. Now, in the following exposition, 
we should like to show th a t the religious literature of the Persians was also 
considerably influenced by the history of Bahram who, in the eyes of some 
Persian circles, assumed the proportions of the Messiah promised in the sacred 
hooks of the Persians.
1. The historical conception of the age of Bahram, particularly with 
rpgard to Bahrain’s Eastern wars, is in need of revision. According to the 
Khvatdy ndmak, Iran was exposed, a t the time of Bahrain’s appearance, to 
shTiultaneous attacks by the Byzantines, Arabs and Turks . 1 Even M arkwart 
not fully realize2 th a t Bahram, as the governor of the North-eastern pro­
duces of Iran ,3 fought in the East against the Hephthalites as well as against
1 N oldcke, T abari, pp. 268 — 270 ; M. J. H iggins, The P ersian  W ar oj the E m peror 
Maurice (W ashington 1030), pp. 35 — 30, 72 — 73. Of late, P. Goubert lias dealt, w ith  the  
'■Pbellion o f  Bahnim  (B yzancc avaul VIslam  I  [Paris 1951], pp. 110 - 164) .  In  his ex p o si­
tions Goubert relios strongly on H iggins’ findings.
- In his last expositions that have relevance to our them e (W chrot und A rang  
[Leidon 1038], pp. 137 —105 ; c/. h is later notes in A Catalogue of the P rovincial C apita ls  
°l E rdn iahr: Analecta Oricntalia 3, Rom a 1931, pp. 34 — 35) "Markwart m aintained th a t  
Ql,r data referred to the Turks and H ephthalites.
3 We have several more or leBS divergent data  concerning the original rank o f  
liahi-iim. The K h va tdy  ndmak, resp. the version o f  the romance preserved in the work o f
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the Western and Eastern Turks. I t  is rather difficult to reconstruct tlio events 
of these campaigns as Bahr&ru’s wars were waged in the Oxus region, th a t is, 
in a territory mostly beyond the horizon of Byzantine, Armenian and Chinese 
sources. On the other hand, the reports of the Khvaiciy ñámale on these events
— although rather lengthy — have certain limitations when we trea t them as 
historical sources. At any rate, the Khvatay n fm a k , tha t version a t least 
which we know from the Arabic and Persian sources, merges the history of 
Bahrain with narratives about Bistám, the rebellious uncle of Khosrav1. 
Bistám, as the notes of the Armenian historian Sebeos inform us, marched 
eastwards, about the year 597 A. D. to the land of the Hephthalites where he 
succeeded in subjugating the Hephthalite princes Saug and Pariovk . 5 Already 
M arkwart pointed ou t0 th a t the names of Snug and Pariovk had invaded tlio 
history of Bahrain in which Bahrain’s opponent, the Turkish Ivhagan and 
his son, are called Saioa (Arab—Persian Smoa<i *Sauag >  Armenian Snug) and 
Parmiida respectively. Although it  is not easy to separate the individual motifs 
in the histories of Bahrilm and Bistám, this im portant realization gives some 
very material help to the work of reconstructing the two histories. Whatever 
opinions we may have about the details of the narratives in the Khvat&y ndmak, 
is is quite certain thatSaug  who was yet living in 597, a t the time of Bistam’s 
rebellion, cannot be identical with the Turkish Khagan who had been killed 
by Bahrain in 588. Further light is shed on the problem by the sporadic 
Byzantine, Armenian and Chinese data which, though rather laconic in them­
selves, yield nevertheless useful additional data to the Khvat&y ndmak, thus 
enabling us to undertake the accurate reconstruction of the most important 
events.
Apart from the Arabic and Persian sources, particular importance must 
be attached to the reports of the Armenian Sobeos. He was writing after 661, 
only a few decades after the period when a group of the Armenian feudal lords 
joined the Persians and began to play an im portant part in the stirring events
Dfnawari (ed. Guirgass, p. 82) state  that Bahrüm -was the king’s governor in the Azer­
baijanian and Arm enian frontier province ('Sv ia lahn 'a lá  iagr AdarbdijSn w a-A rm iriiya )  ■ 
Also according to  Agapios (ed. V asiliev, p. 441) and M as'adi (M u r iljU ,  p. 213) he was n 
Marzbiin. P art o f the sources suy that Bahrüm was governor o f  the Eastern provinces : 
th is m ust have referred to the time w hen Horm uzd appointed Bahrüm as com mander of 
th e  forces fighting against the incursions o f the enem y from the East. — As to the n a m e  
o f  Bahrüm Cóbln, see Markwart: Iicvuc dea Éludea Arméniennea V iU  (1028), p. 212; V. 
M inorsky: J R A S  1039: p. 108; A. Christensen, V ir a n  softs lea Saasanidctr (Copenhague
1944), p. 443 ; Goubert, op. cit., p. 122.
4 This realization o f Markwart (Eriinsahr, pp. 82 — 84) has been a very im portant 
contribution to the interpretotion o f our relevant dota.
5 Ed. T iflis, 1913, pp. 96 — 97 ; os to the date, vide  H iggins : Orientaba Christiana
P eriodica  X H I (1947 ; =  Miacellanca Guillaume dc Jerphanion  I), p. 230.
0 Wehrnt pp. 142 — 143.
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of Persian history. One of them was Smbat Bagratuni who had taken part in 
the suppression of the rebellions of Bistam’s allies, the Gels and the people of 
Tabaristan,7 and later, as governor of Hyrcania, figured so prominently in the 
fights on the Eastern frontiers of Iran that Ivhosrav II raised him to be third 
in rank among the vassals at his court.8 Smbat had on several occasions, spent 
longer periods of time at the Persian court, he was also very familiar with the 
Eastern territories of Iran and, as a matter of course, was conversant with the 
conditions of Armenia, his own country. It must have been from similarly 
well-informed circles that Sebfios learned those data of Bistam’s history which 
cannot be found in any of the translations of the Khvatay namak. These close 
Armenian—Persian relations make it quite clear that Sebeos also could have 
had access to the reports on Bahrfim Co bin. In proof of this assumption we 
refer to a hitherto not sufficiently appraised fact: in one of his passages, while 
speaking about the reign of Hormuzd, Seb6os quotes the Khvatay 7idmak.i
According to Sebeos, the sequence of events was as follows : Bahram 
clashed first with the Western Turks.10 After a victorious battle he occupied 
“the entire land of the Kusans” and took the city of Balkh.n Sinee the unani­
mous evidence of all our relevant sources attest that Balkh was the capital 
°f the Hephthalite inhabitants of the one-time Kusan land which had been, 
s*nce 558, under Turkish rule, wc may safely assume that the campaigns of 
rtahram were also directed against the Hephthalites living in “Kusan” land.
According to the record of Sebeos, Bahram, after conquering the Western 
Turks, crossed the Oxus, then conquered and slew the Eastern Turkish Kha- 
gan.is The Eastern Turks are called mazk'ui'Jc by Sebeos. This archaising 
n&mo, which has so much puzzled the commentators of Sebeos, comes from the 
Armenian adaptation of Ptolemaios, more precisely, from the description of 
the Massagetae of the Oxus region.13 Ths the report in the Khvatay ndmak,
’ E d. T iflis, p. 98.
8 Ib id ., p. 100.
9 Ib id .,  p. 60 ; in the quoted passage there is a parallelism  even  to  the wording of 
**le tex t w ith  the Khvat& y n dm ak  where the author explains the haughty and ferocious 
Mature o f H orm uzd by referring to his birth b y  a Turkish m other (cf. NOldeke, Tabari, 
P- 267, 477, n . 3).
10 E d. T iflis, p . 46. In the work o f  Sebeos, the W estern Turks are called t'etalk' 
(filiiniui'p) •  T his nam e u ltim ately  goes buck to  the genealogy o f  Genesis 10 . In  the adap­
tation o f th is genealogy  by H ippolytos, resp., in the Arm enian version o f  th is adaptation  
(ed. Venice, 1904, p . 6) the word t'etalk' ( p turning ̂ plur.) is used as the nam e o f the  
Thessalians. B ecause o f  its  sim ilarity to the nam o hcphthal, the  word Cetal was also trans­
ferred to denote the H ep hthalites, then the conquerors o f  the H ephthalites, the W estern  
Turks, and oven  the K hazars who, in part, were identical w ith the W estom  Turks. 
Sebeos applies th e  nam e fe ta l  to the W estern Turks.
11 E d . T iflis, p p .  4 6 - 4 7 .
15 Ib id . p . 47.
13 Of. th e  Geography  o f  P s. Moses, ed. Soukry, p. 43.
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according to which Bahrain’s opponent, slain by Bahrain’s arrow, was the 
Great King of the M azk'ut'k ', actually refers to Bahr&m, and is not a 
borrowing from the history of BistAm There is also further parallelism of 
obvious nature which is between the Khvatay ndmak and SebCos on the one 
hand, and, the Chinese sources on the other, as the la tter also record that 
the Eastern Turkish Khagan Ch’u-lo-hou, on his raid in the far West, in 588, 
was killed by an arrowshot. These agreements convincingly prove th a t  the data 
in the three sources about the Eastern campaign of Bahram are, in their essence, 
authentic . 14 The same may be said of the relevant notices of the Georgian 
Chronicle, since the latter names a “Persian History” as its source , 1 5  tha t is 
some version of the Khvatay ndmak or of the Romance. At last, we must also 
ascribe authenticity to the remarks of Theophylaktos Simokattes by which 
Bahram made his fame in his wars against the Turks (HI, 6  : TiEQtSotog 
xolvvv o Bagafi xazd rov Tovgxtxov yei ievog noXefiov). Incidentally, Theo­
phylaktos, like the Khvatdy ndmak, fails to distinguish between Eastern 
and Western Turks, and only notes th a t the Turks are Huns dwelling in the 
North-East whom the Persians habitually call “Turks” (IH, 6  : to jv  Ovvvaiv 
roiyagovv rd>v ngog tcu fiogpd rijg ew, ofl? Tovoxovs e’&oq Hegcraii; dnoxaketv).
There is another very im portant motif about which we find an agreement, 
in the sources of Bahram ’s story. They record that, after his victorious battles 
Bahram got hold of the great treasures of the Turks . 10 The Khvatay ndmak 
obviously exaggerates when it puts the booty a t 250,000 eamel-loads , 17 but we
u  E. Chavarmes (Documents stir lea Tou-kiue [T urcn] occidentoux, pp. 242 — 245) 
notes that Bahrum, according to a version of the Rom ance preserved in the work of  
Ta'ttlibI (ed. Zotenborg, p. 653), captured the son o f the Turkish K hagan a t  Paykand, and  
assum es, on the basis o f  this observation, that tlxis story refers to o  local dynasty  o f  
Sogdiana that acknow ledged the suzerainty of the Turks. But, if  we consider that all 
versions o f  the K h va tay  ndm ak  apeak o f the “ Great K in g o f the T urks”; m oreover, that 
the three sources, the K h va td y  ndm ak, Sebeos and our Chinese source, fu lly  agree among 
them selves concerning the place, tim e and manner in which the Turkish K hagan m et his 
death : then, it  is im possible to refer theBe events to a  local d yn asty  o f  Sogdiana. I t  is 
interesting that M arkwart who, a t first, m ade several just observations concerning the 
agreem ent o f the sources (  WZICM X U  [1898], pp. 188 —189), later, under the influence o f  
the theories o f  Chavannos, offered a new interpretation (W chrot, pp. 145 — 162) accor­
ding to which the king o f the M azk'ut'k' m entioned by Sebeos was a m em ber of a local 
dyn asty  o f Paykand. There are, however, several weak points in this later hypothesis. The 
m ain difficu lty  is o f  chronological n a tiv e . The local ruler whom  M arkwart identifies with  
th e  nom adic king m entioned in the tex t o f  Sebeos actually  lived a generation after the 
even ts described b y  th a t author.
15 M.-F. B rosset, H isto irode  la Q e o rg ic ljl .  pp. 220 — 221.
10 M as'ndi, M u rtij, p. 213 ; Ta'tllibi, p. 055 ; Firdausi, ed. M ohl, VI, p. 650, 652.
17 Som e o f  the num bers in the Rom ance o f Bahram Cobin also com e from the  
Iranian Epic. So, above all. the num ber o f Bahram ’s troops, 12,000, quoted by D in a w a r i  
him se lf (p. 82) from the histories o f K ay K aus, Isfandiyar and K ay  K hosrav.
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must consider that Sebeös too18 stresses the vastness of the booty, while 
Theophylaktos reports that tremendous spoils were acquired by Bahram in 
the Turkish war. Neither of our sources denotes exactly the the origin of the 
loot, yet our various data admit the conclusion that it must have come from 
the vanquished camp of Western Turks, from the land of the Hephthalites, 
particularly from the city of Balkh and possibly from the Eastern Turks.
2. One of the most characteristic traits of the Bahram Cőbin Romance, 
ln all its extant versions, is its unmistakable legitimism.10 For the author, the 
only legitimate ruler, whatever defects of character he may have, is the Sasa- 
n>an king. Hence the rebellion of Bahram, in spite of the initial admiration of 
the whole of Iran for his person, must come to a tragic ending. Yet the author 
also links the legitimacy of the Sasanian rulers with their Kayanian descent, 
^asmuch as the genealogy of the Sasanians20 is traced back to the Kayanian 
kings of the heroic past21—figures surrounded with the halo of half religious, 
half national glory. The illegitimate nature of Bahram’s ambition is pointed 
°ut by stressing his non-Kayanian origin : The author finds the ancestors o f  
bahram among the Arsacidans22 — obviously not in the Kayanian lino. And,
^he author o f the Rom ance, as we see it in the version preserved by the work o f  T abari
(Núldeke, p. 482), transferred the num ber 12,000 also to the history o f BiBtiim. The sam e
»Umber appears again in the history o f the other hero, Bahrüni Gör {NihCiyat a l-irab, ap.
Browne, p. 223). According to Dinawari, R u stam ’s arm y o f 12,000 clashed w ith  an onem y
“()0,000 strong, and the troops o f K ay K hosrav fought 300,000. I t  is a  returning m o tif
later rom ances, also in the tales o f chivalry in the Christian M iddle Agos, th a t the  t’h ♦ • •Qinpion o f  the good cause leads a  sm aller but m orally superior arm y to v ictory  over an
1 nemy o f v astly  superior forces. As regards sim ilar m otifs in the Balirftm Cöbin R om an-
n , Ĉ ‘ A ltheim  and R uth Sfiehl : E in  asialiaehcr Slaat I  (W iesbaden 1954), pp. 206 —
— A lready N öldeke noted  another com m on m otif in the histories o f Bahram  
Or and Bahrürn Cöbin (T abari, pp. 1 0 1 , 270).
18 Ed. T iflis, p. 47.
10 N öldeke, T abari, p . 477 ; c/. also T. K ow alsk i, Stu ilia  nail S&h-nümc (Kra- 
Wti'v 1052), p p .  51— 76.
10 This genealogy is bu t one o f those fictitiou s fam ily trees which the nobles o f  the  
],'L3ail'an A ge used to pretend to (ej. A. Christensen, Lea K ayan idea: Del K gl. Danake 
ücnak. Selskab. H is l- jilo L  Meildclelacr X IX /2 , p. 128).
Ib id ., p. 148.
55 In  the version o f  tho Rom ance preserved by Firdausi in the Sahnflma. 
^  regards the genealogy o f  Bahrám , there are divergencies betw een the various versions 
the R om ance. According to one o f  the genealogies, Bahrain’s ancestor was Gurgin ibn  
' n, descendant o f  Aris : Mas'ndi, M ttr i ljII , p. 213 : Qurgln ibn M iltid  m in naal Ir . S 
® "Wia rfij bi-r-Rátní (A ltheim  and Stiehl op. cit., p. 208 still use the corrupt tex t which was 
^°*Tected long ago by M ark w art: Z D M G  X L IX , p. 633). According to  the Irónián E pic, 
,lu-gin was one o f  the heroes o f K ay K hosrav’s age. H ow ever, tho question rem ains 
"*®ther these fictitiou s genealogies had already ex isted  in Bahrain's tim e. In v iew  o f
1 10 Agreement betw een  Firdausi and T heophylaktos S im okattes (see below, p. 27) it 
SL6rns quite certain that, for Bahrfim’s contem poraries, the Arsacidan origin o f  his fam ily  
°s a generally accepted fact.
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when in a later passage , 23 the author establishes a genealogical relationship 
between Bahrám and another figure of the epic past, Aris, “ the best Aryan 
archer” , he takes pains to explain th a t AriS, in his time, was more loyal in 
serving the legitimate king of Érán, Manöáőihr, than Bahram in serving 
Hormuzd and Khosrav. Also the transformation of Bahrain's character
— caused, beside his undue ambitions, by the tragic circumstances as well — 
reaches its completion when Bahrám unequivocally announces his purpose 
which is nothing less than the final obliteration of the Sasanian dynasty .24 
In the author’s mind th i s  is the eo ipso impossible task which must cause the 
ruin of Bahrain. The Kayanian ruler is also the Prince of Religion whom to 
oppose means to join the camp of Ahriman. The author makes no attem pt to 
prove these things ; he simply takes them for granted.
For the same reason he makes Tvhosrav and his other heroes say things 
which point to the lowly and menial descent of Bahrám . 25 This is the recurring 
motif in the address of Khosrav to Bahrám, when they meet in Nahrawán 
and this is the argument which — a t least according to the author — Bahrám 
can never refute. The author is not embarrassed by the mention of the treachery 
of the Sasanians, 211 neither by the nickname TurJczád referring to Hormuzd 
because of his Turkish mother, 27 bu t he can find absolutely no justification 
for the rebellion against the Kayanian ruler .28 The decisive significance of 
legitimacy as also seen in the letter25 of Khosrav to the Emperor Maurikios in 
which Khosrav says tha t he would prefer death by the hand of a hostile king 
to falling into the hands of slaves. I t  even verges on the absurd when the author 
sets Bahrám in contrast to the arch-enemy, the Turanian prince who was, 
a lter all, a legitimate ruler like Khosrav (Firdausi, ed. Mold, VI, p. 660:1395).
All this, of course, does not necessarily reflect real history. Although every 
page of the Romance witnesses to the author’s historical knowledge, it is 
obvious tha t his purpose is not th a t of the scientific historian. Some of the 
events and dialoguos narrated are clearly fictitious. We must also keep 
in mind th a t — in all probability — the author was not a contemporary but 
was writing his work a t the end of the Sasanian era, about a generation after 
the events. Yet we can hardly doubt th a t the arguments with which Khosrav 
fought Bahram, were, in fact, very much like those of the Romance. Although
53 N öldeke, Tabari, p. 270 ; the Game in F irdausi’s work.
24 Firdausi, ed. Mohi, VI, p. 08ö : 1800 — 1605.
25 E . g. Firdausi, ed. Monl, VI, p. 060:1394 : aabuk vtüya-i bl-guhar.
28 Tabari, in the history o f  B istam  (Nöldeke, p. 479).
27 E ■ g . Firdausi, ed. Mohi, VI, p. 5C2 : 223 ; Ta'&libI, p. 642.
38 The one of the persons o f t h e  Sühnáma who voices t h iB  m ost clearly (ed. Mohi, VI, 
p. 680 : 1639) íb Gurdiya.
!B BeBide Firdausi, TheophylaktoB Sim okattes (IV, 11) also publishes the alleged 
te x t  o f the letter. AgapioB too (ed. Vusiliev, pp. 442 — 446) quotes this exchange of 
letters.
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we may reasonably doubt the authenticity of the epicaUy narrated altercation 
at Nahrawän, we may safely suppose th a t Khosrav actually regarded the 
rebellion or Bahrain as a devilish action of low-born men against Kayanian 
legitimacy, i. e. against all religion and commonsense. Neither can we ignore 
the fact that, in his letter to emperor Maurikios, Khosrav actually wrote of a 
rebellion of slaves. The recognition of Khosrav, on the p art of Emperor 
Maurikios — himself a low-born man — , as the legitimate Persian king is best 
attested by the fact th a t lie gave Ids own daughter in marriage to Khosrav. 
The latter m ust have employed the same argum ent in his letters addressed to 
the Turkish Khagan, although it  is very probable th a t Khosrav, himself a son 
of the Turkish Khagan's daughter, in the moments of his predicament, while 
emphasising the legitimacy of his throne, also referred to the fact of this 
kinship. On the other hand, it is understandable th a t the author of the Romance 
says as little as possible about these — not exactly illustrious — ties.
The author is also well informed about the Arsacidan origin of Bahrain's 
family. On this point the Romance fundamentally agrees with the report oi 
Theophylalctos Simokattes. The latter too assorts the Arsacidan origin ot 
B aliräm  (III, 18: w v öe Bagä/i rfj; roß Miqgafiov olnaoyUg yew/iEvov
6>lftov (V ‘Agoaxidov) ■ Yet it is e x a c t l y  this agreement th a t raises suspicion
about the author’s further argumonts. I f  Bahram was really of Arsacidan 
origin, he was not likely to allow himself being called a slave. Neither would he 
have acquiesced in Kliosrav’s expropriation of the claim to Kayanian origin 
for the Sasanians. I t  is hardly a mere coincidence that, according to the testi­
mony of the Moslem translators of Middle Persian literature, certain autho­
rities ascribed Kayanian origin to the Arsacidans,30tlia t is,to the ancestors of 
Bahram. The genealogical linking of Bahram’s family with AriS seems also to 
be of late origin. We can hardly doubt th a t this fictitious relationship, 
which, incidentally, conflicts with Bahram 1 s Arsacidan descent, was only 
conceived after Bahrain's famous arrowshot when it  was b u t natural to suppose 
his kinship3 1 with Aria, the famous archer of the Iranian epical romances. The 
latter too was regarded by certain authorities as a Kayanian, b u t there are no 
indications th a t  this was due to the supposed relationship between Bahram 
aod Aris.32
In  summing up, we may note that, for Balir&m’s contemporaries, no one 
hut a Kayanian had the indispensable religious pre-requisities of ascending the 
royal throne. Therefore we have reason to suppose th a t Bahram, just as later 
Bistam, the rebellious maternal uncle of Khosrav, made claim to Kayanian
»  C f. Justi, Iran . Namenbuch, col. 28a. T he Sasanians also traced back to Sp<m- 
diyiit their genealogy (ChriBtensen, Lee K ayan ides, p . 148).
’ i A lready N öldeke (T abari, p . 279, n . 5) held th iB  opinion.
55 The cause was the m istaken identification  o f  the nam es K a y  A r t  (a n )  and -4ns  
(cf. J u sti, op. c il.. col. 88b — 89a ; Mnrkwnrt : Z D M G  X U X , pp. 6 3 3 -6 3 5 ) .
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descent.33 Nevertheless it is, of course, hardly possible to reconstruct his 
actual arguments with which he supported this claim, since all our r e le v a n t  
sources reflect the official Sasanian view on this matter. We must regard the 
author of the Romance as one of the main representatives of the official stand­
point who even employs the transparent subterfuge of making Bahram say 
tilings which prove the “K ayanian” legitimacy of his enemies, the Sasanians.
3. In  the Iranian epical romances many of the ancient heroes of religion 
are vested with the traits  of historic personalities who lived in the ages of the 
Achaemenids, Arsacidans and Sasanians.31 This inseparable unity of historical, 
poetic and religious elements is just as characteristic of the oldest parts of the 
Epic as of those composed in the age of the Sasanians. The groat events of the 
wars waged against the Arabs and the Graeco-Roman world, on the Western 
frontiers, and against the nomads, on the Eastern frontiers, inspired, again a n d  
again, the poets of the Epic who commemorated the incidents of the great 
struggles in which the heroes of religion were engaged: first against the Scy­
thians, Massagetae, Alans and the Sakas, then against the peoples of the 
Hsiung-nu, the Hephthalites and Chionitae and, a t last, against the Turks .36 
This influence of historic events often produces typical cases of anachronism 
when the editors of the Sasanian age transpose certain motifs of later events to 
the most ancient history of Eran. In  view of the frequent repetition of certain 
typical incidents in the wars between Eran and TQr&n this poetic licence is 
easily understandable.
The story of the greatest Iranian hero, Spandiyat, also underwent this 
process of anachronistic adaptation. Spandiyat was the hero of Zoroaster’s 
Millenium who, a t the time of Vistasp, thrice vanquished and finally killed 
Arjasp, the prince of Turan. In the light of certain traditions, the first trans­
formation of the story seems to reflect the fact that, after the Caucasian wan­
derings of the Alans and Massagetae, the figure of Spandiyat too was linked 
with the Caucasus.30 The second adaptation was effected under the impact of 
Bahram Cobin’s story. According to the testimony of extant data, the old Epic 
does not extend Spandiyiit’s wars beyond the Oxus. This is attested  not only 
by the Ayatkar I Zarerdn37 and the Sahrihd I Eran39 but also by a passage of 
Sebeos39 in which the easternmost point of Spandiyat’s campaign is identified
33 B istum  also traced the line o f  his ancestors to Spandiyut (N oldeke. T abari, 
p. 480).
34 W. B arthold  : ZD M G  XCVH3 (1044), pp. 1 2 1 -1 5 7 .
35 Christensen, Les K ayanides, pp. 126 — 129.
3i M arkwart: Z D M G  X L IX , pp. 6 3 9 - 0 4 0  ; Prov. C ap ., p. 37. -  B y  the light o f  
recent research, the h istory o f  Spandiyat is regarded as a doublet o f  the R otstakhm  story  
(K. H . H ansen, D a s iraniachc Kdnigsbucli [W iesbaden 1954], pp. 134— 137.
37 Of. B enveniste  : Journal Asia!. 1932/1: p. 257.
38 M arkwart, Prov. C ap ., p. 10.
38 E d. T iflis, p. 46.
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with Balkh. On the other hand, Bal'ami40 and Dlnawari41 report th a t Span­
diyat too progressed beyond the city of Balkh and also crossed the Oxus. 
They tell us th a t  Spandiyat, on passing the “seven stations»” (haft xvdn) prog­
ressed as far as the Copper Fortress, the Turanian capital, where he killed 
Arjasp. We also have a tradition in Tabari’s work42 according to which Spandiyat, 
after these events, made a tour in the country of the Turks which took him as 
far as Tibet and the Caucasus. The motifs of crossing the Oxus, of mentioning the 
Copper City and the killing of the Turanian prince clearly indicate th a t the 
elaboration of the original narrative was patterned after the story of Bahram 
Ööbln.
As to  the name of Copper City, a recent edition of a Tibetan tex t of 
Tun-Iluang origin '13 indicates that, around 750, this was the name ot the capital 
°f the Central Asian Uyghurs. The Arabic Madinatu s-xufriya, (’Copper City ’ )44 
and, in part, also the Persian D ii-i röyin, respectively Royin diz (’Copper 
Fortress’) are translations of the Turkish Baq'ir baliyis mentioned in the Tibetan 
text. Central Asia furnishes many analogies to this nomenclative parallelism. 
However, the Persian name Copper Fortress, with this substitution of fortress 
for city in the original Turkish name, also suggests the ancient elements of the 
Iranian Epic. Already in the Avestan times, Frarjrasyan (Fr&syap) was thought 
as possessing a cave-like underground fortress, made of iron (metal), 
(hankana)*" which, however, the saga fancied to he in Azerbeijan.
The identification of the names D ii-i röyin and Baq'ir baliy very probably 
enables us to give the right interpretation of a moot passage in the BundahiSn. 
The passage in question47 calls the mountain on the top of which the fortress of 
■Fittsyáp was built Bak(g)ir (Gr. BvndahiSn, ed. Anklesaria, p. 794_0: “Ba- 
9ir köj l hán J Frásyap i tűr pa drvpuStih daSt u-S hűn mán i andariin ka rt:
& Is on the M ount of Bagir th a t Frásyap had his fortification and built Iiíb 
inner abode”). The identification of D ii-i röyin ~  Baq'ir baliy as well as the
10 Trunsl. o f  Zotenberg II, p. 257.
11 P. 82.
421, p. 680 ; cf. Markwart, Wehrol, pp. 156 — 160.
43 P ublished by J . Bacot : Journal A sia t. 1956: pp. 137 — 153.
44 Chroniclc of Bukhara, ed. Schefer, p. 20.
46 ’Copper C ity’ ; I  am  indebted to Prof. L. Ligeti for having checked for me the  
re!Kling Ba-lcer pa-lig  o f  the Tun-huang MS.
43 Cf. B artholom ae, A ltiran , W b.,  col. 1769. xq. — It will therefore be necessary to 
n“’dify, at least in part, the opinion voiced by Markwart (Prov. C a p ., p. 36) and Ilerzfeld
f in n  p according to which the place-nam e C opper C ity  should be o f  purely 
'"ythological nature. I h a v e  d ea lt w ith  the problem s concerning Bahrflm  Cóbín and 
ftqtr baliq in Stu dia  A ntiqua  IV (1957), pp. 301 sq.
47 B un dah iin , ed. AnkleBaria, p. 70 : 4 —6 ; ed. Justi cap. X H , 20, p. 23, from  b. 
'^feady R, Staokelberg ( Z D O M  LVH I [1004], p. 858) noticed th a t the reading o f  the
‘°hlavi B . k . y . l ( r )  as B ahir  would y ield  the Turkish original o f  the nam e Copper C ity
111 I he Arab and Persian sources (c/. Christensen, Lee K ayanides, pp. 87 — 89).
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agreement in substance prompt us strongly to give our preference, here too, 
to the reading jBakír.
This linking of historical episodes to cities in the Iranian Epic, as indicated 
b y  numerous analogies in the Sahrihâ i Érán and Moslem geographers was a 
general custom in Persia, not only in the Sasanian era b u t  also in su b se q u e n t  
times. Already the Hellenistic age furnishes similar phenomena : a number of 
cities regarded Alexander the Great and various personalities of A le x a n d e r ’s 
campaigns as their ¡¡geoç y.ai xricmjç. Some of the stories about the founding 
personalities refer to genuine historical facts, while others narrate fictious 
events. Yet the influence of the Iranian Epic and that of the story of A le x a n d e r  
the Great was not limited to Cisoxania, but it wa, also strongly felt in T u rk ish  
regions which the Epic regards as belonging to Túrán. The Turkish settlors of 
Transoxania, under the influence of Iranian culture, were even proud to call 
themselves the people of Frasyap ~  Afrâsiyab. They regarded Tonga- 
Afrâsiyâb as the ancestor of the Balasagun branch of the dynasty of Qara- 
khanids ( Al-i Afrdsiyáb)  and, according to tradition, the other centre of the 
Qarakhanids, Kasghar, had been the capital of Afrâsiyab.'18 The genealogies 
of Turkân (Tarkan)-khatun, the mother of Muhammad Ivhwârazm-Sâh,49 
and that of the Seldjuk dynasty were also traced back to Afrâsiyab.50 According 
to a  Qarakhanid tradition —  as recorded by KaSghari —  the city of Barcuq 
in Turkestan was built by Afrftsiy&b who kopt there in prison Bizan, son of 
Bukhtnassar.51 Tradition, following the explanation of folk etimology, links 
the city ol Barm&n in Eastern Turkestan62 with the name of Barmán, son of 
Afrâsiyab.53 There is another tradition recorded by Kàsgharï according to which
48 KaSghari, ed. Constantinople I, pp. 44, 94, 288, 403; II, 184, III, 31; B arthold,
12 Vorlcaungcn p. 87 ; Z. V. Togan, Ibn F adltin’a Reisebcrichl, pp. 270 — 281 ; O. Pritsak : 
ZD M G  (10S1), p. 285; Juw ayni m entions that the ruler o f  Balasagun, the other Qarakha- 
nid centre, claimed to be a descendant o f  Afrasiyfib (R averty, TabaqM -i-N Sfiri, p. 013-4).
40 Barhebraeus, Chron. Syr. od. Bedjan, p. 261-2. Afrasiyfib figures here as “ K ing  
o f  the H uns".
60 Z. V. Togan, Ibn Fadltin’a Reiscbericht, p. 275 ; Barthold, 12 Vorlesungen, p. 100 ; 
the Ogkuz E pic, as preserved in the Seray MS o f  the ScldjtiknGma m entions also the  
nam e o f A lp Ariz, son o f AfrOsiy/lb (Z. V. Togan : BSO S  VI [1932], pp. 8 5 2 -8 5 5  ; 
id ., Ibn F adián  p. X X X I).
S1 KiiSghari I, p. 318, 388; C j. B ïrn nï’s Chronology (ed Sachau), p. 111.
“  Ib id ., I l l ,  p. 372. Bannitn  as nam e a c ity  occurs also in the forms P a n n in
(Persian), Pa-li-m ang  (Chinese), and Par-ban (Tibetan) ; Z. V. Togan ; Z D M G  XC (1036),
p. 35. The nam e Barman  m ay perhaps be sought also behind the Chinese transcription o f
M o-m an, v . Pelliot : Journ. A sial. 1920, p. 135, n . Popular e tym ology has also connected
further personal and place-nam es with the Iranian Epic, so e. g. the nam e o f  the K hotanese  
ru ler, Viingsi w ith that o f  Jam séd, and the nam e Qnzwin w ith Qaz, the daughter o f
Afrflsiyab.
Regarding the part played by Barmán in the Epic soe K . U . H ansen , op. cit., p.
121.
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the name of the city Barsghdn was derived from the name of another son of 
Afrasiyfib.54 Yet another tradition — also recorded by Käsghari — which is 
very probably related to the legend concerning Oghuz-khan, asserts that the 
name Barsghan was originally borne by a stableman of Uyghur Khan. A third 
tradition preserved by Gardizi links the name with the Eastern campaign of 
Alexander the Great.55
As these data indicate, the Iranian Epic exerted a strong influence on the 
rl’urks. In the case of the Magyar settlers in what is now Hungary we meet 
similar phenomena. The Latin chronicle-writers of medieval Europe identified 
the invading Magyars with the the Huns, people of Attila. The Hungarian 
historiographers of the X lllth  and XlVth centuries,50 in their Latin writings, 
fully adopted this erroneous identification and portrayed Hungarian history 
as the sequence to the history of the Huns. Even after the XlVth century this 
view was perpetuated, and the identification of Magyars and Huns played a 
considerable part in the historical literature of the X lXth century, and, even 
after the recognition of the Finno-Ugrian origin of the Hungarian language, it 
has but gradually yielded its place to a better conception.
As to the capital of Afräsiyab, the Copper City, we also note the emergence 
°f different local traditions in the Transoxanian regions. According to one of 
Wiese local traditions — as recorded in the BundahiSn — the mountain Balcir 
aQd the city of Fräsiyäp were to be found where the city of Räm Peröz lies. 
As to the location of the latter, we have several conflicting traditions. The only 
certainty seems to be that the city, judged by its Persian name, was somewhere 
Iran or in its close neighbourhood.5'
According to another tradition, the name Copper City was but the second 
nnme of the city of Paykand which was about thirty kilometres from Bukhara.58 
fhis tradition too shows the influence of Bahräm Cöbin’s story. Firdausi 
names Äwäza, the fortification of the Turkish Khagan, as the extreme point 
Cached by Bahrain’s campaign. Now, the name Awäza also appears in non- 
action  with Paykand, in the compound name Äwflza-i Paykand.™
,i4 E d. Constantinojili i ,  pp. 01, 320, 366 ; II, 41, 227 ; III. 168, 182, 308.
S5 B arthold, 12 Vorlcaungcn, p. 94.
60 R epresented m ainly by the Gcata Hungarorum  o f  the chroniclers Sim on de Iveza 
in d  “ p jfng igter” (A nonym us).
57 A s to the site  ot& ah r Räm  P eroz see E. H erzfeld, Archäologische M itteilungen aus 
Ira» I (Berlin 1929), p. 129 ; III (Berlin 1031), p. 05.
6“ M arkwart, Wehrot, pp. 139, 104; Harthold : Z D M G  X C V IU , pp. 1 4 2 -1 4 3 .  
-•iim stan near P aykand was also reputed o f having contained the underground m etal 
*0,,tress o f  FrafjVasynn ~  Afrasiyfib.
6” According to Minoralcy (H udlid  al-'alam , pp. 56, 73, 185 —180, 211) the word 
,iüß'ij\vag a  com m on noun m eaning ‘sw am p’. This is rendered probable by the word existing  
iji Arm enian, explained in TIiibschmann, Armenische G ram m atik  1 /1 , p . 111, as YVassei- 
^ h a lte r , T eich , T aufbecken' On the other hand it is not very lik ely  th a t there should
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Under the im pact of Bahram Oobin’s Romance the epic narratives con­
cerning Arifi also underwent a change. The successful arrowsliot by Bahram 
not only gave rise to a later genealogical connection between him and Aris, but 
it also produced the idea th a t the latter had been the man who killed the 
Turanian prince. According to the old legend, Frasyap was killed by one of the 
great heroes of the Second Millenium, Kay Khosrav. The late tradition con­
cerning Ari§ has been preserved by the Moslem sources. 00
4. Among the Persian apocalyptic writings which, in the form of a 
vaticinatio ex eventu, relate Sasanian history, the collapse of theSasanian empire, 
the Arab rule and then, in the form of a genuine prophecy, describe the events 
of the last days, most im portant are theZand i Vahuman Yasn ( Bahman YaSt) 
and the ¿amasp namak. The relations of these two surces to the Avestan 
Vahman Yasv, to one another and to other products of apocalyptic literature 
composed in the Hellenistic age were in the 1930es succesfully elucidated. 
R. Reitzenstein61 and F. Cumont 02 have dealt with the relationship of the 
Zand i Vahuman Yasn to the apocalyptic literature of the Hellenistic age. 
E. Benveniste investigating the age of the Zamasp namak concluded that it is 
not merely a late abridgement based on material included also in the 
Zand i Vahuman Yasn, bu t contains ancient elements to be found in the 
Divinae Institutiones of Lactantius — which came from the Vahman 
Yasn but were not preserved in the Zand I Vahuman Yasn.03 According to 
Benveniste, the Zdmdsp namak also contains traits of the Old Epic concerning 
ManOsCihr and Frasydp on the basis of a tradition different from while in 
substance concordant with tha t of the Old Epic. In his notes to the Ayatkar » 
Zdmasplk this late and enlarged version of the Zdmdsp namak, G. Messina
be a connection betw een Awdza in the geographical nam e A w u za -iP a yk a n d and the proper 
nam e h. p . z .‘ figuring in the Parthian history of the Mnniehean m ission, ns has been 
conditionally suggested by W. B. H enning (Journal oj the Greater India  Society, X3 /2, pp.
89 — 90). M arkwart (P rov■ Cap., pp. 10 , 34 — 35) supposed A w dza  to be a corrupted form 
o f (D iz - i)  N avazak, m entioned in Sahriha-i Erun and the Qeographij o f  Ps. Moses. The 
latter placenam e, how ever, designates a Cisoxnnian locality  near Balkh, whereas in the 
Bahram C'obln R om ance Awfiza is supposed to havo been beyond the O x u b , s o  that this 
identification can hardly be correct. A. W. W. Jackson (Zoroaatrian Studies [New York 
1928], p. 272) refers the nom e o f  N avazak  to N awtdah, situated north o f Ballcli.
n" D inaw ari p. 92, where K hosiav  is quoting exempla from the epical rom an­
ces. H ere besides AriB, ho also m entions Godaiz. who had , w ith exem plary faith­
fulness, served SnhpClr II. during his m inority. Of this G odaiz no other sources 
h a v e  told us so far (cf. B arthold: ZD M O  XCVOT, p. 130).
01 Studien zum  avtikcn Synkrclisimia, pp. 44 aqq.
•’ F . C u m o n t: Revue dc I’hiatcire dea religions 1931/1: pp. 64 — 96.
"3 E . B en v en iste  : ibid., 1932: pp. 337 —380; id.: Lc Monde oriental 1932  — 1033: 
p p .  192— 204.
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pointed o u t61 some difficulties in this assumption of Benveniste. The most 
important of these is th a t the Z ámdsp namak speaks of the eschatological 
events of Zoroaster’s Millennium, while ManOSéihr is a figure of the Third 
Millennium. The Zdmdsp namak refrains from naming the victorious Prince 
the Last Days ; the Zand i Vahuman Yasn calls him Vahrám. Since the 
latter name is also found in the apocalyptic section of the BundahiSn,06 there 
can be no doubt th a t  the tex t of the BundahiSn is also closely related to th a t 
°i the ¿ámdsp namak.
We may add to the expositions of Benveniste and Messina th a t it is not 
° “ly to the lost Vahman Yasn and the ancient legends th a t the apocalyptic 
anfl eschatological portions of the Zand I Vahuman Yasn, the ¿ámdsp namak 
and the Bundahiin  are closely related, but, in all probability, they also have 
relations — closer than we hitherto supposed — with later Sasanian history.
The Zdmdsp namak, in dealing with the events of the Fourth Millennium, 
v¡vidly portrays the emergence of a false pretender . 06 This “insignificant and 
dark” (xvartak ut apaitdk) person arrives, with a great army, from Khorasan 
and, after seizing power, he disappears (apaitdk bavSt), in the middle of his 
reign (miydn i pñtaxSáhlh), whereupon the realm is taken over by foreigners. 
After these events “ the” victorious king (aparvHz xvatdy) takes away largo 
territories and many cities from the Romans. But, under the reign of his sons, 
who rule violently and lawlessly, É rán’s fortunes again decline. Dire misery 
follows in which it will be better not to be born and thus not to witness the great 
c°nflict th a t will take place a t the end of Zoroaster’s Millennium. Then the 
text describes the eschatological battle of Mihr and Eám.
B ut this description is unexpectedly interrupted by an interpolated 
Passage which again speaks of a false pretender who comes from Nemroi, th a t 
Is> from the South, and, after great bloodshed, seizes power, then flees from his 
enemies to Závul whenco he returns with a vast army and brings great ruin 
upon Eran so th a t  everyone flees from him. This portion is obviously closely 
related to the previous narrative. Again it is a false pretender tha t brings 
misery upon Érán. B ut now his end is not related. The whole passage seems 
be an incomplete doublet of the former narrative. The only definite diver- 
Sence is in the fact that, in the former version, the false pretender comes 
from Ivhorasan, th a t is, from the East, while, according to the second version, 
from the South.
Although the Zdmdsp namak envelops all these events in the cloud of 
Purposeful vagueness which is so characterictic of apocalyptic style, we cannot 
l̂elp noticing, in this passage, a series of obvious allusions to the story of
01 G. M essina, Libro Apocalittico peraiano AyátkúT I Z a m isp lk  (Rom a 1939), pp . 
' *0. n. 2 .
,s E d. in transliteration b y  G. Messina : Orientalia  IV  (1935), p . 268_
'• E d. in transliteration b y  H . W. B ailey : B SO S  VI (1931), p. 581.
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Bahr/lm Cobin. I t  was Bahrani who, on his return from Khurasan, emerged as a 
false pretender. I t  was Bahrani who, in the ex tan t Arabic and Persian reflexes 
of the Khvatay ndmalc, keeps on figuring, according to the feudalistic and 
legitimistic points of view as an insignificant person — or as Fridausi 
puts i t — “a low-born m an” . I t  was again Bahrain who, on his return from the 
East, seized power by violence and, above all, it was Bahrani who, dis­
appeared “ in the m idst of his reign ” . 07 The subsequent rule by foreigners is an 
obvious reference to the fact th a t the reign of Ivhosrav II was reestablished by 
the Byzantine army. At this point, however, the tex t seems to be defective 
and appears as though it were an abbreviated version of a longer original. The 
expression aparvei xvatdy is an unmistakable allusion to Khosrav Parvez 
who, in the first p a rt of his reign, took away Palestine and a great part of Asia 
Minor, th a t is, indeed, a large territory from the Romans. Jerusalem too was 
among the occupied cities. The collapse ol' Persia and the Arab conquest also 
took place, in fact, a few years after his death, under the reign of his successors. 
So we cannot doubt th a t the subsequent description — in the style and, in 
part, with the vocabulary of the old Vahman Yasn  — of the battle of Milir and 
ESm actually portrays the war of the Mohammedan conquerors against Zoro­
astrianism.
The next passage, in all its features, again reminds us of the history of 
Bahrani Cobin. One m ust not be put off by the substitution of NBmrflfi for 
Khorasan, as we have certain traditions according to which Baliram actually 
came from the South, from the province of F ir s . 08 The next features tally with 
the Baliram story. A large part of Bahrain’s army actually rallied from Heph- 
thalite territory which also included Zavulastan . 00 We can also explain the 
reference to the troubles and miseries attending the emergence of the usurper, 
for the campaign of Baliram and the ensuing civil war actually brought great 
miseiy upon Persia.
In view of the apocalyptic cast of our sources we are not a t all surprised 
th a t the prophecy concerning Bahrtlm repeatedly appears in the text. The author 
of the fiamasp ndmak, who compiled ancient apocalyptic texts and pre-dated 
vaticinations th a t wore actually composed a t the end of the Sasanian era, was 
ignorant of the real historical background of his texts and thus failed to notice 
th a t both prophecies referred to the same events of history. I t  lies in the very 
nature of apocalyptic literature th a t the meaning of the more or less hidden 
allusions is soon lost. This characteristic tra it of apocalyptic literature may 
give the clue to a passage of the Zand i Yahitman Yasn (I, 7— 8 ) in which
07 The sam e expression (a p a ita k  bavit)  occurs in the Zand I Vahuman F ae/i (II, 19) 
in  connection w ith  A lexander the Great, see B enveniste: Rev. dc Vhist. dcs rcl. 1932 : p. 370.
15 Istakhri, ed. de Goeje, p. 143 ; cf. B ailey : Inc. cit., p. 590.
*■ N oldeke, T abari, p. 274, n. 2. The Bundah■ a (p. 217,.; MesBina, loc. cit., p. 268) 
speakB o f K ttvu lastin  in the sam e connection .
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Khosrav AnOSarvan is reported to have instructed to the clergy to reveal only 
to their relatives the commentary of the prophecies concerning Mazdak .70
A close connection can be found between the prophecy of the BandahiSn 
on the one hand, and the Zdmdsp-ndmak on the other, with regard to the 
contents and in p art also of the text. In both works the history of the Sasanians 
is followed by the description of the destructions wrought under the Arab rule 
(BundaliiSn, ed. Anklesaria 216»—2171 =  Zdmdsp-ndmak § 1 — 5 7 ), and sub­
sequently by the interpolated part.
The parallel tex t of the BundahiSn also proves clearly th a t the second 
Prophecy of the Zdmdsp ndmak is actually a doublet of tlio first prophecy 
concerning Baliram. In the tex t of the BvndahiSn we find bu t one instead
ol two prophecies of similar contents, and notably a t the place (pp. 216—217, 
ed. Messina, pp. 267—268) th a t corresponds, in sequence, to the place of the 
second prophecy in the Zdmdsp ndmak, th a t is, in the passage which follows the 
description of the Aral) conquest and the ruin of Persia. However, the tex t of 
the BundahiSn's prophecy agrees not with the second of the Idm dsp ndmak’s 
Prophecies, bu t with th a t of the first. This latter, consequently, keeps
1,1 the right chronological sequence by preceding the reign of Khosrav II. 
Ihe vaticination of the BvndahiSn also speaks of a bad man (vat mart) 
comes from Khorasan, then expolls the inhabitants of Patu&x vargar, 
reigns infamously for several years, so th a t people flee from him to the shores 
Kazarun and into the mountains, until he disappears (tdv be, nl manet). 
^hen the invasions of the Turks and the Chionitae take place, followed by a year 
Byzantine rule ( ut kad RSmik rasend vt evak sar pataxsdhih rddenend . . .) 
Ibe last sentence, which we miss in the Zdmasp ndmak, is a particularly clear 
reference to the history of Khosrav Parvez. Of the whole Sasanian and even 
the entire Persian history it is only the year 590 A. D., th a t fits this des- 
('ription. I t  was in this year th a t Khosrav fled from Baliram Cobin to the 
yz'int,ine emperor Maurikios, whereupon the dominion over Persia was actu- 
,llly  exercised by Khosrav’s patron, Maurikios.
I t  is noteworthy th a t the BundahiSn, in connection with the usurper’s 
attack against Er&n, does not speak of Eran but of Patasxvargar. The latter 
natn<57 1 obviously alludes to Fr&syap’s attack against the king of Patas- 
xVargar, Manos<5ihr. We also find the same name in a third parallel text, 
^ le Zand I Vahuman Yasn (III, 1 0 ). In this work too the prophecies 
e°ncerning the Sasanian period extend farther than the reign of Khosrav 
‘ fioSarvan, respectively the movement of Mazdak (II, 2 2 ), while the portrayal
t 70 W est, P ahl. Texts I, p. 104; cj. Tavadia, D ie  miltclpcrgisclie Sprache im d L i-  
,rQ-tur der Zarathuslrier (Leipzig 1966), pp. 122— 123.
71 E . H ouigm ann — A. Maricq, Bechcrches sur le t Fes Gestae D iv i Saporis  (Bruxelles 
‘US3 ).p p . 9 2 - 9 4 ,  175.
3*
213
K .  C K U G L I ' . I Í Y
of the last days is much more circumstantial than either in the Zdmasp 
ndmak or in the BtmdahiSn. Though the latter descriptions contain many 
ancient elements, we find, among the eschatological enemies of Eran, besides 
the Byzantines, Arabs and the Chionitac, also the Turks. This plainly 
points to a time after the historical appearance of the Turks, th a t is, after 
550 A. D.
Also in the account of the great onslaught against Eran, we may notice 
a characteristic parallelism between the eschatological writings and the history 
of Bahram Cobin. The Zand ? Vahuman Yasn (III, 8 — 1 0 ), as well as the 
Zdmdsp n am ah (§ 73) and the Aydtkdr i Zamdsplk (ed. Messina, 78) portray the 
final onslaught of the eschatological enemies as a joint and simultaneous action : 
the Turks, Byzantines and AraDS launch their attack against Eran a t the same 
time. But also in the history of Bahr&m Cobin we are informed of a simultaneous 
attack of the Turks, Byzantines and Arabs. The only difference is tha t the 
Khvatay ndmak separately mentions, beside the Turks, also the Turkish 
Khazars. As to the historical accuracy of the accounts in the Khvatay ndmak, 
Noldeke was somewhat sceptical about them. He pointed out th a t no large- 
scale Byzantine action was launched against Persia a t th a t time, tha t the 
Arab attack too figures only in the Khvatay ndmak, and th a t the names of the 
purported Arab leaders are puzzling . ’ 2 According to Noldeke, no other source 
mentions the Khazars in this connection. Although Noldeke’s doubts witli 
regard to the mention of the Khazars were not justified , 73 we must adm it that 
the other sources do not corroborate the report according to which all these 
attacks took place a t the same time. On the other hand, the formidable 
incursion of the Turks, the attacks of the Byzantines and the marauding 
expedition of Northern peoples (“Khazars” ), on the initiative of the Georgians, 
all took place within a single year (588—589). The terrible threats of war from 
all directions induced the feeling in the Iranian population th a t the last days 
foretold in the sacred books had arrived. This eschatological mood is reflected 
not only in the above-mentioned apocalytical writings but also in the accounts 
of the Khvatay ndmak which do not aim a t a chronologically accurate descrip­
tion of what appears to be an almost chaotic swirl of even' , bu t rather try 
to reflect the emotions which the formidable sequence of threats evoked.
After the passage on Bahr£Lm Cobin, which is in a  legitimistic vein, the 
apocalyptic writings continue the description of the eschatological battles the 
conclusion of which is the triumph of the king of Patasxvargar over the enemies 
of Eran. This description, especially in the ¿amasp ndmak, is clear and circum­
stantial. We are told th a t Mihr sends an envoy to the king of P a ta S x v a rg a r  
with the question why lie supports the “deaf and blind” king (in xvatdy karr
,s N oldeke, T abari, p. 289, n . 4.
73 Cf. C. T oum an off: Le M itsion  L X V  (1052), p. 43, n. 5.
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id k ö r i.'*  He exhorts the king of Patasxvargar to follow the example of his 
royal ancestors (§ 90). To this the king of PataSxvárgar makes the objection 
that he, unlike his fathers, does not possess treasures (§ 91). Then the envoy 
shows him the treasures of Frásyáp (§ 93), whereupon the king of PataSxvárgar 
takes possession of the treasures and, with the arm y of Závul, attacks his ene­
mies (§ 9 4 ). On learning this, the Turks, Arabs and Romans (Byzantines) join 
their forces in order to take back the treasures of the king of Patasxvargar 
(§ 95). The latter, however, withdraws to the centre of Erűn, then, in the White 
Forest, on the plain where once ViStásp fought the White Xyóns , 75 engages in 
a big battle with the enemies and achieves a great victory over them  (§ 99—98). 
Thereupon, obeying Ohrmazd’s command, comes forth PiSyötn from Kang, 
the fortress of the Kayanians, to re-establish religion (§ 99— 103). The Xyöns 
and evil Dévs are vanquished, the Age of the Wolf passes away and the Age of 
the Lamb begins (§ 104— 105). T hat is the beginning of USetar’s Millennium.
These prophecies, even to a greater extent than the foregoing passages, 
betray th a t they were composed under the impression of Bahram Cobin’s 
historical part. We must notice, first of all, the expression “the King of Patas- 
x vftrgar” , which not only reminds us of the Legend concerning ManoSfiilir, but 
®lso alludes to the fact th a t the centre of the Mihrans, the family of Bahram 
^öbín, had been the city of Rayy, a place in the immediate neighbourhood of 
PataSxv&rgar, i- e. Tabaristán, and perhaps to the fact th a t  a considerable part 
the supporters of Bahram, and later of Bistám, came from the provinces 
bordering on Tabaristán. Quite remarkable is the argument which the envoy 
Uses in order to persuade the King of PataSxvargar to usurp the throne, when 
be reminds the king th a t his ancestors too had been kings. Thus the King of 
Patasxvargar belongs to a dynasty different from th a t of the “ deaf and blind 
*l' ng” against whom he is instigated to rebel. There can be no doubt th a t this is 
a" allusion to the Arsacidan origin of Bahrain's family, the Mihrans. Since the 
rebels, also according to the K h v a ta y  n d m a k ,  had blinded Hormuzd before the 
returnof BahrAm, the expression “deaf and blind” also seems to be an unmistak- 
able reference to the history of Bah rám. In the K h v a ta y  n d m a k ,  the róle of the 
envoy sent by Mihr to the King of PataSxvárgar is played by Bahrain's fellow-
71 The expression karr ut kór ’d ea f and blind’ is according to Dailey (toe. cit., p. 501) 
|b e  traditional Pahl. translation o f AvcBtan kaoyqm karafnrimca (’oFK avis and K arapans’).
1  ̂ '8> in v iew  o f a letter ascribed by Elise to Mihrnerseh (quoted by M eillet : Rev. des É t. 
•linúnienne«  VI [1931], pp. 1— 3 ; ed. Ter M inasean [E revan 1057], p. 2Ga where 
f*'e expression “ y o u l. . . eu koir: d e a f . . . and blind” occurs) moro than a learned com - 
ment. Yet H erzfeld’s explanation (Zoroaster and H is World [Princoton 1947,] pp. 108 — 
atao deserves notice. According to the lottor the tw o Pahlovi wordB havo noth ing  
ciR im on with the old words and are therefore to be regarded as more acrostics o f 
‘‘“hlavi “ Icaj ut karp” .
78 As to the great battle betw een Vistüsp and Arjasp in the W hite F orest, seo 
'hl'tlknr i Zarir&n § 12, cf. Mark wart, Wchrot, p. 155 ; B envcniste  J  A s. 1032/1, p. 257.
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commanders who, like the envoy oi' Mihr, call on Bahrain to rebel against the 
king.7" Another unmistakable reference is in the argument with which B ahra in  
tries to refuse when he says th a t he has neither treasures nor an army, and 
i t  is only after the acquisition of Frasyap’s treasures and with troops b ro u g h t  
from Zavul th a t lie finally undertakes his campaign against the enemies of 
Eran. In his above-quoted article, Benveniste makes some instructive rem arks
0 11 the meaning of Frasyap’s treasures in the old legend. B ut it is clear 
th a t the mention of Frasyap's treasures in this connection is not a mere 
archaizing feature, and th a t the actual historical reference is here to the vast 
booty whioh BalinLm acquired after the defeat of the Heplithalites and T urks  
and the killing of the Turkish Khagan.
Now, as compared with the former vaticinations which we have referred 
to the history of Bahram, we may notice here but one significant difference. 
I t  appears, a t the first sight, that the author of this vaticination does not 
regard Bahrilm as a false pretender. He even looks down upon the reigning 
king as a “deaf and blind” person. The same attitude marks the further details 
of the prophecy which describe the battles of the last days. But, a t  this point, 
all allusions to the history of Bahram Oobin come to an end. According to the 
Z&masp namak as well as the other apocalyptic writings, all the enemies of the 
king of Patasxvargar gather together in the White Forest. Again, the mention 
of the name “ W hite Forest” is an archaism, and it is in a more pedantic than 
apocalyptic style th a t the compilers of the Zand I Vahuman Yasn (III, 8 —9), 
enumerate all the great battles which, according to the Iranian epic romances, 
were fought in the White Forest. According to the prophecy, the final battle 
ends with the great victory of the king of Patasxvargar. An event of this kind 
did not take place in the actual history of Bahram C'Obin. In the decisive battle 
of Bahram with the returning Khosrav and the Byzantines, the Turks did not 
fight on Khosrav’s side, and the battle was not won by BahrAm bu t by Khos­
rav. So, a t this point, we deal with a genuine forecast of the future. The date of 
this prophecy can be best estimated by the im portant p art ascribed to the 
Arabs, the eschatological enemies of Eran.
In  the accounts of the final conflict and the re-establishment of religion 
wo may note two im portant elements. The first is the description of the victory 
and the other the name of the King of Patasxv&rgar. The victory of Eran is 
achieved by the might of Yazdan and the Splendour of the Aryans and the 
Kayan ( ¿amasp namak § 97 : ut pat Tier ok i Yazdan ut Erdn ut Kayan xvarr). 
Thus, according to the composer of this prophecy, the victorious Prince of the 
Last Days, the King of Pat-aSxv&rgar, alias Bahram Cobin, is the heir to the 
legitimate reign of the Kayanians. As we have seen above, this was the very 
claim which the partisans of the Sasanian dynasty refused to recognise, while
,c  D i n a w a r l ,  p. 85 ; T a 'u l i b i ,  p. 058.
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certain traditions preserved by Moslem authors also a ttest the Kayanian origin 
of the Mihr&ns.
The ¿amasp ndmak does not name the king of Patasxvargar, but the 
Zand I Vahuman Yasn (III, 14, 36) and the Bundahi&n (p. 21713; Messina : 
foe. cit., p. 268) tell his name. In view of the foregoing exposition one is not 
surprised a t  the name given in these writings to the king of PataSxvargar : 
Kay Vahram! I t  is in this name th a t the motifs of Bahram’s history and the 
ancient apocalyptic elements are most perfectly fused. Of course, no plainer 
allusion to Bahram ’s history is conceivable, while, a t the same time, the name 
^ahrdrn (Varatragna) , in the ancient apocalyptic nomenclature, is the custom­
ary and well-known expression of the hope th a t the eschatological victory will 
be achieved for Eran by the Genius of Victory himself, th a t is, Vahram. 
Therefore, although the original tex t which formed the basis of the Pahlavi 
apocalypses discussed here is no longer extant, we may hardly doubt that, in 
that tex t too, the name Vahram figured as the name of the eschatological hero, 
and th a t i t  was this name77 th a t prompted the ingenuity of later adapters to 
refer the eschatological prophecies of the Vahman Yasn to the historical per­
sonality of Bahram C'6 bln — the hero of the miraculous victories over the 
Turks.
But the rapture of joy after the great victory of eschatological propor­
tions did not last long. The triumph was soon marred by two facts. One of 
them was, as Theophylaktos Simokattes (IV, 12) informs us, th a t Bahram, 
when the rebellion broke out and Khosrav fled from him to Byzantine terri­
tory, “g0£ angiy with the clergy (the Mobads) who thought differently: 
^‘/.aXeTtmve re roig fiayoig Tdvavriarpgovovm.’''36 The second was a military defeat. 
Within a year the returning Khosrav, aided by Byzantine troops defea­
ted BahrUlm and forced him to flee.
However, the fanatical followers of Bahram, who regarded him as the 
supernatural Hero of Religion, continued to expect his return after his final 
^appearance in the faraway court of the Turkish Khagan, and oven after 
the news of his death had arrived. It was at this time that Bahram, in their 
minds, became a messianic figure, not unlike of U§etar, IJSetar-mAh and 
®6 5yant.
" n*fort>nwa to the Vahriim-Fire (  A ta x i I Vahram ) too ore frequent in the Persian  
aPocalyptic literature. The two epithet« o f K ay Vahrum’s can also be traced back to 
aftcient timps. Varjdvand  (Bnrthoinim o, Altiran. Wortcrb. col. 1307: ‘tatkruftig, energisch’ 
°ccurg on Sasanian coins written in Greek le tters: OARZOOAN^l IAZA/10  (B a iley :  
Asiatica. Fostschrift Friedrich Weller, p. 14, n . 21 ; Am dvand  (Bartholom ae, AUiran. 
^ o r i e r b col. 141 — 2 : ‘kruftig, stark, m achtig, gew altig’) ib on old epitheton o f V w tra g n a  
(B enveniste— Renou, Vflra et VfOragna, pp. 41 — 42, 07).
78 H orm uzd, a t the beginning o f h i B  rule, outraged the rich and the clergy. Thus the  
^ obads a t  First supported Bahvum .They seem ; however, to have been opposed to Bah- 
* W b  wish, to be crowncd according to law  instead o f  K hosrav, Horm uzd's son.
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The prophecy concerning Kay Vahram, as it does not betray a knowledge 
of Bahram ’s defeat, must have been composed under the impression of Bah­
rain’s overwhelming victory, in 590, very probably in the circle of Bahram’s 
Mobad partisans. The author of the latter apocalypse, which served as the 
common source of the Zamasp namak and the other Pahlavi apocalypses, effect­
ed no other change in the original vaticination b u t that he, in the description 
of the eschatological battles, attributed  a decisive part to the diabolic power 
of his age, the Arabs . 76 There are no indications th a t this adapter had know n 
the original meaning of the prophecy concerning Kay Vahram. B ut we have 
one fact which shows th a t there lived some people even around 750, the beginn­
ing of the Abbasid era, who were yet aware of the connection existing between 
the history of Bahram Cobin and the prophecy concerning Kay Vahram. This 
fact has been preserved in the history of tho “Mazdakite” Sinbad, the a v e n g e r  
of Abu Muslim, who was executed by the Abbasids. 80 According to Ni?am 
al-mulk, Sinbad had proclaimed th a t Abu Muslim, to whom, already in his 
life-time, his followers ascribed divine properties, did not die bu t will soon 
return from a copper fortress (h isar-i... az mis kardah) where he was 
staying with the Mahdi. 8 1 In this teaching of Sinbad, as generally in the tea­
chings of the Shirites, concerning the Mahdi, Mohammedan elements are mixed 
with Iranian motifs : Sinb&d’s Mahdi, like an Iranian Messiah82 is vested with 
supernatural, divine traits. In his teaching, Abu Muslim actually plays the role 
of a second Mahdi beside the messianic Mahdi of Iranian conception. There is 
bu t one striking and, a t the same time, puzzling element in Sinbad’s teaching, as 
compared with the customary Shi'ite teachings concerning the Mahdi, namely 
that, according to Sinbad, the Mahdi, until his return, tarries in a  copper 
fortress. According to the Bahram Csbln Romance, as we have seen above, 
Bahram too, after his defeat, withdraws to the court of the Turkish Khagan, 
th a t is, judged by the context, to the Copper Fortress. So we do not indulge 
in an unduly far-letched combination if we suppose th a t Bahrain Cobin too, 
this messianic figure in the eyes of his partisans, was expected to return from
70 Tho com m on aourco o f  the Zamaup nCimak, Bundahiin  and the Zand I Vahuman
Yaan m a y  then have been a revised version o f the original prophecy concerning K ay
Vahr&rn. As to H o m e  eschatological events o f  the end o f Zoroaster’s Millennium and tho
com ing o f  Ufifitar, the main source o f the latter w’as — as seen from Dfinkart VU I, 14.
12, V II, 8 — 11 the Spend' Nuak (M essina, op. cit., 15).
80 See S. M oscati : lieiidiconti dell’Acad. Naz. dci Lincei, Cl. die scionze mornli,
storiche e filologiche I960 : pp. 89 — 105.
81 N izSm  al-mulk, ed. Schefer, p. 182; CnaceT-H3M3, ncpeB. B. H. 3axoflepa
(MocKBa —  JlcHiiHrp. 1949), pp. 205, 338—9; B. Spulcr, Iran in friih-islamiachcr Zeit
(W icsbnden 1952), p. 205 translates “ Bergwerke” .
83 Christenson, Lc.i Kayanidea, pp. 28, 52, 103, 153 — 6.
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the Copper Fortress, and th a t the historical person of Bahrain Cobin, 
alias Kay Vahram, was originally the Mahdi of whom Sinbad’s teaching 
speaks.
Sinbad himself indicated the — a t least partially — Sasanian origin of 
his ideology by referring to an apocalypse of the Sasanid period (az bulub-i Bam  
Sdsan), which had prophesied the destruction of the Arabs.83 This apocalypse 
may have been identical with some version of the Kay Vahram prophecy. 
Regarding his references to the Copper Fortress, however, it cannot be as yet 
known for sure, whether he had it by oral tradition or else there may have 
existed — as it is by no means impossible — some written version of the Kay 
Vahram prophecy which predicted the return of Kay Vahram as coming from
the Copper Fortress.
But even if we refrain from making far-fetched inferences from the sparse 
reports concerning Sinbad, we may safely assume th a t Bahram Cobin, alias 
Kay Vahram — this mortal turned into an Iranian Messiah — was the actual 
Predecessor of the Shi'ite Messiahs. I t  is not necessary to emphasise the signi­
ficance which this fact had for the development of the Shfite conception of the 
Mahdi. If, however, our interpretation of Sinbad’s words is right, we may 
further add th a t Bahram Cobin — alias Kay Vahram — was also the pre­
decessor of the later hidden Mahdis, as his gaiba in the Copper Fortress and
accurately correspond to the later Shi'ite teachings concerning the
Mahdi’s gaiba and reappearance.
But there are yet further analogies between the history of Bahram Cobin 
and th a t of Abu Muslim. Of these the most im portant is th a t both of them 
marched from the East against old dynasties, heading revolutionary move­
ments ; both had great successes and both had followings of fanatical parti­
sans. Both met their defeat a t the climax of their career and both disappeared 
suddenly from among their followers. The general mood of the last days of the 
°mayyads also reminds one, in many respects, of Bahram Cohin’s age : these 
"’ere days and years when “the clandestinely distributed apocalyptic writings 
(nalahim) sprouted like mushrooms, foretelling, in a veiled manner, immi­
nently forthcoming revolutionary changes” (I. Goldziher) and thus prepared 
the public for the outbreak of a revolution. These apocalyptic writings, herald­
ing the arrival of the Mahdi, the true Imam of Islam, are paralleled in function 
and genre by those versions of the ancient Vahman I asn which were brought 
UP to date by the allusions to Bahram Cobin. Sinbad s teaching seems also to 
Prove tha t what we have here before us is more than a mere analogy : the 
^ ah d is t hopes of the early Abbasid period were — in Eastern Iran a t least 
a» organic sequel to the Zoroastrian beliefs concerning the figure of Kay
Vahrtm.
80 N iziim  al-m ulk, ed. Schefer, p. 183.
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Neither can we doubt that, already at the beginning of the Moslem period, 
most of the Zoroastrians had lost their access to the real historical background 
of the vaticination concerning Kay Vahram. This explains the emergence, in 
the mind of the uninformed masses, of the Parsee Messiah of whom the P arseos 
expected that the would conquer the Arabs, just as Frgtfln, in his day, had 
triumphed over Az-i Dahaka. However, the figure of Ivay Vahr&m also had 
several features which, from the beginning, had puzzled the Parsees. The 
Z avd i  Vahumav Y am  itself refers to numerous layers of tradition, concerning 
the coming of Kay Valiram, which, in part, contradict one another.®1 Some say 
that Vahram will come from China ; others speak of his coming from India ;85 
some give liim the name Vahram I Varj&vand, while others call him S&hp lr 
(TTT, 14). The same diversity marks the references by the compiler of the 
Zand i  Vahuman Yasn, to traditions from different authorities concerning the 
last battles and the reestablishment of religion. But, as seen above, d iv e rg en c ies  
of this kind are alsc found among tho other Pahlavi apocalypses.
The Parsee literature of later ages preserved these diverging tr a d it io n s .  
This we notice in the Persian ZaraluM Ndm ats which often agrees to details 
with the Zand I Vahuman Yasn, and also in the relevant passages of the 
U lam a'i islamP7 and the liivdyats.BS Neither do we find any essentially new
“J Z and I Vahuman Y asn  III, 13— 20; cf. A. Abegg.Dcr M cssiasglaube in  Indien und 
Ira n  (B erlin —Leipzig 1928), p. 235, n . 4. — As to the M essianic role played by Kay  
Vahrdm in these apocalyptic w ritings, see Abegg, op. cit., pp. 2 3 1 —2 4 0 ; W. St-erk, 
D ie  Erldscrcrwartung in  den out lichen Religionen  (Stuttgart —Berlin 1938), p. 203. I t  hod 
been already observed by W est (Pahl. Texts I , p. 221, n. 1) that som e traits o f  the K ay  
Vahram  Drophecy resem ble Bahrfim Cobin’s history, while others seem  to  have r e f e r r e d  
originally to  the Angel V ah rim , y e t — in his opinion — the fact that the Angel Vahram  
goes in  his spiritual form to tho assistance o f  P isyotn  rather m ilitates against the idea that 
he also goes in the form o f  Vahr&m the Varjflvand (ib id ., p. 228, n . 1).
8S Tho com pilers o f  the apocalypses seem  alao to have been puzzled by the question 
w h y K ay  Vahram  was supposed to com e from India or China, according to the prophecy- 
T he author o f  the Zand I Vahuman Y a sn  seem s to have found som ewhere a  story, accord­
ing to w hich K a y  Vahriim ’s father had gone there previously to aid USStor. H ere, os well 
as in  F irdausi, tho term  C in  is m eant to cover the territory o f the W estern Turks, while 
“In dia” m eans the one-tim e K usan Em pire, which (at that tim e) exten ded  also to 
Northern India . Form erly it seem ed that Firdauai’s use o f those term s was u tterly  unfound­
ed  ; bu t as we know now  from Arm enian (SebSos) and Arab sources (Iatakhri and K us- 
ghari), th e  Transoxanian Turkish possessions were called b y  the nam e o f  Gin, ow ing to 
the Chinese occupation under the T ’ang ‘dynaBty, and the close relations betw een the  
Turks and China (cf. a lso  K ow alski, op. cit., pp. 217— 258). A g a i n ,  t h e  A r m e n i a n  sour­
ces speak o f  “Indian A rsacids”  w hen referring to the d yn asty  reigning in Afghanistan  
over the former K usan territory.
'* Ed. Fr6d. Rosenberg, II. 1 4 3 4 -1 5 2 2 ;  pp. 7 3 - 7 9 .
•T E . B lochet ; Rev. de Vhist. des rel. X X X V II (1898), pp. 29, 46.
M DUrdb H orm ardySr’a RivOyal II  (B om bay 1022), 2, n . 95 ; cf. Christensen, L et 
K aya n id es , p . 158 ; W . Staerk, loc. cit.
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features in the Pahlavi prophecy concerning Vahram known in a shorter and a 
longer version.8" On the other hand, a Pahlavi writing entilted Mäh I Farvartin, 
t o 6  i  HvardäO10 enumerates the coming of Vahram i Varjävand as one of the 
events connected with the Persian New Year. This possibly preserves the 
petrified memory of tho fact that Bahräm Cöbin, like the Sassanian kings in 
general, was crowned on the Persian New Year Day.01
Lastly there is a very close connection between these apocalyptic w-ritings 
and tho prophecies to be frequently found in the various texts of the Epic 
Romance. These latter are vaticinations ex eventu of greater of loss length, 
referring to the fate of Hormuzd and Bahräm . 02 The difference between theso 
and the apocalypses is th a t of genre, the prophecies of the Romance being 
literary realizations of the same pseudo-prophecies. A similar parallelism 
between the Romance and the apocalytic writings is the frequent quoting of 
suoh motives as astrological and other omina . 93 Astrology had an outstanding 
mtluence on Zoroastrian thought during the late Sassanian and early Arab 
Periods.04 The employing of astrological motives was facilitated by the fact 
that certain names (as e. g. th a t of Hormuzd) did belong to rulers as well as to 
planets (Zand i Vahm. Y.  I l l ,  4, 18; ZaraluSt n. 11. 1455, 1488). In  some 
^stances, so in connection with the miraculous “ black sign”05it  is hard to say 
with certainty whether we have to do with a vaticination ex eventu (which 
ln this case could refer to Abü Muslim's movement), on the ground of anoi­
n t  apocalyptic motives. There is a very interesting story98 in the Nihäyat 
about a Christian monk who prophesied from the Apocalypsis of Daniel 
(apparently on the base of Chap. 1 1 , v. 6 ), to the fugitive Khosrav th a t Mauri- 
kios would give him his daughter in marriage.
80 E. B lochei : Rev. de Vhist. dcs rel. X X X I  (1895), pp. 240 — 252 ; Jatnasp Asana, 
Pahl. T exts  I , pp. 100 —161 ; D ast. Minocher Jam aspji Jam asp  A sa : Jam shetjee Je- 
letbhoji M adressa Jubilee- Vol. (B om bay 1914), pp. 75 — ; B ailey , Zoroastrian problems
171 foe ninth century books, (Oxford 1943), pp. 79, 195 —196.
00 J . C. Tavndia, op. cit., p. 139 ; Mark wart, M odi ISlem. Vol., p. 750; H erzfeld, 
Zoroaster I , p. 1 3 ; Modi, A sia tic  P apers  IV , p. 19.
01 According to a very  plausible hypothesis o f H iggins ( op. c it., p . 36) the day  
Bahrain's arrival a t R ayy , after his victory ovor the Turks becam e an annual holiday.
have, on the other hand, direct evidence as to a Sasanian festival o f jo y  which was 
f 'xed at the day o f Bahrum ’s death (N ihayat, loc. cit., p. 242).
K E .g .  F irdausi, ed. Mohi, VI. p. 6 6 2 ; Nih&yal, loc. c it., pp. 234— 235.
“3 E. I/, the sto ry  o f  tho naked m an in Nih&yal, loc. cit.., p . 23C.
04 Cf. T avadia, op. c it., p. 78.
“s Zand  i  Vahuman Y asn  H I, 13; Pahl. T exts  I, p. 220. ZuratuSt n. 11. 1446, 1474. 
'“'l ellhausen, D as arabigclte Reich, p. 332.
08 Browne, p. 239.
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B E  S F  R E C  II U N O E N  - R E V I E W  S  
E H  B J IH O T P A & H  X  M K P H T H K A
V. M i n o r s k y , A H istory oj Shnrvün and D arband in the 10th— 11th Centuries. 
Cambridge 1958, 187 32 pp.
ProfefiKor M inorsky, long renowned as an expert on Islam ic geographical and histo- 
Ucal literature, ha« again published an im portant work likely to promote further our 
knowledge o f  TrviriMjiucoAmn history. This work is partly based on Professor M inorsky’s 
°wn earlier works (c f.: his articles written in  1925ff for the Enc. of Islam , enum erated  
in B SO AS  X IV /3, 1952, pp. 669— 681 ; his studios in the J o u m . A sial.: Tra/rtscaucasica: 
1930/2, pp. 41— 1 1 1  and, together w ith Cl. Cahen: Le recueil Transcaucasien de M as'úd  
de Námdár: 1949/1, pp. 93— 142 ; his study : La domination des Daylam ites, Paris 1932 ;
articles entitled  Transcaucasica I — IV  in  the B SO A S  1948 f f ; his Studies in  Caucasian  
History, London 1953 : Cambridge Oriental Series No. 6, here =  S C H ), — partly, however, 
>t m ay be considered as continuing the oeuvre of V. V. Barthold and J. Markwart, to 
whose memory the present work is dedicated. The em inent Persian historian S. A. K asra vi 
Tabrizi’s Sahriydrait i gum nam  I- III (Teheran 1928— 1930) also proved to be of inate- 
n a l im portance for all recent. Transcaucasian studies, as th iow ing l ig h t for th e  f ir s t  tim e  
°n several com plicated problem s concerning the Iranian dynasties which had been founded  
N o rth w estern  Persia during the 10th and 1 1 th centuries betw een the disintegration  
° f  the power of the Caliphate and the founding o f Turkish rule.
O riginally, Professor Minorsky had intended th a t the present translation should  
See the 'igh t as part II o f the above-m entioned SCH , but the change in the regulations o f  
' *lfT Cambridge Oriental Series prevented the realisation of th is hope. The present pu bli­
cation, sim ilarly to  the SCH , has as its m ain source the Arabic work Jám i' ad-duwal 
(,y the Turkish historian M iincjjim bnshl who died in  1113/1702. This latter work has been 
known to both Turkish and Occidental scholars through its Turkish translation m ade by 
Ahmed Nedim  about 1720 A. D ., and published in the year 1864, in throe volum es, in  
Constantinople. This Turkish version had also been used by K asravi in his work. B u t it  
Wus only from som e recent remarks by Turkish scholars (Zeki Validi Togan, M. H.
lDan?) and particularly from the works o f Professor Minorsky h im self th at the world 
karnt. about the existence of several MS copies of the Arabic original, ex isting in various 
Turkish libraries, and of the fact that the Arabic original in som e places is several tim es 
niore extensive than the greatly abridged Turkish version.
One of the m ost valuable sources of the Járni’ ad-dutval was an anonvm ous Arabic 
•'hronicle, written about 500/1106, and culled Ta'rih al-Bab. This work, the original of 
"'hieh seem s not to have been preserved, shodR light on the historical even ts o f E ast  
Transcaucasia during the ten th  and eleventh centuries (the ’’Iranian Interm ezzo" to 
Use Professor M inorsky’s len n ), and so it enables us to reconstruct the history of this
7*
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period far better than has hitherto been possible. In his Introduction Professor Minorsky 
enum erates the existing MSS of the J&mi' ad-duwal. H is own work is based on the MSS 
Top-kapi Sarayl, Ahmad III Library, No. 2954 and Bayezid Ümfimi K ütübhanesi, Nos. 
5019—5020 ; his enum eration contains three additional MSS. One of these(Nur-i 'Osmft- 
niyo, Nos. 3171 3172) was found to have been M iinejjim-bashi’s autograph copy, and
in all probability the last draft o f the work (A. D ietrich : Orientalia  [R om a] XXVII/3, 
1958, pp. 262— 268, cf. Professor M inorsky’s Additional N ote attached to p. 174). 
Although the tex t o f the J&mi' ad-duwal m ay be rworminH't/xi to satisfaction on the basis 
of the MSS used by Professor Minorsky, i t  would be nevertheless desirable that all exist­
ing MS m aterial should be rendered accessible, m ainly on account o f the great number 
of proper nam es which seem to have been corrupted in  the tex ts used for the present 
translation and which cannot be satisfactorily explained (see for exam ple the name 
of the K hazar K agan : cr? ’■“ * (cj-3) m entioned under the year 288/991).
The subsequent introductory ohaptere o f the work give a  short account o f other 
ex ta n t Muslim sources relating to Caucasian m atters (pp. 4— 5), as well as o f the Darband- 
nám a  and other later local sources of the Caucasian region (pp. 5— 10). Here, as indeed 
in  the whole of his book, Professor Minorsky gives proof o f his thorough a c q u a in ta n c e  
w ith th e  relevant Russian and Soviet literature, as well as w ith Azarbayjani and Daghes- 
tani local literature written in Turkish and Persian. His analysis o f these them es go consi­
derably beyond Barthold’s article about the origin o f the Darband-nHma (Iran  I, 192(i, 
pp. 42— 58). Another chapter in  the Introduction (pp. 10— 20) contains the relation of 
historical antecedents necessary for the understanding of the Arabic text. We find here 
brief references to the principal events o f Albanian history, the penetration into  Trans­
caucasia by the Iranians, the spreading o f Christianity in  Transcaucasia, the invasions of 
the northern nom ads, and the history of the Arab conquest previous to the 10th century.
The power of the Caliphate over Transcaucasia had been weakened in  the course 
ot the ninth century A. D. During the tenth oentu iy  the S&jids m ade attem pts towards 
a  more vigorous policy in  the interest o f the central power of the Caliphate, but cou ld  
n ot prevent the Kurdish and D aylam ite rulers o f Iranian origin in  Northwestern Iran and 
Transcaucasia from attu n in g  increasingly greater independence. In th is m anner five  
Transcaucasian dynasties were founded, o f which that o f the D aylam ite Mus&firids 
®41 1029 rem ained in power in the western parts o f Daylam  as well as in various areas
o f  Azarbayjan and Arr&n, until the Turkish conquest. Their western neighbours, the 
iranicizcd K urdish Rav&dids ruled in W estern Azarbayj&n from 966 to 1070/71. The most 
im portant dyn asty , irom  the Transcaucasian point of view, was, however, th a t o f the 
Shadd&dids, o f likewise Kurdish origin, who ruled (960— 1075) large territories between 
the K ur and the Araxes. In the T a’rih al-Báb  we read of another two dynasties o f the 
Caucasian region : the Yazldids o f Sharv&n, o f Arab origin, but strongly ironicized (859— 
1075), and another iranicized, though originally Arabian dynasty , the H&shimids of 
Darband (869— 1075).
The m ain them e of the SCH  is the rule o f the Shaddfldids (including the lute 
Shaddfidids o f Ani, between 1064 and 1198), but in  an Appendix Professor Minorsky also 
discusses the last Mus&firids, the Rav&dids and the part played b y  the K urds under the 
Aiyubids and Sultan Saladin. In his present work Professor M inorsky gives the Arabic 
original o f the tex ts  by Munejjim-bashi and the T a ’rih al-B db  respectively concerning 
the Yazidids and H&shimids, which together m ake up two printed sheets. The tex t is 
broken up in to  48 paragraphs, whick m akes for easier reference. The tex t is  n o t parti­
cularly d ifficu lt and the few corrupted passages are convincingly reconstructed by Profes­
sor M inorsky’s conjectures and em endations. On som e points the critical observations of 
A. D ietrich, based on the Istanbul autograph, are also useful. As alw ays, Professor Mi-
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norsky has in  this instance, too, produced a very careful translation (pp. 22— 41 : the  
history of Sharv&n, pp. 41— 55 : Bab, pp. 129— 134 : the Sharv&nshähs).
The tniiisiHtion* are followed by a  brief historical com m entary (pp. 56— 74, pp. 
134— containing remarks on the inner connections of the events and references 
to parallel relations on the sam e m atters taken from other sources. Still more im portant 
for the understanding of the whole work and for first orientation as well, are the valuable  
observations on points of historical geography, which are to  be found on pp. 75— 128, 
under the heading of General Remarks. These remarks clear up several problems concern­
ing the intricate ethnic and political relations o f the Caucasian region, and in m any  
instances go beyond w hat is said in  Professor Ilin orsk y’s com m entary on the Hud fid 
al-'aiam .In  this ohapter, more than in any other, Professor Minorsky had the opportunity  
to display his am ple knowledge acquired during long decades of studies in  Islam ic geogra­
phical and historical literature. Special value m ust be attached to  the expositions concern­
ing the social and m ilitary organization o f Sharvftn and D ai band, which are based on 
data scattered throughout the T a ’rifa al-Bab. The book ends w ith several Annexes. In  
u postscript on Darband (pp. 139— 141) we find som e additional data concerning the  
history of the local dynasty  after 468/1075. A  subsequent A nnex contains the well-known 
relations on the Caucasian countries contained in  M as'udi’s M u ra j a4-iahab, in  a transla­
tion more precise than those hitherto available, w ith a  num ber of explanatory notes. 
These notes m ake extensive use of J. Markwart’s explanations to  these sam e texts. The 
following Annex (pp. 166— 170) contains the annotated translation of Ibn R usta’s 
relation about D aghestan (a l-Sarlr, a l-L an ); while the la st pages o f tho work (pp. 171— 2) 
contain a translation, based on t i e  London MS, o f Ibn al-Azroq’s v isit to Darband (cf. 
also Pi-of. G. V. T s’eret'eli’s remarks in his ApaScnan xpeCTOM atHH , Tbilisi 1949, p. 13). 
A valuable com pletion to these com m ents is furnished by the sketchy m aps of Daghestan  
and Trannruucosm on pp. 173— 174 and the detailed indexes a t  the end of the volume.
In w hat follow s I subm it some minor observations concerning the texts and the 
com m entaries respectively : in  connection with thr historical geography of Daghestan  
m ention is m ade (pp. 93, 1 6 6 )  of the Haucasian H uns (7th  cent.), in whom Prof. Minorsky 
sees som o Khazar vassals of Northern Daghestan. The present reviewer has collated  
the Armenian and Arab historical sources on the Arab— K hazar clashes which took place 
in the Caucasian region during the 7th and 8th centuries, and has come to  the conclusion  
(to be published shortly) th a t the Caucasian H uns who lived  north from Darband up to 
Turku m ust bo clearly dintinguinhod from the K hazars liv ing northwards from Tarku up  
to the Volga, as well as from the W estern Turkish overlords of the Khazars them selves. 
The Geography, attributed to Moses Khorenac’i, identifies, however, this K hazarian area 
between Tarku and the Volga w ith  the country inhabited by the Savirs. This seem s to  
indicate th a t the Khazars, a t least a t the tim e of our first data attestin g  their appearance 
(lith - 7 t h  cent.), m ust have been identical w ith the Savirs, of whom, in the early six th  
century, the Byzantine sources still speak as of a m ighty  and num erous people. Thus we 
n'ay understand how tho six th  century Savir raids against areas o f surprisingly great 
exten t (reaching south as far as Mesopotamia), m entioned in the Byzantine sources, — 
«■an be described as Khazar invasions in the Sassanian histories translated into  Arabic 
from P ehlevi originals. Similarly, it  becomes clear how, — according to Mas'fidi (T anblk , 
p. 83) —  the Khazars should be called in Persian hazarän, in Turkish however sablr. 
This early — partial o t  entire — identity of K hazars and Savirs also illustrates t h e  fact 
that the H ungarians who at a tim e lived together and w e r t '  associated w ith the Khazars 
(<‘f. Constant. P o r p h y T o p ;e i in . ,  Dr Adm. Im p., cap. 38) w e r e  also m entioned b y  t h e  n a m e  
Zäßagxoi iioyaXoi, o f which the first elem ent, Zdßngroi is also connected with the n a m e  
*“ »i>. (In Professor M inorsky’s notes [p. 1 6 4 , n. 6 ]  t h e  second elem em  dacpaJ.oi, is rendered
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by inadvertency as ’’w hite” .) Neither cun it be attributed to chance that, according to 
Constantinus, a part of the Savarti (Hungarians), after their defeat by the Kangars, 
retreated to the steppes ot the Transcaucasian Kur — a t a very great distance from the 
Don region — in which former area Savirs had been settled by the Byzantines as far 
back as 576 A. D.
The Caucasian Ituns liv ing south of the Khazars who a r e  often m entioned in  the 
7th and 8th century Armenian sources m ust be thus regarded as at least partially  identical 
with the Qaytaqs inhabiting the sam e region according to the Muslim sources. P r o f e s s o r  
M inorsky points out convincingly (p. 92) that the new source mi rengthnnx the earlier e x p l a ­
nation b y  D ’Ohsson, according to whom the form frequently found in M u s l im
sourc.es, should be always em ended to Less certain seems the identity  o f the
oqually frequent w ith (as proposed on p .  97). I t  can, however, hardly b e
denied th at the Qayiaq ch ief’s nam e, Salifan  is wrongly identified with hie-li-fa, written 
also selija in  the Chinese sources which represents originally *ilteber (name of a T u r k i s h  
dignitary, cf. P . P e llio t: T ’oung Pao X X V I, pp. 2 2 5 -2 2 9 ;  the equation with Sali/an  
already occurred in the com m entaries to the Hudud, p. 449).
According to Mas'udi (Tanbih  16) the ancient K hazar capital had been in Balangar 
in the northern neighbourhood of the H un territories. This m ay be inferred also from the 
relations of the Arab— K hazar wars. Professor Minorsky, however, only quotes an e a r l i e r  
date by Mas'udi (M u ra j II, p. 7), which Mas'udi later gave up him self, according to which 
the ancient capital o f the K hazars had been Samandar. Regarding the geographical 
situation  of Samandar, basic im portance should be attributed to a relation by Ibn A'tam  
al-K ufi, published by Akdes N im et K urat ( Ankara Vniversitem D il ve Tarih-Cograjiyo  
Fakidtesi Dergisi VII/2 , 1949, p. 269), which tells how the Arabs, during their campaign 
against Jarrfih, had defeated Barsbig, the K hazar K agan’s son, and after prooooding to 
Balangar, pursued the retreating Khazars to W .l.n.d.r and only after this did they roach 
the neighbourhood of Samandar. I t  is  not qu ite clear why Professor Minoraky, to whom 
Ihn A 'tam ’s above-quoted inform ation (cf. Z. V. Togan, Ibn Fadlan, p. 298, n. 1) m ust have 
been known, should have chosen to repeat his earlier view (flu d a d , p. 462) th a t S a m a n d a r  
was identical w ith Tarku. (It m ight be m entioned here that the reconstruction of the name 
o f the K hazar dignitary : Barsbig, is based on the parallel Armenian report o f those events. 
Professor M inorsky’s reading of B arling  (Orient) X I /1— 2, 1968, p. 126), is less convinc­
ing, while D. M. Dunlop (H istory of the Jewish Khazars, p. 64) has, as in  oarious other 
instances, entirely om itted to pay attention  to the Armenian sources.
Another new date, concerning the Khazare, in  the T a ’rth al-Bab, was the report 
of the K hazar raid of the year 901 (§ 33), in  which occurs the nam e of the already m entio­
ned K hazar ruler ¿r? I— ^ (cr‘) j >. As the Georgian Annals quote a form Blu&an
in  their recording of considerably earlier (8th century) events, this nam e m ay be 
regarded as a reliably established item  of the list o f K hazar persona] nam es. On the 
basis o f the Georgian form, the Arabic version m ight be read as *Bulu£an  (cf. 106, n. 1; 
while i t  can hardly be doubted ¿hat the Hebraic -iwiia : 6. I. i. 6. % does not belong here.)
Another interesting new item  of information is  found in the T a ’rlfy al-B ab  (p. 
106), which tells us that the Qaytaq ch ief had twice applied for K hazar assistance during 
the fights around Darband l)etween the years 916 and 930. Of equal interest is the report 
according to which the remainder o f the Khazars, 3000 fam ilies (text, p. 24: p.
106 erroneously ’’three hundred”, cf. however, p. 51 : 3000), who apparently settled  on 
Qaytaq territory in 456/1063/4. This is the latest dated inform ation known about the 
K hazars we have a t present.
Regarding the history, the archeological and epigraphical m onum ents o f the city  
of Darband, the commentaries have lately received a valuable com plem ent in K . V.
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Trover’s OnepKH no HcropiiH m Kyubrypbi KaBxaacKOfi An6aHHH (M oscow -L en ingrad  
1959; cf. e .g . Professor M inorsky’s remarks on the A lbanian language and writing 
lp. 12, n. 1], and Trover’s d isquisitions [pp. 306 -315]; cf. also H . Kurdian : JR A S  
1956/1— 2, pp. 81 — 3). The tangled problems of chronology conncctcd w ith the construc­
tion of the Darband fortifications, and w ith the reign of K hosrav Anosarvän in general, 
have not been dealt w ith by Professor Minorsky, who fe lt these to be som ewhat remote 
from the original them e (cf. his note on Pakhom ov’s hypothesis, p. 87, n. 2 ; of. also E. 
Herzfeld, Zoroaster, pp. 15— 17).
A convincing reconstruction of Professor M inorsky’s is that of the name
(in lieu of the corrupted form r r*-=?- as found in the text), denoting the capital 
of Serir, west of Darband. This nam e, incidentally, also occurs in Ibn al-A tir’s work under 
the year 121/768 (hipn yuqOlu lahn  1. r- j l h l  s-sarlr ad-dahab), as referring
to the eapftul of Serir.
Regarding the title  of Vahrl£ (p. 98, 2, 5) som e qu ite different probabilities are 
pointed out by Markwart, in Entstehung der armenischen Bistüm er, pp. 202ff).
Great im portance is to be attached to the new dates in  the T a ’rih al-Bab which 
relate to the raids of the RCis against Transcaucasia. Professor Minorsky has already 
alluded to these in  the S C Ii, and also given a brief account of th is m atter in Acta Orient. 
Hung, (HI, 1953, pp. 207— 210). U p  till now, we had not known anyth ing about the 
activities of the Rfis in  Transcaucasia between 943 A. D . and 1173 A. D . From the Ta'rlfi 
al-Bab we now learn of four, hitherto unknown raids, which took place in the years 987, 
989, 1030 and 1031. This interesting passage (pp. 108— 116) is certain to give a  new im pe­
tus to historical research on this queBtion. Professor Minorsky joins those who believe 
that =->^Sy mentioned in Mas'udi (H, 59) m ight refer to  the people o f Novgorod, cf. 
however, also C. A. Macartney : B yz.n eu gr. Jahrb. VHI, 1931, pp. 159— 170.
Regarding the historical geography of the Lakz country near Darband, valuable  
observations have been likewise m ade by J . Markwart ( D ie Entstehung und Wiederherstel­
lung der armenischen Nation. Berlin I9J9, pp. 70— 74).
The com m entary also contains a few rather daring etym ologies — although put 
forward tentatively  — such as the identification of the D aghestan place-name Askuja  
with the ancient nam e of the Scythians (in Akkadian A shguzai), w ith reference to the 
Biblical t;:m (p. 104, n. 2 ) and the linking of the word (denoting the chief of the
Hungarians, and m entioned in  H ungarian sources as kende and kiindHJ writh the name 
of I f  hag ibn K undaj, elsewhere I .  b. Kundäjiq.
The above critical remarks detract however nothing from the great m erit of 
Professor M inoisky’s p re sen t work. I t  h as  rendered a great service to th e  cause of research 
in to  the history of Daghestan and Transcaucasia, and doub tlessly  will long be regarded 
as an indispensable help for the research of Muslim dynastic history in  general.
K . Pzegledy
V. M i n o r s k y  : The Chester Beatty Library. A Catalogue of the Turkish M anuscripts 
and M iniatures. W ith an Introduction by the late J. V. S. W i l k i n s o n . Dublin, Hodges 
Figgis, X X X V , 145 S. und 42 Tafeln.
M it farbigen Illustrationen, M iniaturen geschm ückte türkische Handschriften sind  
in den europäischen Bibliotheken n ich t zahlreich vertreten ; aber auch diese sind unbe­
kannt, da ihre Kopien n icht publiziert worden sind. D ie Chester B eatty  Bibliothek ver­
fügt über eine ungewöhnlich schöne türkische H andschriftensam m lung, deren K atalog  
m it Kopien vieler farbiger M iniaturen in  einer unvergleichlichen Ausgabe unlängst 
veröffentlicht wurde.
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Am  9. Septem ber I960, nacli einer jahrelangen K rankheit und nach unsäglichen 
Leiden, im  Alter von 77 Jahren ist der Altm eister unserer D isziplin , Joseph Aistleitner, 
emeritierter Professor der rom isch-kutholischen Theologie dahingescliiedon. Von der 
¡'.ermalmenclen K rankheit geschwächt und unter ununterbrochenen Leiden hat er bis 
'¿um letzten  A tem zug m it einem  Fleiß ohnegleichen gearbeitet, ja er hat sogar gerade in 
diesen für ihn so schweren Jahren die schönsten und w ichtigsten Schöpfungen seines 
langen G elehrtenlebens zustande gebracht. Mit ihm ist einer der hervorragenden Vertreter 
der ungarischen OrientaliBtik ins Grab gestiegen, ein Fachm ann, dessen Forschungen  
nuf den verschiedensten Gebieten der sem itischen Philologie auch von der internationalen  
Fachliteratur m it Aufm erksam keit verfolgt und gesclifitzt wurde.
Unsere Zeitschrift verliert m it J oseph Aistleitner einen seit ihrer Gründung getreuen  
Gefährten und ständigen Mitarbeiter. H ier hat er seine zahlreichen Aufsatze und A bhand­
lungen über die sprachlichen und kulturgeschichtlichen Problem e der sem itischen T exte  
aus Ugarit veröffentlicht.1 D ie Ugaritologie stand seit dreißig Jahren, d. h. se it der Ver­
öffentlichung der ersten ugaritischen T exte im  M ittelpunkt der Untersuchungen von  
Joseph A istleitner .5 In allen seinen einschlägigen Abhandlungen und Rezensionen3 war 
Rr doch auch dor übrigen sem itischen Sprachen eingedenk. Er befaßte sich dabei vor allen 
^ ‘ngen m it den in K eilschrift überlieferten T exten aus Mari, bzw. m it den hier und in 
sonstigen akkatlischen Texten belegten Personennam en von w estsem itischem  Gepräge. 
Die B estim m ung dieses reichen N am enstoffes sowie die sprachliche und dialektologische  
Untersuchung der Sprachdenkmäler aus Gubla hat ihm die F eststellung m ancher wicht' 
Ken gem einsam en Zuge dieser Denkm äler erm öglicht. W ahrend seiner Untersuchungen  
(]er T exte in K eilschrift hat er sich auch m it den verschiedensten linguistischen und reli- 
ßionsliistorischen Fragen des Sumerischen wiederholt und erfolgreich beschäftigt.1
1 »Götterzeugung in U garit und Dilmun«: A cta  Orient. H ung. III (1953), 186— 312; 
®Ein O pfertext aus U garit (1929, N° 2)«: A cta Orient. H ung. IV  (1954), 259—270; »Ein 
ljpfertext aus U garit (N° 53)*: A cta Orient. H ung. V (1956), 1—23; »Studien zur Sprach­
verwandtschaft des Ugaritischen I, II«: A cta Orient. H ung. V n  (1967), 261— 307; VIII 
¡1958), 51 — 98; »Lexikalisches zu den ugaritischen Texten«: A cta  Orient. H ung. X I  
(l!>G0), im Druck.
s »Zum V erständnis des Ras-Scham ra-Textes I D«: Dmsrrtntiom in hon. Dr. Ed. 
fa h le r  (B udapest 1937), 37—52; »Die N ikkal H ym ne aus Ras-Schamra«: ZDMG 1939: 
;Y’- 5 9 ;  D ie A nat-T oxto aus Ras-Schmara-: Zeitschr. f. d. a lttest. W iss. 1939: 193— 211; 
^Untersuchungen zum  M itlaut-Bestand des Ugaritisch-Semitischen«: Ignaco Goldziher 
-“ emoriul Volum e, I (Budapest 1948), 209— 226.
3 Vgl. seine Besprechung von J. Nougayrol: T extes Accadiens (Le palais royal
I ugarit III): A cta Orient. H ung. VH (1957) und G. R. Driver: Canaanite M yths and 
^ g e n d s: Journal o f Theol. Studies VIH (1967).
^ 4 »Des prefom iatives verbaux sumeriens et principalcm ent des Pröfixes Subjectifs«:
Hevue d’Assyriologie X X  (1923), 53— 71.
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N achdem  er s ic h  ungefähr zwei Jahrzehnte hindurch m it ugaritischen F o r s c h u n g e n  
befaßt hatte , beschloß Aistleitner ungefB.hr vor zehn J ahren, auch ein vollständiges Wörter­
buch zu den ugaritiHchen T exten zusam m onzustellen. Er nahm  vor, diese Arbeit mit 
Professor O. E ißfeld t aus H alle zu bewerkstelligen. Dio Aufgabe war eine ilußerst schw ie­
rige, da die Zusam m enstellung eines ugaritischen W örterbuchs die Klflrung von so kom p­
lizierten Teilfragen erforderte wie z. B. die des Paradigm as des ugaritischen Verbums auf 
Grund säm tlicher Belegstellen und so weiter, und so fort. A ls eine Vorbereitung zu dieser 
m ühevollen A rbeit ist die erste größere Veröffentlichung von Joseph A istleitner über dio 
T exte aus U garit im Verlag der Süchsiscben Akadem ie der-W issenschaften zu Leipzig, 
unter dem T itel »Untersuchungen zur Gram m atik des Ugaritisohenii (Berlin 1954) er­
schienen .5 A ls nächste Vorarbeit zum kom m enden W örterbuch wurde im  Jahre 1959 
die Sam m lung der Übersetzungen ugaritischer T exte von der Ungarischen Akadem ie der 
W issenschaften herausgegeben (D ie m ythologischen und kultischen T exte aus Ras 
Schamra. B udapest 1959). Außerdem hat Joseph A istleitner in dieser Zeit, obwohl vom  
heim tückischen Siechtum  fast ständig  ans K rankenbett gefesselt, auch die H a n d sc h r if t  
des angekündigten W örterbuchs abgeschlossen und im  Som m er I960 Professor E iß fe ld t /  
H olle ubersendet. D ieses Werk soll m it der E inleitung Professor E ißfeldts im  Verlag der 
Sächsischen Akadem ie der W issenschaften veröffentlicht werden. E s wurde bereits in 
diesem  Sommer für die Drucklegung fertiggestellt, aber es war seinem  Schöpfer le id e r  
nicht bescliieden, die Erscheinung dos w ichtigsten W erkes seines Lebens m itzuerleben.
Außer seinen ugaritischen Studien hat sich Joseph A istleitner auch m it der philolo­
gisch wertvollen Übersetzung der hebräischen B ibeltexte beschäftigt.* Aistleitners litho­
graphierte Gram m atik des Hebräischen, die auf der vergleichend-historischen M ethode 
beruht, gehört zu  den besten diesen Schlages. Auoh seine lithographierte Grammatik des 
Syrischen g ilt für eines der gelungensten H ilfsm ittel für Univerait&tuliftrer.
Solange es seine Gesundheit erlaubte, nahm  Joseph Aistleitner an der Arbeit der 
O rientalistischen Kom m ission der Ungarischen Akadem ie der W issenschaften als M it­
glied derselben teil. Seit 1959 war er korrespondierendes M itglied der Sfichsisohen Akade­
m ie der W issenschaften.
Joseph Aistleitner, dem von allen geschätzten M enschen und h e r v o rr a g e n d e n  
W issenschaftler werden alle ungarischen Orientulisten ein treues Andenken bewahren.
K . Ozegledir
5 Vgl. A cta  Orient. Hung. V (1955), 328—329.
• Er übersetzte ins Ung. mehrere Bücher aus dem  AT (Job, Prov., K ohelet, Canl. 
Cant., Sap., E ccles.).
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K .C Z E G L ß D Y
The victories which the two governors of the Caliphate in Armenia, 
Maslama ibn 'Abd-al-Malik1 and Marwan ibn Muhammad , 2 achieved over the 
Khazars in 731 resp. 737, consolidated for a long time the Transcaucasian 
rule of the Arabs. Yet their reign continued to depend on their ability to hold 
firmly in their hands the fortifications which controlled the two great passes 
through the Caucasian mountains.
The fortification Bab-al-alnvab (Derbend) which, in the course of the 
Arab —Ivhazar wars, had repeatedly changed hands, was rebuilt3 by the Arabs
1 We m ay reconstruct the sequence of events in 731 os follows. — Maslama, in 
Iho course o f his invasion of Khazaria occupied first Bab-al-abwab and the neighbouring  
niinor principalities (BaUnJuri, ed. de Goejo, p. 207 ; Ya'qabi, cd. H outsm a, II, p. 381), 
then successfully proceeded on H un territory in northern direction to the H un capital 
(Ya'qabi), and oven beyond that, to the capital o f Khazaria, Bulungar (Tabari II, p. 
1500) and Sam andar (cf. Z. V. Togan, Ibn FadlOjt, p. 305). There he flushed w ith the  
furks and killed the son o f the K huqan of the Kha/.ars (Tahaii, Ya'qtibi). Then, on learn­
ing about tho big troop concentrations of the Turks, he turned back and, fleeing from 
the pursuing K haqan, it was only at the cost o f great hurdships that he could reach 
^¡»b-nl-abwab (Ibn al-Atlr, 113, A. n .) .  After these events cam e the second battle in 
which M uslama succeeded in putting tho Khaqan to flight (Tabari II, p. 1502). Most 
° f  our sources gave a strongly abbreviated account of these events. D . M. Dunlop (The  
History of the Jewish K hnsars. Princeton 1954, pp. 7(i— 80) is liuully  convincing when 
he m akes tho flight-like withdrawal o f Maslama coincide in tim e with the occupation  
° f  Bab-al-abwab; bettor docum ented is F . Gabrieli’s reconstruction of the events, 11 
ca^ffaio d i Hiaham, p. 80.
2 We usually fix the dato o f  Marwan’s campaign on tho ground of Ibn uI-Atir’s 
second pertinent report (119 A. H . == 737 A. D .). Now details of the campaign contains 
Ibn A't,am al-Ivtlfi’s work, cf. Togan, op. cii., pp. 80— 85.
,1 The stronghold of Derbend was rebuilt by Muslama after his victory in 731 
(Elias Nisibenus, Ibn Qutaiba: 113 A. H . ; Ps. D ionysius: 1043 A. G. =  731— 732 A. D .). 
The Arm enian historian Moses K alankatvac'i also m akes m ention o f this und remarks 
that this was tho second reconstruction of the fortress in the nam e of the Arabs ( ju j im  h 
S ^ l /u ig  ed. Tiflis, p. 3G8). By this Moses rofors to a report (cf. Marquart, JSraniahr, 
P- 105) in the work of Levond, which is one o f tho m ain sources o f his own work. The 
TePort says that Derbend was first rebuilt by Maslama in the second year of the Caliphate 
° f  Sulaiman.
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afte r tlie victory of Maslama in 731. From this time onward Bab-al-abwab 
rem ained for centuries the most im portant northern border stronghold of the 
Islam. By v irtue of its favourable location it  was particularly effective in 
stopping the nomads trying to force their way through the narrow pass be­
tween the seashore and the Caucasus. We m ust note, however, th a t its garrison 
alone, especially when poorly staffed, could not prevent the nomads from nego­
tia ting  the pass. This is indicated by an instructive report of Moses Kalan- 
katvac 'i about a case of Khazar assistance to the Emperor Herakleios, when a 
K hazar troop of 1 0 0 0  men hastened to the Byzantine em peror through the 
Derbend pass and Transcaucasia w ithout paying even the slightest attention 
to the Persian garrison of Bab-al-abwab .4
We m ust also note th a t the fortress did not lie directly on the Kb a- 
zar frontier b u t on the southern border of the territo ry  inhabited  by the Cau­
casian Huns. A comparison of the Armenian sources with the A rab—Persian 
data  clearly bears out th a t, a t  the time of the Western Turkish Empire (before 
760 A. D.), the region north of Bab-al-abwab, as far as Tarku (on the sea­
shore, near tlie present Makhach-kala), was the dwelling place of the Cauca­
sian Huns. Khazaria proper, with Balangar as its capital, was south of the 
Kum a river. The capital of the Khaqan representing Western Turkish power 
was Alii in the delta region of the Volga river .5 Both the Kliazars and the 
Caucasian Huns lived under Western Turkish supremacy. As Armenian sources 
inform us, the Hun ruler, like the Volga—Bulghar king, possessed the title 
elt.b&r, which, also in  other instances, was the customary designation of the 
highest dignity  among the peoples living under Turkish rule.® Thus not only 
the Kliazars, in  the proper sense of the word, bu t also the Western Turks and 
the Caucasian Huns were involved in the battles around Bab-al-abwab. I t  is 
very  im portant to note, for a proper assessment of the sources of Khazar 
history, th a t some of our sources reflect, in fact, later conditions when, after 
the disintegration of the Western Turkish empire, their whole one-time domain 
from the Volga to Bab-al-abwab acquired the new name Khazaria? In  this 
way, some of these sources use the word Khazar also in cases when, in terms 
of our other sources, not the proper Khazars b u t Western Turks or Caucasian 
Huns are m ean t.B
1 E d. T iflis, p. 163.
6 1  bave discussed the geographic conditions, the respective dw elling p laces o f tbo 
H uns, K hazars and Turks in an earlier paper (S lu d ia  A ntiqua  II , 1965, pp. 124— 126)-
0 M oses K alankatvac'i, p . 203, 281; cf. Togan, op. oil., pp. 105— 107 ; V. Thomson: 
Z D M G  L X X V IH  (1924), p . 130.
7 Cf. M arquart, Slreijzilge, pp. 46—47.
8 B eside the inadequate treatm ent o f certain sourco-groups (Arm enian, Syriac) 
th e  m ost sorious weakness o f D unlop’B above-quoted work is its  failure to  distinguish  
betw een  the Turks, H uns and Khazarp.
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Bab-al-abw&b is generally mentioned in our sources in  connection with 
the Transcaucasian incursions of nomadic peoples and the fights of the Arabs 
and Persians with them. The fortress rarely engaged the direct interest of the 
Byzantines. On the other hand, the Pass of Darial, this great gate of the middle 
region of the Caucasus, being much nearer to the Caucasian dependencies of 
the Byzantines, figured quite often in  the strategic plans of Byzantium. Darial 
was held by the Alans who were, in part, Christians, and most often sympa­
thized with the Byzantines. Here is the origin of the customary Arabic name of 
the pass: Bab-Al-lan ('Alan G ate’). Since about 508 A. D., when the Alan 
king Ambazuk offered to the Byzantines the fortress defending the southern 
exit of the Darial Pass , 0 war had been raging two centuries tor the posses­
sion of Darial, first between the Byzantines and Persians, then between the 
former and the Arabs. Later, according to recurrent reports, the pass came under 
the control of the Khazars. Since the Khazars were the natural allies of Byzan­
tium against the Caliphate, the common enemy, the loss of Darial always 
spelt to the Arabs a serious strategic threat tha t the Byzantines and the 
Khazars establish a direct contact through the Darial Pass. This th reat was 
°ne of the chief causes of the war th a t was waged for th irty  years — from 707/8 
to 737 — between the Khazars and the Arabs. At this time the Arab forces 
operating in Anatolia, which had forced their way as far as to Chalcedon, were 
defended against a potential Khazar flank attack of major dimensions, by 
fighting units of the Arabs placed a t the Darial and Bab-al-abwab Passes. 
However, a decisive blow7 against Khazaria could not be contemplated by the 
Arabs — not even after the great victory of Marwan. Their inability had two 
causes. For one thing, they had repeatedly had the experience tha t campaigns 
against the nomads on their own terrain involved too many risks. On the 
other hand, the ascent of Marwan to the throne, then the Abbasid movement 
and the fall of the Umayyads had caused inner commotions of such serious 
nature th a t the Caliphate was rendered utterly  impotent to launch large-scale 
military actions on the northern borders oi the empire.
I t  must have been also due to these inner- upheavals th a t the control of 
the Caliphate over the Darial Pass soon became quite weak. Marwan, to  be 
sure, was yet fully aware of the strategic significance of the Darial Pass. Thus, 
in the course of his last Caucasian campaign, in 736 A. D., his first business 
^’as to occupy Darial and three Alanian fortifications .10 The conclusion of his 
campaign was also an Iberian action: he marched with his victorious army as 
far as to the town of Nicopsis in Abkhazia, near the Pontus, then returned 
through Lazica and the province of Sper (in the valley of the Chorokh river)
“ Procopius, ed. H aury I, pp . 4G—47.
10 Tabari H , p . 1573.
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lo the territory of the Caliphate.11 Also as far as the possession of the Darial 
Pass was concerned, this campaign was naturally very important. The pass 
was in the vicinity of that East-Iberian principality to which our extant sources 
apply the names Kakhel'i and Oanarlk'.1*
Whereas the vicinity of B&b-al-abwab continued to be, even after the 
great victory of 737, a site of certain military operations,13 Darial, in the forties 
of the same century, at the time of inner disturbances on the territory of the 
Caliphate, came again under the control of the Tsanarian-Kakhetian princi­
pality. The renewal of Alanian — Byzantine ties is indicated by the fact that, 
following the Arab counter-thrust to rebuff the Western Armenian incursion 
of the Byzantine emperor Constantine (V C'opronymus),in 751, the prisoners 
taken by the Arabs were not only Byzantines and Armenians but there were 
also some Alanian auxiliary troops among them.14
A year before the Armenian campaign of Emperor Constantine V Copro- 
nymus, the Whitsuntide of 750 was the time15 of the coronation of the heir 
apparent, Leo the "Klmzar” . It was in 733 that Constantine had married the 
daughter of the Ivhaqan of the Ivhazars who at her baptism received the name 
Irene.10 This dynastic marriage was a new confirmation of the good relations 
which had existed for more than twenty years between the Byzantines and 
the Khazars. It is to be remembered that it had been in an alliance with the 
Chersonesian rebels that the Khazars, in 711, had become involved in the 
events the outcome of which was that the former overthrew the reign of Justi­
nian II and helped Vardan Philippicus to the Byzantine throne.17
It was by no means an easy task for the Caliphate — then troubled by 
inner strifes — to counterbalance the military and diplomatic achievements of 
Byzantium in the Caucasus region. There were, however, counter-actions by 
the Arabs, as recounted in the reports by the Arab historian Bal&duri18 
in connection with the events following the ascent of MansOr to the throne in 
754: "When Mansfir succeeded to the rule, he appointed Yazid ibn Usaid al- 
Sulami governor of Armenia. He (Yazid) occupied the Alanian Gate (Darial) 
and staffed it with a garrison of mercenaries. He then subjugated the Sanars, 
so that they undertook to pay the hharaj. At this time Mansur wrote a letter
11 On the relevant Georgian sources vide  Gabrieli, op. c it., p. 83 ; C. Toumanoff: 
L c M useon  L X V  (1952), p . 210, n . 42.
1! Cf. Toum anoff: loc. cit., p. 220.
13 Ibn  al-A tlr, 121, A. H .
11 Agapios, ed. Vnsiliev, p . 538.
15 A . Loiuoard, Constantin V, E m pereur des Rom ains. Paris 1902, p . 35, n. 3-
10 Miohael Syrus, Ohron. S y r .,  ed. BedjaD, p. 119; Theophanes, 0224, A. M .; 
A gapius, p. 507. Tho death  o f  the empress o f  Khaznrinn origin is m entioned by Michael 
Syrus under tho year o f 1003 A. G. =  752 A. D .
17 Of. A. A. Vnsiliev, T he Goths in  the Crimea, (Cambridge, Mass., 1930), pp. 81 —87.
11 E d . do Gooje, pp. 209— 210.
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to him in which he gave ( he command th a t he may establish a covenant by m ar­
riage with the family of the Kliazar king. (Yazid) did this. Then the daughter 
of the K haqan bore a boy for him who, however, died, and she herself also 
dierl” .
I t  is quite conspicuous th a t Bnlâdurï does not speak of the Ivhaqan of the 
Turks but of the king of the Khazars. Yet in view of his failure to  make a dis­
tinction anywhere in his work between the Khazars and the Turkish and Hun 
population groups of Klmzaria, i t  would be a mistake to attach, on this point, 
a decisive importance to his wrords. The most im portant source about this 
la t t e r ,  th a t is, Tabari's report with which we shall deal below, (p. 81) makes 
it- quite apparent th a t it  was a t a time of a separate existence of the Khazars 
and the Turks, th a t is, in the period of the Turkish rule, th a t these events took 
Place. Thus there can be no doubt that, also in the present case, the expression 
"King of the Khazars" refers to the Turkish Khaqan of Atil, the supreme ruler 
°f Khazaria. Neither is i t  mentioned by Balâduri that, the subjugation of the 
Tsanars took place in connection with the occupation of the Darial Pass. 
However, in view' of the geographical position of Khaket'ia-Tsanaria, we must 
n>ake this inference.
The report about the Ivhazarian marriage of Yazid is also confirmed by 
other sources. So, in the first place, Ibn A 'tam  al-Küfi gives a verbatim quota­
tion of a le tter which allegedly was written by MansOr to Yazid about this 
m atter . 18  In this letter Maneür plainly gives his reasons tor the necessity of 
the proposed marriage covenant: “ Armenia cannot continue to exist and pros­
per unless a marriage league is established with the Khazars. I t  is, therefore, 
opinion th a t a covenant by marriage must be established in order th a t the 
(‘ountry may prosper. Otherwise, I  have fears, because of the Khazars, 
regarding the safety of you and all your officials. They come together, whenever 
they will, — and prevail.” These quoted words of Mansure indicate, in a very 
■Significant way, the weakness of the Caliphate: the Caliph is fully aware of the 
Khazarian danger, yet he is unable to take any m ilitary measures against them. 
Iloidentally, the work of Ibn A 'tam, like some other sources, fails to distin­
guish between the Turks and the Khazars. Thus we cannot make out, from his 
report either whether it was the daughter of the Turkish Khaqan or of the Kha 
zar ruler th a t Yazid married. The same may be said also of a  pertinent report 
V  Ii°vond,so the Armenian historian of the Caliphate: "A t the time of his 
government Yazid sent a delegation to the king of the North who is called 
the Xakran with the aim of preserving, by the establishm ent of family rela­
tionship, the peace with him and the Khazar troops. The X ak'an was willing 
*° give to him his daughter, the X at'un .”
18 Tho te x t  in  question was published by Akdes N . Kurat,: A nkara  D il ve T arih- 
*■0Ùr<ifya F akültesi D erg isi V II (194!)), p. 272.
*” E d. E zeanc', pp. 131—132.
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The details oi' the wedding are bu t briefly mentioned by Levond: "(the 
X ak'an) sent w ith her a  great number of servants, serving maids and slave 
girls” . There are much more details in the pertinent report by Ibn A 'tam :51 
„W hen the le tter of Mansilr arrived, Yazid sent a word to the Khaqan of the 
Khazars who was called B agatur and sued him for the hand of his daughter 
called K hatun. The Khaqan replied favourably, whereupon Yazid m arried her 
for a dowry of 100000 dirhem. Then Khatun was taken from K hazaria to the 
land of the Islam. She was escorted by 10000 Khazars of good families. They 
took with them  4000 mares w ith their colts, 1000 mules, stallions and mares, 
1000 men, 10000 Khazarian camels of the small breed, 1 0 0 0  Turkish camels 
of the Bactrian type (with two humps), 10000 sheep and 1 0  covered wagons 
the doors of which were covered with silver and golden plates, with sable furs 
spread out inside, covered with brocade. They also took with them another 2 0  
wagons in  wliich the various utensils, golden and silver vessels and other 
things were carried. When the daughter of the Kliazarian king with all these 
goods arrived in  the land of the Islam, she pitched camp a t a place called 
Qubab ('Tents'), a t  the gate of Barda'a. Having settled down here, (she) sent 
a  message to Yazid: ’Send me some of the Muhammadan women th a t they 
teach me the Islam and teach me the Koran. When I  shall have learned that, 
you do with me as you please'. Thereupon Yazid sent th ither some Muhamma­
dan women of B arda'a who taught her the Islam and the reading of the Koran. 
And all the chiefiains of Yazid, one after another, gave her gifts according to 
their means. After having learned the Koran and having acquired the know­
ledge of the Islam, K hatun threw away from herself the sword and the dagger. 
By this Yazid learned th a t he is henceforth perm itted to approach her. He, 
in fact, w ith her permission, went in to her. She had previously pu t on paint 
and  made up herself. Then Yazid ibn TJsaid went home with her. Khatun lived 
lor two years and four months with him and bore two children to him, bu t then 
she and also her two children with her died in Barda'a. Yazid was greatly 
grieved because of th is.”
This story, ap art from its edifying embellishments, contains no improba­
bilities. Its authenticity  is enhanced by  some further remarks by L e v o n d :  
"However, the X at'un  soon died. By this event the ties of concord between 
them  (Yazid and the Khazars) were broken. They (the Khazars) attribu ted  
the death of the X at'un  to some dark machination.” These words of Levond are 
very im portant, especially in view of the silence of both Baladuri and Ibn 
A t'am  about the connection which may have existed between the death of the 
Turkish princess and the subsequent Turkish incursions .22 However, the longer
S1 E d . Alcdes N . K urut, Joe. cit., pp . 272—273.
23 The M oslem  Bources conneot th e  K hazarian raid m ade a t th e  tim e o f  the Ar­
m enian  governorship of Fad] ibn  Yahytt al-Barm oki, in  183 A. H . =  799—800 A . D-i 
w ith  the alleged K liaza iian  wedlock of F odl and the death of the K hazarian wife. HoW-
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report of Baladuri and the shorter account of Ibn A 'tam  have so much in 
common in their contents th a t the two, with all probability, must be traced 
hack to  a common source.
There is a further agreement between the Moslem sources and Levond 
inasmuch as they, by referring to the Caliphate of Mansur and the governor­
ship of Yazid, give only a general cue as to the date of the wedding which, as 
we may infer from the two accounts, must have taken place a t some time after 
754 A. D. B ut Ibn  A 'tam  is quite precise about the duration of the marriage: 
two years and four months.
The large-scale Khazar incursions following the death of K hatun are 
recorded in  numerous sources. Yet no satisfactory interpretation of the chrono­
logy and geography of these sources has so far been given. The most im portant 
°i them are the reports of Tabari which were then taken over with various 
abbreviations by Ibn al-Atlr. The first pertinent report of Tabari is among his 
accounts of the events in the 145th year of the Hejira (1 . IV. 762—20. EH. 
763 A .D . ) : 23 “In  this year the Turks and the Khazars moved into Bab-al- 
abwab and killed many Moslems in  Arm enia." In  view of the fact th a t the 
Khazar campaigns, as a rule, were not conducted in winter time, the above raid 
niust very probably have taken place a t some time between the spring and 
a»tumn of 762. Then two years and four months, as the duration of the marriage 
*u Ibn A tarn's account, yield 759 as the year of the wedding. Also from the 
geographical point of view, the account is quite clear: the Khazars marched 
through the Derbend Pass and moved towards Armenia, thus their march 
Niusi have proceeded through Albania and across the Kur river. Since, however, 
*'he account does not speak about the occupation of Bab-al-abwab, we must 
Assume th a t the Khazars simply passed the fortress without attem pting to 
beleaguer it. I t  is very noteworthy th a t Tabari's record makes a clear distinc­
tion between the Turks and the Khazars. The importance of this distinction, 
*" our case, lies in the evidence th a t the full interm ixing of Turks and 
khazars — a process in  the decades following 760 A. D. — had not a t the 
t'me of the narration been completed. Thus we cannot doubt th a t the "K ha- 
Zar" Khaqan here mentioned was identical w ith the Turkish Khaqan of Atil.
6ver, already M arquart (S trcifziige, pp. 416—417) pointed  out th a t th is m otivation of 
U|o raid is hardly a u th en tic ; it  is in all probability the case of inserting tbo motifB of  
^azid’s m arriage in  th e  biography o f Fadl. On these grounds D unlop (o p . oil., pp. 179—  
^ 1 ) , disregarding the fact that Marquart speaks o f  the m otivation  o f  th e  two raids only, 
PresBnts, in  connection w ith  tho history of Yazid, in  the form o f a m ore or less chaotic
tho even ts o f th e  K hazarian raid in  7C2— 7G4 and 799— 800. Tho cause o f the  
Khazarian raid under tho governorship o f Fadl, as we m ay safely suppose, was th at  
'ayl> at the beginning of his governorship, had launched an a ttack  againBt th e  territories 
tl°rth  of Bab-al-abw ab (Ya'qub! II, p. 616). W e Lave, therefore, no com pelling ■ reiison 
link the tw o K liazarian raids.
23 Tabari’s account is tuken over by Ibn al-Atlr, 145 A. H .
® A cta O rlontolia X I/1 —3.
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Of our other sources it is the Chronicle of Theophanes th a t corroborates 
the evidence of Tabari’s account. The Chronicle treats these events in its record 
of 6255 Anno Mundi (762— 763 A. D.):2J 7Y5 5 ' a m t d  £ x ei ¿ ¡ jf jk f to v  T o v q x o i  ex  
tcu v  KaanUov nvkwv xai avelkov noXlovQ eIq ’Agfievtav xai iHafiov aiyjiat.moiav 
noV.ijv xai vneoTQEyav. In connection with the history of the Khazars, this 
datum  of Theophanes lias, of course, often been referred to, yet the philo­
logical problems attending it have not so far been solved. The most impor­
tan t of these concern the sources of Theophanes. As i t  is known, Theophanes 
took his data concerning the Caliphate from an eastern source, in all 
probability from a lost chronicle which was compiled in Palestine about 780 
A. D. by a Melchite monk who wrote in Syriac .25 Fragments of the lost 
original can also be found in other eastern sources. Certain portions of the 
Syrian Chronicle by Dionysius Tellmahrensis, — as preserved in the work 
of Michael Syrus — as well as certain accounts in the work of the Christian 
Arab author Agapius often displuy a verbatim agreement with the corre­
sponding portions of Theophanes' work. Hence it has been suggested that 
these portions must be traced back to a common original source, the S y r ia n  
Chronicle of Johanniin bar §cmuel. On the other hand, a less probable 
solution has also been offered: it  is not the Chronicle of Johannan, but the 
historical work of Theopliilos of Edessa, who died in 785, th a t must be identi­
fied as the common source. 50 Later a more definite form of the second assump­
tion has also been offered, yet without detailed evidence .27 The only co m m en t  
we wish to make now on this question is that, as Jar as the periods prior to 
746 are concerned, we have indeed textual agreements to prove the common 
origin of the accounts of Dionysius Tellmahrensis and Theophanes, resp. the 
Melchite ecclesiastic. But, as regards the periods after 746, notwithstanding 
the statem ent of 0. A. Becker, we have not been able to find such verbatim 
agreements. Hence we do not have the conclusive evidence th a t the source 
used by the Melchite monk was the work of Theophilus of Edessa. Different 
sources are indicated also by the accounts which, in our case, deal with the 
Tfrrkish raid in 762—764. We note a divergence indicated by the fact that, 
while Theophanes, resp. the Melchite monk publish two accounts in connec­
tion with these events, Agapius and Dionysius Tellmahrensis — both following 
Theophilus of Edessa — each give a single account the contents of which in 
neither case agree with the record of Theophanes.
At any rate, it can be reasonably assumed that the relevant text oi 
Theophanes quoted above was made on the basis of a Syriac original. This is 
indicated at the very beginning of the account by the expression ê fjX’&ov
=1 Ed. do Boor, p. 433.
“  A. Baum stark, Gcschichle dcr Syr. L it., p. 273.
E. W. Brooks: B yzant. Zeitschr. X V  (1906), p. 587.
C. H . Backer: Dcr Islam  III (1912), pp. 295—296.
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which obviously reflects a Syriac The use of a foreign source is further
indicated by the way quite unparalleled in earlier Graeco—Latin literature28 
in which Theophanes makes the mime Kdamai nvMu refer to the Derbend Pass. 
Also in another instance we note the same usage of the name Kaarciai ntiXai: 
¡according to Theophanes, also the Khazars, hastening to the Emperor Herac- 
lius, passed through the Caspian G ate .20 The explanation of this transference 
(|1 the name is tha t the Byzantines used the name Caspian also to denote the 
( aspian Sea. When, therefore, the Khazars, on their arrival a t the Emperor’s 
court, told th a t their way had led them through a pass beside the sea, it was 
but natural for some Byzantine hearers to suppose that the pass mentioned 
"’as the same as the one known under the name Caspian Oates in Byzantine 
literature. We have a parallel case in a passage30 of the Syrian Church History 
¡>f Pseudo Zacharias the Rhetor where the strange phrase “¡-i —?
— U . a.*sElc*: unto the Caspian Gates and the Sea” also indicates the 
transference of the name Caspian Gates to the Derbend Pass.
As to the date in the account of Theophanes, 6255 A. M.-l. IX. 762—31. 
VIII. 763) is more likely to correspond to 763 than to 762 A. D. Since, however, 
Uie date is th a t of an event in  A r a b history, we must by all means prefer 
the evidence of Tabari. Theophanes must have arrived a t his figure after a 
double computation: it was first a datum  in an Arabic source th a t the Melchite 
•nonk must have converted to fit it into his chronological system. Then Theo­
phanes repeated the process. These operations could have easily caused a 
difference of one year or even two years as against the original date. One should 
hardly be advised, a t any rate, to appl}’, in a rigid manner, G. Ostrogorsky’s 
rule31 and thus to add one year to the date of Theophanes which then would 
•nean the year 764 A. D. — At last, it is curious in Theophanes’ account tha t 
’*• speaks of Turks only and not of the Khazars.
According to Tabari, two years after the incursion of 762, in  147 A. H, 
(10. III. 764—29. II. 765), another Turkish attack of major dimensions was 
'fiade against Transcaucasia :32 " I t  belongs to the events of this year th a t the 
Ivhwarezmian 'starh(in with Turkish troops attacked the Moslems in Armenia 
and took a great number of prisoners of the Moslem and the men under their 
tutelage (aid al-dimma). Tallis (Tiflis) was also invaded by them. I t  was 
ifarb ibn ’Abd-Allah al-Eawandi tha t clashed with them whose name is borne
3* A. B . Andoraon: Transactions oj the Am erican Philological Association  L IX  
(1028), pp. 131— 163. »
”  G117 A. M .; od. do Boor, pp. 315—316; of. Sobcos, od. Tiflis, p. 109: „¡tbip.
-Gnpuij: through the Cor G ate” .
30 E d. Brooks II, p. 2 1 4 ,8. The word qaspiyon  (plur. gen.) bet ruvs Ihat it is it borrow- 
from tbo Grcok original.
11 B yz.-N cugr. Jahrb. V (1930), pp. 45, 51.
12 Ibn ul-Afir bus tbo samo roport under 147 A. 11.
(5*
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by the regiment called Harbiya in Bagdad. This ITarb, as it is told, bad been 
in Mosul with 2 0 0 0  troops because of the rebels (Itawarij) of Jazira, when Abii 
Ja 'l'ar (Mansflr) learned th a t the Turks uniting in bands were making attacks 
in those parts. Then (Mansflr) sent Jibril ibn Yahya against them and, a t the 
same tim e, he sent a message to Harb also to march with him thither. Harb 
indeed went with him, bu t Jibril was p u t to flight and the calamity befell the 
Moslems which I  mentioned above.'”
I t  is already among the events of the following year (148 A. H. =  27. II. 
765—18. II. 766 A. D.) th a t the last event of the Turkish raid is m e n t io n e d  
by Tabari: “ I t  also happened in this year th a t Mansur dispatched Humaid ibn 
Qahtaba to take up the fight against the Turks in Armenia who had killed 
Harb ibn 'Abd-Allah and were then plundering in Tiflis. Humaid went to 
Armenia, bu t did not find them as they had already departed. Thereupon 
Humaid too withdrew and did not meet even one of them .',
We may note, first of all, in this account of Tabari, that, as compared 
with the record of 762 A. D., only Turks are mentioned and not the Khazars. 
In  this account Tabari does not indicate the direction of the Turkish attack, 
neither can we make out through which pass did the Turks make their 
a ttack  upon Armenian and Georgian territories. But, on this point, we again 
have a valuable complementary datum  in Theophanes' account:33 TowV 
t a> e t e i  ¿IjyXdov Tiahv ol Tovgxoi elg rdf Kaanim; nv^ag y.ai eig 'Ifti]giav, xcu 
noXefiriaavzEi; fiera rcov ’Aga^cov, ¿f a/uipoTEQcov cmiukovTO noXloi. Thus, also 
in  this case, the raid was made through the Derbend Pass. But we note 
the characteristic difference between the two accounts. According to Theo- 
phanes, not only of the Arab troops, bu t also of the Turks, many fell in the 
battle. As to the date of the event, this account of Theophanes is ascribed 
to 6256 A. M. (1 . IX . 763.—31. VDI. 764 A. D.). This date is precisely the same 
as the one given by Tabari. But we cannot bar here the possibility of a mere 
coincidence, for, according to Ost rogorsky’s rule, we should add one year to 
the date of Theophanes in  order to have the figure of the right date.
Levond, who does not mention the Turkish-Khazar raid of 762, gives 
a detailed account of the Turkish incursion in 764. He relates the events follow­
ing the death of the Xat'un as follows:34 "After this (the Xak'an) assembled 
a great army and appointed Raz-t'aryan, of the army of Xat'irlitber to lead 
it and sent it against our country v.l icli was under the rule of Ezit (Yazld). 
Dispersing on the northern banks of the great Kur river, the Khazars occupied36
33 E d, de Boor, p. 435.
31 Ed. Ezoanc', p. 132.
35 The enum erated A lbanian nam es, w ith  the exception of the first, occur in  the
Geography o f  Ps. Moses X orenac'i, in  the longer variant: ed. Soulcry, pp. 28—29, in  the
shorter: Saint-M artin, M im oirea  II , p. 358; the works o f Anania Sirakac'i, ed. Erevan,
1940, p. 350.
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Hejar, K'ala, Ostan-i Marzpanean,3® Haband,37 Gelavu, Sake, Bex, Xeni, 
Kambeôan and Xolmal; all these territories belong to Albania. They also occu­
pied the lovely Plain of Balasakan,38 driving away innumerable flocks and 
herds of horses. They also subjugated seven provinces of the Georgian prin­
cipality:30 Suck, Iv'ueskap'or, C'elt'cl, Cuket',40 Welisc'xe,41 T'ianet',42 and 
Erk,43 then with a vast booty and many prisoners of war returned home". 
Aiter this Levond also tells us that Yazid, during the whole Khazar incursion, 
was passively watching the destruction of Armenia.
The account of Levond, as we must necessarily infer from the name of 
the commander-in-chief and the geographic circumstances of the Khazarian 
r&id, deals with the second great incursion of the Turks in 764 as mentioned 
ln Tabari’s record. What we must note first is that Levond, as it appears 
curiously, speaks of Khazars, and not of Turks. Levond, who habitually dis­
tinguishes the Khazars from the Caucasian Huns, does not distinguish the 
Turks from the Khazars. Also in this account Levond makes an indirect ref­
erence to the Caucasian Huns, when he says that the Xak'an ordered the 
commander of the "Khazar" troops, the Khwarezmian Raz-1'ar/an, from the 
army of Xat'irlitberto head the attacking forces. The name Xat'irlitbcr (*Qadi- 
rUt.bar) plainly indicates that this passage of the account refers to the Chief 
dignitary of the Caucasian Huns (cf. above, p. 76). So it was the commander 
the Hun prince that the Khaqan charged with the Armenian raid in 
which, according to Tabari, Turks and Khazars took part. This commission, 
view of the nearness of the Hun region to Derbend, is easily understandable, 
is also an instructive note of the account, that, according to it, Khwarez- 
ni>an mercenaries44 in the service of the Turkish Khaqan were being stationed 
0l* Hun territory.
A comparison of the accounts of Tabari and Levond also clears up the 
geographic circumstances of the raid: it was first in the provinces of Albania
30 nulisulim arm , D ie  a ltann. Ortsnamcn, p. 4(il.
37 Ib id ., p p .  3 4 8 -3 4 9 .
38 H iibsclim ann, op. cit., p. 412; tho com binations of A. M aricq (Rea Gcslac D iv i  
poria, pp. 80— 85), about a  B alasakan  north of tho K ur and tho connection of this
nttme w ith  tho IIun 6 are not, in  every respect, convincing ; cf. already A. Adonc: ApMemifl
0 3noxy lOcTiiwiHHa, p. 220, n . 1.
30 T he E astern Goorgian placo nam es horo m ontionod aro also onumoratod by Pa. 
‘,L0Ses> loc. cit. The lists o f Lovond and Ps. Moses display an agreem ent so far-reaching  
jmit we m ight even bo led to tho assum ption that Ps. Moses, a t th is place, actually  used  
’ work of Lovond.
10 Brossot, Wdkhouchl, pp. 305, 307.
41 Brossot, op. cit., p . 315.
Brossot, Hial. dc la Odorgie 1 / 1 , pp. 127, n. 153.
"T ou m an off: loc. cit., p. 218, n. 2.: X crk.
Hi r ^ ent'on is made, also later, o f the Khwurozmian morconaries o f the Kha/.ars: 
118 ndï, M u ra j  II, p. 12, where tlioir namo can ulso be read *craahja.
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north of the Kur river that the Turks, lmving passed through the Derbend 
Puss, dispersed. The mention of Haband shows that, in its later phase, the 
devastation also spread to the Albanian provinces which lay south of the Kur 
river. After these events the Turks moved onward against Khaketia-Tsanaria. 
Here they first pillaged the provinces along the Iori, later those at the Kur and 
Aragvi rivers. Then came the occupation of Tiflis. It is curious, however, that 
IiBVond who gives a detailed enumeration of the devastated provinces, fails 
to mention the city of Tiflis. Tabari's account also makes clear the role of the 
commanders sent against the Turks, the war-lords Harb and Jibrii, while the 
words of Levond plainly indicate lliat Yazid himself undertook no action of 
any consequence against the Turks.
There are yet several Arab sources to complement our two main sources, 
the accounts of 'fabarl and Levond. The most im portant of the former is the 
record of Y a'qubi:45 “The Khazars gathered in the region of Armenia to under­
take an offensive, then they attacked Yazid ibn Usaid al-Sulami. (Yazid) then 
wrote a letter to Abfi Ja 'far (Mansur) and informed him that Ras-taryan, 
King of the Ivhazars, a t the head of a big army was marching against him 
and tha t his deputy had already taken to flight from them. Thereupon Abu 
Ja 'far dispatched Jibrii ibn Yahyii ul-Bagall with 20 0 0 0  men from Syria, 
Mosul and Jazira thither. The Khazar offensive began and (the Khazars) 
killed a great number of Moslems. Jibrii and Yazid ibn Usaid kept on running 
until they arrived a t Kliirs." In a sequel to this account Ya'qubl tells us that 
Mansur, on learning of the calamity caused by the Khazars, let out 7 0 0 0  men 
from the prisons and fortified the towns of Kamakh, Muhammadiya and 
Bab .40 In  all probability, i t  is to the release of prisoners and the measures to 
fortify the towns in question that the account of the Derbend-name, under 
146 A. H. (763 — 764 A. D,), refers. According to this report Yazid gave advice 
to Yazid how to stop the Khazar incursions.47
Particular importance attaches in this note to the name Ra$-taryan.iS It 
shows that the Armenian recording of the name in Lev end's account: liaz-
46 Ed. Houtsm n II, pp. 44G— 147.
46 E. Honigmnnn, D ie Oslgrenze den Bijzaiilininchen Reiches, p. 57. n. 2, gives a 
geographical treatm ent to this passage of Ya'qubT.
47 J . K laproth, Journal. A siat. II. Ser. I l l ,  p. 404.
4H Dunlop, op. oil. p. 180, n. 4;t, is right in pointing out that it is a m istake to 
replaco the reading Ran-tar/an  with tho reading H a lis-l’aryjln, the latter boing hasotl 
on a  m isunderstanding. In all probability, wo are justified in connecting the name 
o f  tho Khwareziniun Riin-Tur/un with the name *crasiya m entioned by Mus'Qcli. But 
it  remains a problem why Tabari writes the sam e name in l.lie form s-lur/an . Minorsky 
(Oricns X I, l!)5R, p. 127) links the name (which ho reads As-t'iry/m) with the name of 
the city Aslrnchan — a eoiijecluro not at all improbable (cf. Marquart: Ungarischc 
Jalirb. IV, p. 271) — but, at the sumo time, also with tho nam e of the As and oven with 
the ethnic name aor.i. The latter assumptions, however, ate still in need of confirmation.
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(ir%an, is very probably correct . We have, however, already seen above tlmt, 
Ras-tar^an was not the king of the Khazars, as Ya'qübí tells us, but one of the 
'■ommanders of the army of the Caucasian Huns. According to J. M arquart , 40 
tiäs-tar/än figures again in the work of Y aqiil/i (162 A. H. 788 — 789 A. D.), 
\e t, on this second occasion, under the name "T arján , the King of the Turks". 
However, even without considering (lie very frequent use of the 1 ilIe laryfin 
among Die Khazars, we must recognize th a t the above-quoted report of Levond 
speaks against M arquart's assumption. It is to be noted here th a t Levond, 
the end of the account of the Khazar invasion, says: ,,[>"// u,u/,„ jLw umlftuL.
Jiuifiuhuiljji Ĉ tinnnt uALuij hnjh i£fipun[h, up [uÁ utumjipuiiu fi i/ípmj Lplfjiph 
íjaitjp iTjiiupttthh£ 'I /’¿fmuhjih U iT u t j It jJ i. Ii jujgJutupCh fjtunpni.g
uputniuLr/ i^nprjp /«-/»' "'4'/' ijiii/iiSiuh^p npnt£ il'ljpk f, q pniiu  JJ^nituLfig;
After a short, tim e, however, this malefactor (flaá-t'arxan ) , 60 who had brought 
’uin upon the Albanian earth, allied himself with the ruler of the Ismaelites 
also sent his son as a hostage to Syria. But he himself suddenly fell by sword, 
not far from the Albanian Gates” . These notes reveal th a t ttu i-t'a r^an , soon 
,llter the raid in Armenia, ran over to the Arabs. This he could easily do, since 
his post, the territory  of the Huns, was near Bäb-al-abwäb. I t  was here, near 
the Derbend pass, tha t death overtook him, very probably in the course of a 
Turkish—K hazar punitive expedition. — As to the role of Jibrii, the account 
°f Ya'qub I agrees with tha t of Tabari. On the other hand, of all our ex tan t 
sources, i t  is only the work of Ya'qübi th a t refers to the flight of Yazid.
We have also sources which draw on the work of Theophilus of Edessa 
" ith their reports about the Turkish incursion in 764.
Michael Syrus, quoting Dionysius Tellmahrensis, under 1074, A. G. 
(762—763 A. D.) writes :“In  the same year the Khazars marched out and took 
°0000 men of the Gűrzáyé (Grusians) into captiv ity .” This report has no details 
going beyond the other known sources, yet i t  is still im portant inasmuch as 
renders possible a  more precise interpretation of the account of Agapius, — 
other author who also draws on the work of Theophilus. Agapius fixes the 
'tate of the same event in the 9th year of Mansur (762 — 763), thus in agreement 
" ith  Dionysius :61 "A fter this the Khazars made marauding expeditions in 
tf-rün and Ladiqa and in all the Alanian Gates. Of the Arabs they took into 
<aPtivity about 50000 men with cattle and much money. Musá ibn Ka'b 
(hallenged them, but he was put to flight and many of his companions were 
killed.” The name H. rRn — wholly unknown from other sources — is obviously 
c°rrupt, although the editor of the report, Vasiliev, prints it without comment 
n bis tex t. I t  was this corrupt word th a t misled also M. Kmoskó who ventured
45 Ungarische Jahrbücher IV  (1924), p. 271.
60 Cf. E . Filler, Quaestiones dc Lconlii A rm cn ii H intoria:üom mcnlationen Philologac  
■ncnaea V I I /1, p . 55 . n . 0.
81 E d. V asiliev, p. 543.
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here the opinion th.it H.run denotes certain parts of the Derbend fortifica­
tions.52 However, in view of wliat has been said above, we may be reasonably 
sure that Agapius, just as Dionysius, took this report from the work of Theo- 
philus, only he quotes it more fully. Taking this into consideration, we shall also 
find it obvious that instead of we must read on the basis of the text of 
Dionysius ¡j,* , furthermore, that the names Jurz and Ladiqa actually denote 
Iberia and Lazica resp. Of our sources Agapius is alone in mentioning the name 
Musa ibn Karb. However, as we have seen above, Ya'qGbi too tells us that the 
viceregent of Yazid ran away from the Turkish attack.
Thus from all these data, both geographical and chronological, the 
events of one of the greatest raids of the Turks in Transcaucasia emerge before 
us. The Caliphate, because of the inner disturbances in the years following 
740, had been pushed into a defensive position. After an unsuccessful diplomat­
ic manoeuvre of the Arabs the Turks made an onslaught upon Transcaucasia. 
The first attack was launched in 762 and it  struck mainly Armenia. Then the 
second, still greater raid in 764 caused immense destruction in Albania, Arme­
nia and Eastern Grusia. The invading nomads were led by one of the Khwa- 
rezmian commanders of the Caucasian Hun prince, himself a vassal of the 
Turkish Chief Khaqan. But Turks and Khazars also took part in the raid.
5: Kurosi Csoma Arehivum  I, p. 147.
“  As to tho phrase "all tho Alanian Gates” , we m ay hardly doubt that it  is a 
m atter of a m isunderstanding. A t any rate, parnllcl phruses have not so far l>con found 
either in Arabic, or in Syriac or in Armenian sources. According to Thoophanes, the 
invasion was mado through tho Caspian Gatos, that is, the Dorbontl Pass. So it may 
bo assumed that it was the nam e Bdb-al-abwtib or a similar Arabic namo that was erro­
neously translated, probably by Theophilus him self into Syriac. Tho confusion could 
nlso lm ve been causod by the graphic similarity which exists in the A m bit writing be­
tween tho nam es B ab-A llan  and B(lb-ul-abw<ib.
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Die Erforschung dor Geschichte der Steppenvölker ist mit besonderen 
Schwierigkeiten verbunden, die dem Umstand zuzuschreiben sind, daß Bich 
die Wanderungen und Streifzüge der beweglichen Völker der Steppe auf 
große Gebiete ausbreiteten, und daß die Episoden ihrer Gesohichte in den 
historischen Aufzeichnungen vieler, voneinander weit entfernten Völker auf 
uns gekommen sind. Und gerade das bildet auch im Falle der Chazaren die 
Öauptschwierigkeit der historischen Darstellung. Die Bearbeitung des viel- 
8prachigen Quellenmaterials: der byzantinischen, arabisch-persischen, ar­
menischen, grusinischen und 'hebräischen Berichte über die Chazaren stößt 
auf eine ganze Reihe von Einzelproblemen, die einerseits eine außerordentlich 
vielseitige philologische Vorbereitung des Forsohers voraussetzen, anderer­
seits aber einen Überblick über die Gesamtüberlieferung in hohem Maße 
erschweren. Es ist also kein Wunder, daß Bearbeitungen von größeren Perioden 
Chazarengeschichte — abgesehen von Werken wie M. I. A b t a m o n o w ’s 
*0cerki drevneiöei istorii chazar#1 — bis jetzt kaum vorhanden sind. Des­
halb hat die Kritik vor einigen Jahren D. M. DtTNLOP's Buch »A History of 
the Jewish Khazars«2 besonders warm begrüßt und wiederholt auf die Ver­
dienste dieses langentbehrten Werkes hingewiesen (ich denke an die Rezen­
sionen von M i n o b s k y , S t a b k o v a  und A s 9 f a l q . ) 3 Dieser positiven Wertung 
kann ioh zwar ohne Vorbehalt zustimmen, allerdings, m uhte ich zu gleicher 
2eit auch darauf hinweisen, daß sich die Schwäche der heutigen Chazaren- 
forschung auch in dieser wichtigen Veröffentlichung treu widerspiegelt. Diese 
Schwäche besteht vor allen Dingen darin, daß die vielsprachigen Quellen zur 
Chazarengeschichte philologisch ungleichmäßig bearbeitet sind, was seiner- 
seits dann notgedrungen den Gesamtüberblick weitgehend lückenhaft und 
unsicher macht. Ich bin jedoch der Meinung, daß die Lücken und die Irrtümer 
dieser ersten, wichtigen Gesamtdarstellung die Forscher der Chazarengeschichte 
dazu anregen werden, daß sie sich wieder den einzelnen Quellengruppen der
* Vortrag, gehalten am  X X V . Internationalen OrientalistonkongTess zu Moskau;
Aug. 1960.
1 A cta OrlontaUa YTTT/H
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C h a z a r e n g e s o h i c h t e  zuwenden, um sie erneut aufs Korn zu nehmen. Die 
Neubearbeitung der einzelnen Quellen wird erst eine Gesamtdarstellung der 
Chazarengesohichte ermöglichen, die auf einer gesunderen philologisohen 
Grundlage beruht. Bei dieser Gelegenheit möchte ich einige Bemerkungen 
allgemeiner Art zu den einzelnen Quellengruppen in chronologischer Reihen­
folge hinzufügen, die für die Wiederaufnahme der einschlägigen Arbeit von 
Nutzen sein dürften.
Diejenigen Berichte über die Chazaren, die Bich auf die ältesten Zeit­
abschnitte beziehen, befinden sich in den byzantinischen, syrischen, arabisch- 
persischen, armenischen und grusinischen genealogischen Tafeln. Diese Tafeln 
stimmen miteinander darin überein, daß sie alle die genelogische Tafel der 
biblisohen Genesis erweitern, indem sie die biblische Tafel m it geläufigen 
Völkernamen ihrer Zeit ergänzen. Die eponymen Vorväter dieser Volker, 
unter denen Bich auch die Steppenvölker befinden, werden hier unter den 
Söhnen Sems, Chams und Japhets aufgezählt, wobei die Steppen- und Nord­
völker den Söhnen Japhets zugeordnet werden. Diese erweiterten Tafeln 
stellen dann selbständige genealogische Werke dar, bzw. sie bilden sehr oft 
den ersten Teil von National- und Weltchroniken. Auf die Tatsache, daß 
die Chazaren in der einen oder der anderen dieser Tafeln ebenfalls V orkom m en , 
wurde schon wiederholt hingewiesen, so auch bei D t t n l o p .4 Wir müssen aber 
betonen, daß es sich hier nicht um einen unmittelbaren biblischen Einfluß 
handelt, sondern, daß diese späten Tafeln zur Gattung des christlichen Liber 
Generationis, bzw. des Aiafisgiafiog xfjq yrjg gehören und als späte Ausläufer 
desselben zu werten sind. Von diesen gehören auch die ältesten erst dem 
sechsten Jahrhundert unserer Zeitrechnung an, wahrend diejenigen, die auoh 
die Chazaren unter den Söhnen Japhets mit aufzählen, einem noch späteren 
Zeitalter entstam m en .6
Die Erwähnung der Chazaren in einigen späten Versionen des A l e x a n d e r ­
romans, die nicht älter sind, als das siebte Jahrhundert unserer Zeitrechnung, 
ist verknüpft mit den Listen der von Alexander besiegten, bzw. e in g e s c h lo s ­
senen Völker. Am wichtigsten ist die Erwähnung der Chazaren in der 
syrischen Version des Alexanderromans, wo sich auch eine Prophezeiung, 
und zwar eine Vaticinatio ex eventu befindet, in der auch auf den g r o ß e n  
chazarischen Streifzug nach Armenien 629 u. Z. angespielt wird. Wir besitzen 
auch einen anderen Bericht über diesen Einfall und zwar in dem armeni­
schen Geschichtswerke des albanisohen Historikers, Moses Kalankatvac'i- 
Dieser armenische Bericht, der umfangreichste Einzelbericht überhaupt, der 
uns bezüglich der Chazaren zur Verfügung steht, enthalt eine willkommene 
Bestätigung durch die Angabe des Syrischen Alexanderromans .8
M it der Prophezeiung in dem Syrischen Alexanderroman sind meines 
Erachtens auch die Prophezeiungen in der Apokalypse des Pseudo-Methodios7 
und eine weitere Prophezeiung über die Emfalle der Türken Völker bei Michael
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SyruB8 verbunden, in denen die Chazaren und die Türken ebenfalls er­
wähnt werden. Die Verbindung dieser Angaben ist nicht nur gattungs­
geschichtlich wichtig, sondern erleichtert auch ihre Datierung, wobei uns 
nahegelegt wird, ihre Entstehung nicht vor das siebte Jahrhundert u. Z. 
zurückzuverlegen.
Einige Forscher sind nooh immer geneigt, den historischen Berichten 
über die nachbiblische, griechische und römisohe Zeit der armenischen und 
grusinischen Geschichtswerke eine große Bedeutung beizumessen .9 Gemäß 
diesen Berichten sollen die Chazaren bekanntlich bereits im dritten Jah r­
hundert u. Z. und sogar vor der Zeit aufgetreten sein. Wären diese Angaben 
wirklich authentisch, so würden sie nicht nur für die chazarisohe Geschichte, 
sondern auch für die GeBchiohte der Steppe schlechthin von großem Belang 
sein. Sie wurden jedoch m it Recht schon in den ersten Studien beanstandet, 
die vor mehr als zwei Jahrhunderten veröffentlicht worden sind, und die wir 
°igentlich als die ersten Ansätze zur armenischen Philologie in Europa bezech­
ten  dürfen .10  Des weiteren konnte bereits längst festgestellt werden, daß es 
sich hier um  eine Übertragung des Chazarennamens auf die alten Alanen 
handelt . 11
Die Chazaren werden gelegentlich auch in Zusammenhang mit den 
Ereignissen des vierten und fünften Jahrhunderts u. Z. erwähnt und zwar 
in den arabisch-neupersischen Bearbeitungen des mittelpersisohen K hvatay- 
oämaks. Bei der W ortung dieser Angaben müssen wir aber im Auge behalten, 
einerseits, daß der Namensgebrauch der arabisch-persischen Bearbeiter 
nioht unbedingt m it dem des Originals übereinstimmt, andererseits aber, 
daß die letzte Redaktion des mittelpersisohen Khvatäy-nam aks erst au f die 
letzten Jahrzehnte der Sassanidenzeit zurückgeht, also gleichzeitig ist m it 
der Entstehung des Chazarisohen Reiohes. Es ist also leicht begreiflich, wenn 
die späten Redaktoren des Khvatäy-nam aks den Chazarennamen auf die 
Steppenvolker im allgemeinen übertragen.
Von ausschlaggebender Bedeutung ist dagegen meines Erachtens, daß 
das Khvatäy-nam ak die großen Einbrüche, die sich zwischen 515 und 580 
u. Z. abspielten, den Chazaren zusohreibt. Dieselben Einbrüche wurden näm ­
lich, gemäß den byzantinischen Quellen durch die Saviren ausgeführt. Das 
steht völlig in Einklang damit, daß der Name der Chazaren lau t Mas'üdi 
nooh im zehnten Jahrhundert u. Z. nur auf Persisoh x<zzar war, die Türken 
sollen dafür savir gesagt haben . 12 Einerseits aus dieser Tatsache, andererseits 
hingegen aus einigen Angaben der Geographie des Pseudo-Moses Khorenao'i, 
die ebenfalls die Iden titä t der Chazaren und der Saviren bestätigen, geht 
deutlich hervor, daß die Chazaren und die Saviren nach 515 oder bereits vor 
diesem Zeitpunkt wenigstens teilweise identisch waren. In  diesem Zusammen­
hänge möchte ich auch die Bedeutung einer Angabe des Moses Kalankatvac'i 
unterstreichen, gemäß der das monophysitische Chorepiskopat 552 wegen der
1«
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chazarischon EinMle aus Derbend nach Partav, südlich des Flusses Kur 
zurückgezogen werden mußte.13
Auf das Jahr 559 bezieht sich eine äußerst wichtige Quelle der Geschichte 
der Steppenvolker, nämlich der Anhang d :r Kirchengeschichte Pseudo- 
Zacharias Rhetors, die durch einen amidenischen Mönch verfertigt wurde. 
Man zitiert ihn gewöhnlich unter dem Namen des Pseudo-Zacharias Rhetor. 
In diesem Anhang werden auch die Namen KSR  (o : % . s . t )  und H R W S  
erwähnt.14 Der erste Name kommt in einem K ontext vor, der letzten Endes 
offenbar dem byzantinischen Geschichtswerkc des Priskos Rhetor entstammt. 
Der zweite erscheint hingegen in einer kurzen Notiz aus dem Alexander- 
Roman, die sich auf die Amazonen, bzw. auf die Männer der Amazonen 
bezieht, die hier den Namen HRWS  tragen. Es ist überaus wichtig, daß die 
Männer der Amazonen hier als Leute mit langen Extremitäten beschrieben 
werden. Diesen beiden Angaben wurde neuerdings eine außerordentlich 
große Bedeutung zugeschrieben. In der Buchstabengruppe KSR  glaubte 
man die erste Erwähnung des Chazarennamens gefunden zu haben (ich denke 
an die Etymologien von P a u l P e l l i o t  und W. B. H enning),16 während 
der andere Name: HRWS  wiederholt mit dem Namen der russischen Rös 
in Zusammenhang gebracht wurde. Dabei ging man immer von den Erörter­
ungen Joseph M arkwarth aus, die er bezüglich dieser Berichte in den »Streif­
zügen« veröffentlicht hatte. M arkw art war nun zuerst der Meinung,16 daß 
der Name HRWS  im syrischen Text eine Kurzform des Namens der 
herulischen Rosomoni sei. Den anderen Namen, KSR  verband 
Mark w a rt mit dem der Akatziren. Später hat aber M arkw art seine 
Meinung geändert, indem er nun die Buchstabengruppe H R W S  mit dem 
der Rös verband, dessen erste authentische Erwähnung er nunmehr eben in 
dieser Angabe des Pseudo-Zacharias Rhetor erblicken wollte. Diese neue 
Erklärung veröffentlichte er allendings an einem ziemlich entlegenen Orte,17 
was zur Folge hatte, daß man seine neue Erklärung fast durchgängig bis auf 
den heutigen Tag unberücksichtigt laßt, obwohl man neuerdings auch von 
anderen Seiten her zum Schluß gelangt ist, daß sich die Buchstabengruppe 
HRWS  auf die Rös und zwar auf die russischen Rös beziehe.
M a r k w a r t s  Erörterungen in den »Streifzügen« haben die gesamte 
spätere Forschung auf eine entscheidende Weise beeinflußt. Man befaßte 
sich auch seit der Veröffentlichung der »Streifzüge« oft mit den Angaben des 
Pseudo-Zacharias Rhetor, man geriet aber immer aufs Neue unter den Ein­
fluß von Markwarts Anschauungen, üb man sich nun mit der markwart- 
schen Interpretation der beiden Buchstabengruppen KSR  und HRWS  ein­
verstanden erklärte oder anderer Meinung war, übernahm man die Grund- 
einstellung M a r k w a r t s . Man nahm und nimmt auch jetzt allgemein an, daß 
es sich im Falle des Pseudo-Zacharias Rhetor um originelle Aufzeichnungen 
handelt, die der amidenische Mönch, der Verfasser des Anhanges von wohl­
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unterrichteten Gewährsleuten vernahm. Ebenfalls nimmt man — wie M a r k ­
w a r t  — allgemein an, daß das Volk der HRWS, d. h. die M^uuer der Amazo­
nen nicht mit dem Alexanderroman zu verbinden ist, sondern man nimmt 
auf Grund von M a r k w a r t s  Ausführungen stillschweigend an, es gebe gar 
kein Volk mit diesem Namen im Alexanderroman, wir müssen also diese 
Buchstabengruppe als Namen eines wirklichen Volkes ansehen. Mernes Erach­
tens können wir in Zusammenhang mit dieser Grundbetrachtung nur einen 
wiohtigen Fortschritt verzeichnen. Es handelt sich um eine sehr wichtige 
Beobachtung der sowjetischen Syrologin N. W. F i g d l e v s k a j a , die darauf 
hingewiesen hat, daß der Volksname HRWS, der einer byzantinischen Quelle 
entstammt, merkwürdigerweise mit h. r- anstatt dem zu erwartenden r. h- 
anfängt, das regelmäßig das aspirierte griechische g- im Syrischen wieder­
gibt.18 Ihrer Meinung nach ist dieser Umstand ein Beweis dafür, daß der 
Name nicht unmittelbar, sondern durch armenische Vermittlung in den 
syrischen Text des Pseudo-Zaoharias Rhetor gekommen ist. Das byzantini­
sche q- wird nämlich im Altarmenisohen, im Gegensatz zum syrischen Gebrauch, 
durch h.r- ersetzt. Ich möohte dazu nur bemerken, daß das g- nicht nur 
im Armenischen, sondern auch im Mittelpersischen durch die Lautverbindung 
A. r- wiedergegeben wird, und meines Erachtens sind eine ganze Reihe von 
Argumenten dafür anzuführen, daß die Vermittlung auch im Falle des ami­
denischen Mönches tatsächlich durch das Mittelpersische gegangen ist. Die 
zwei wichtigsten einschlägigen Beweise sind: 1) daß sämtliche geographischen 
Namen des Anhanges die Formen aufweisen, die im Mittelpersischen geläufig 
sind, 2) daß die Schreibfehler, die sich in den einzelnen Formen bei Pseudo- 
Zacharias Rhetor befinden, offenbar hervorgegangen sind aus dem doppelten 
oder mehrfachen Lautwert der Pehlevi-Buchstaben des Originals, wanrend 
sie sich weder auf Grund des Griechischen, noch des Armenischen erklären 
lassen.19 Aus diesen Umständen ergibt sich also notgedrungen, daß der ami- 
denisohe Mönch aus einem Pehlevi-Original geschöpft hat, das seinerseits 
eine byzantinische Vorlage haben mußte. Das ist aber auch leicht begreif­
lich, wenn wir bedenken, daß Amida sich an der Grenze zwischen Syrien 
und Persien befand, wo monophysitische Syrier mit nestorianischen Syriern 
Und Persern in ständiger Berührung lebten.
Was nun den Ursprung des Namens HRWS  betrifft, so müssen wir 
darauf hinweisen, daß die Amazonen auch in einigen Varianten des arabisch- 
Persisohen Alexanderromans Frauen eines Volkes mit langen Extremitäten 
sind, und dass das unbewaffnete Volk mit den langen Extremitäten bereits 
der alten Version ß des griechischen Alexanderromans erwähnt wird. 
Es gibt aber scheinbar einen Unterschied zwischen dem, was Pseudo-Zaoharias 
Rhetor und was die alte griechische Version des Alexanderromans über die 
Banner mit den langen Extremitäten berichten. In der griechischen Erzählung 
und bei Dinawari heißt von diesen Leuten, daß sie rötliche Haare haben,
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während Pseudo-Zacharias nichts davon zu wissen scheint. Dafür gibt er 
aber den Namen dieses Volkes an (H R W S ),  der andererseits in der griechi­
schen Vorlage fehlt. DaB ist aber nur ein scheinbarer Unterschied, und die 
zwingende Lösung liegt auf der Hand: im Mittelgriechischen heißt nämlich 
»rötlich, m it rötlichen Haaren« eben qovoio; ( < l a t .  russeua). Die Überein­
stimm ung ist also unbestreitbar und es ist klar, daß es sich hier um ein geradezu 
fatales Versehen von M a b k w a b t  handelt, dem diese alten Angaben völlig 
unbekannt geblieben sind. Der Name H R W S  bezeichnet also gar kein wirk­
liches Volk, sondern es handelt sich einfach um die »Rötlichen«, wobei nur 
noch gefragt werden kann, ob dieser Name von einigen Lesern auch mit 
dem Namen des in Byzanz immer allbekannten biblischen Nordvolkes 'PwC 
kontam iniert wurde .20 Was nun die hier vorgetragene Losung und 
v o r  allen Dingen die Annahme einer Vermittlung aus dem Griechischen durch 
das MittoipcniUche betrifft, so möchte ich nochmals an T h e o d o b  N ö l d e k e s  
Beweisführung erinnern, nach der die syrische Übersetzung des griech isch en  
Alexanderromans ebenfalls auf Grund einer mittelpersischen Vorlage ver­
fertigt wurde .21
Die Buchstabcngruppr K S R  (o: % .s.t) hat meines Erachtens ebenfalls 
nichts m it den Chazaren zu tun, sondern geht offenbar auf ein *a%asir < 
M xarftp-, oder aber auf ein *x<mr < X ö t ftp- zurück .22 Ich möchte nur 
ganz kurz erwähnen, daß die syrische Uraprungssage der Bulgaren, in 
der das eponyme Bruderpaar Bidgarios und Xazarig erscheint, ebenfalls 
durch mittelpersisohe Vermittlung auf das griechische Original zurück- 
geht, denn Bulgarios ist eine byzantinische Namensform, während Xaza- 
rig eine rein mittelpersische Namensform darstellt .23 Diese Sage kann 
übrigens nicht vor der bekannten W estwanderung der Bulgaren entstan­
den sein, wie das neuerdings von W. H a u s s i q  und F. A l t h e i m  angenom­
men wurde ,24 da auf letztere in der Sage, bekanntlich unmißverständlich 
hingewiesen wird.
Dagegen befinden sich wiederholt authentische Angaben über die 
Chazaren in der Geschichte des armenisohen Feldherrn Smbat Bagratuni, 
die deshalb von besonderer Bedeutung sind, weil sie zusammen mit den 
byzantinischen Quellen der frühen westtürkischen Geschichte, sowie mit den 
umfangreichen und besonders wertvollen Erzählungen desMoses Kalankatvac'i, 
die auf Augenzeugenberichte zurückgehen, deutlich beweisen, daß die Chazaren 
nach 570 und auch später, nach den byzantinisch-persischen Kämpfen unter 
Herakleios und Khosrav dem H., dem westtürkischen Chagan botmäßig 
waren. Diese armenischen Angaben sind bis au f einige allbekante Zitate aus 
M a b k w a k t s  verschiedenen Arbeiten sowohl D u n l o p , als auch fast allen 
neueren Bearbeitern der Chazarengeschichte unbekannt geblieben. So e rk lä r t  
sich z. B., daß D u n l o p  in der Geeohichte des Salmän und des 'Abd al-Rahmän 
ibn R abi'a  al-ßähili die verdächtige Tradition des Saif bevorzugt ,26 obwohl
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sie bereits von W e l l h a u s e n  als nicht authentisch erwiesen worden ist und 
W e l l h a u s e n s  Schlußfolgerungen auch durch die armenischen Quellen vollauf 
bestätigt werden .29 Die Ereignisse der chazarischen Einfälle nach Albanien 
zwischen 650 und 715, die wir ebenfalls durch die armenischen Quellen ken­
nen, sind D tjn lo p und der neueren Forschung ebenfalls unbekannt geblieben. 
W as die großen, dreißig Jahre lang anhaltenden arabisch-chazarischen 
Kämpfe betrifft, so werden die armenischen Quellen von D u n l o p  eben­
falls nur gelegentlich angeführt. E r behandelt aber auch die einschlägigen 
syrischen und byzantinischen Quellen auf eine wenig befriedigende Weise, 
da ihm unbekannt geblieben ist, daß Theophanes und Dionysios Tellmahrensis, 
bzw. Michael Syrus und Barhebraeus, sowie der christlich-arabisoho Schrift­
steller Agapios diese Kämpfe auf Grund einer gemeinsamen Quelle beschrei­
ben .187 Daduroh entstehen wichtige Lücken in D u n l o p s  Darstellung, die nur 
teilweise dadurch gutgemaoht werden, daß er die sekundären, ans byzanti- 
nisohon und arabisohen Quellen herrührenden hebräisohen Angaben der 
Chazarengeschichte eingehend bespricht.
Für den Zeitabschnitt, den wir von der ganzen ohazariaonen Geschichte 
am besten kennen, von 715 bis 740 u. Z., wurden vor allem die uns zur Verfügung 
stehenden armenisohen und auch die syrischen Quellen weder durch Duidop 
noch durch andere über M a b k w a k t  hinausgehend auf eine befriedigende Weise 
verwertet. Das hat zur Folge, daß man auf die Möglichkeit der U nter­
scheidung zwischen den verschiedenen Volkselementen des Chazarischen 
Reiches verzichten mußte, wahrend aus einer systematischen Konfrontierung 
der armenischen, syrischen und arabisoh-persischen Quellen deutlich hervor­
geht, daß das Chazarisohe Reich neben vielen, unter anderen auch finnisoh- 
"ugrisohen Volkselementen aus drei wichtigen Komponenten bestand: 1 ) aus 
den eigentlichen Chazaren saviriBchen Ursprungs, deren H auptstad t Bai angar, 
südlich des Flusses Kum a war, 2 ) aus kaukasischen Hunnen, südlich der 
Chazaren und nördlioh von Derbend an der Küste des Kaspischen Meeres, 
deren Herrscher in den arabischen Berichten den Namen Sähib Balangar 
trägt, 3) aus den westtürkischen Oberherren der eigentlichen Chazaren, deren 
Hauptstadt Ätil, die Residenz des Chagans, also des Vertreters der West- 
tiirken war.
Eine zweite Folge der lückenhaften Bearbeitung der Quellen ist, daß 
man den Wortgebrauch der arabischen Quellen über die chazarische Geschichte 
bis auf den heutigen Tag unbeachtet ließ, indem man sich vorstellt, daß 
die Araber zwischen dem Namen türk und chazar überhaupt keinen Unter­
schied machen. Nun ist das aber ein Irrtum. Aus einer systematischen Ver- 
gleiohung der verschiedenen arabischen und armenischen Parallel berichte 
ßf*ht deutlich hervor, daß die große Mehrheit und zwar vor allen Dingen die 
älteren Quellen fast ausnahmslos Türken und Chazaren immer genau unter­
scheiden.28
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Ich hoffe, daß diese flüchtigen Konturen meines Gedankengangs aus­
reichen, die Aufgaben und die Schwierigkeiten unserer Chazarenforsohung 
gewissermaßen anzudeuten. Ich glaube, es geht schon aus diesem knappen 
Überblick ziemlich klar hervor, daß wie sonst in der Philologie, auch bei der 
Chazarenforsohung die dringendste Aufgabe gerade die solide Bearbeitung 
der einzelnen Quellengruppen ist, als unerläßliche Grundlage für die spätere 
synthetische Zusammenfassung der gesamten Geschichte der Chazaren. Die 
Chazarenforsohung steht noch immer im Bannkreis des großen Philologen 
J .  Makkwaet, der als letzter imstande war, die vielsprachigen Quellen der 
chazarisohen Geschichte zu überblicken und philologisch zu bearbeiten. 
Besonders nach dieser Vorgeschichte ist unsere Forschung meines Erachtens 
verpflichtet, bei der weiteren Arbeit denselben strengen philologischen 
M aßstab anzulegen.
Anmerkungen
1 Leningrad 1936. — D ie zw eite Auflage d iese l W erkes befindet sich  — wie  
ich vernehm o — augenblicklich im  Druck.
1 P rinceton 1954.
3 V . M in o rsk y : Oriens X I (1958), SS. 122 — 145; K. C T a p K O s a  : najiec- 
thhckhH CőopHHK IV (1959), SS. 2 4 1 —246. A. A s s fa lg :  B yzantinische Zeitschrift X L IX  
(1956), SS. Í 2 3 - 1 2 5 .
4 Op. oit., SS. 12 — 14. D u n lo p  unterachätzt die B edeutung dieser »Japhet stories«. 
So wurde z. B. der N am e t'etalk' der arm enischen Bearbeitung des Diam erism os zuerst 
a u f die H ep htholiten  und später auch au f die W esttürken übertragen, deren R eich im  
7. Jahrhundert, auoh Chazarien um fasste. Auch Sebéos gebraucht wiedorholt den Nam en  
t’etalk', der gewöhnlich für rätselhaft gehalten wird (vgl. K . C z e g lé d y , Zur K ritik  der  
Quellen über die chnzarisohe Frühgeschichte: A M agyar Tudom ányos Akadém ia I. Osz­
tá lyának  K özlem ényei [Veröffentlichungen der I. K lasse der Ungarischen Akadem ie der  
W issenschaften] XV /1 — 2, (1959), SS. 107 — 128.
‘ Ü b er d ie  Nachw irkung vom  Diam erism os vg l. A an o  B o r s t ,  D er Turmbau von  
B abel 1/1 (Stu tgart 1957), SS. 279 — 284. B o r s t  verw eist n icht au f die arm enische B e ­
arbeitung des D iam erism os, die B . S a r g is ia n  in 1904 herausgegeben und J . M a rk w a rt  
kom m entiert h at (in H ip polytus Werke: IV. D ie Chronik, ed. A. B a d e k  [E . H elm ], 
SS. 394ff). M a r k w a r t  h ie lt m it Unrecht eine Verbindung zwischen den Chazaren und  
den H oph th aliten  für wahrscheinlich. D ie H ep hthaliten  werden in einer hagiographi- 
schen N o tiz  bei Moses K atánkat vue'i (ed. T iflis 1913, S. 104) a ls Bew ohner der K aukasus­
gegend erw ähnt. E r  verw endet die Nam ensform  k am iiik  hep'talk'. D a er aber behauptet, 
die k a m iiik  hep'talk' seien von A lexander dem  GroQen gefangengenom m en und abge­
führt worden, ist es n icht ausgeschlossen, daß der N am e K aukasus sich  in  diesem  Falle  
a u f das »indische« K aukasus-Gebirge der A lexanderhistoriker, d. h. auf den Paropam isos 
bezieht, w o eines der Zentren der historischen H ephthaliten  befand, tjn ter  letzteren  
befanden sioh  auch karm ir h y tn  ’R ote H yón', die ifep/ujfiW fi von Theophanes (H . W. 
B a i l e y :  A siatica. F estsch rift Friedrich W eller. Leipzig 1954. SS. 13 — 21). W ir können  
also eine Verbindung zwischen kam iiik  und karm ir  ~  Kegfii- verm uten. D ie H yön  
werden auch  in der Alexanderlegende genannt, denn Y . w. n  in der syrischen Version (ed.
252
BEM ERK U NG EN  Z U E  G ESCHICHTE D E R  CHAZAREN 247
Buboc, S. 272g) geht au f ein hyon der Pehlevi-Vorlage zurück (vgl. auch W ilhelm : ZDMG 
X IJI, 1888, SS. 96 — 101, wo aber hayün  ’Drom edar’ unrichtig m it dem  Nam en der 
Hunnen vorbunden wird. Mensohen m it »Tiergesicht« kom m en auch im Rom an  
^or).
• K . Czbglädy, A Szir N agy  Sändor-legenda: M. T. A. I. OBzt. K özl. [Veröff.
I- K l. d. Ung. Akad. d. W .] X I H /1 - 4 ,  SS. 1 7 - 1 9  ( =  A cta Orient. H ung. VII,
(1967), SS. 2 4 6 —249 ; eine ausgezeichnete Arbeit über die A loxanderiegeiulc vcröffontliciit c 
N. P ig u le y sk a ja :  naJiecTHHCKHft CßopHHK III (1958), SS. 75 — 97.
7 Ü ber Pfleudo-Methodios vgl. A. A. Vasilxev: Byiuntirui-McUibyTAntina I (194G), 
®S. 237 — 248; A . B orst, op. c it., I , S. 269.; vgl. E . Sackur, Sibyllinische T exte und  
Forschungen (H alle 1898), S. 47, 72—73, 92.
• E d . Chabot, II , S. 566— 568 col. 2.
• Vgl. Z. V. T ogan: Ibn  F adian’s Reisebericht (Abhandlungen für die K unde  
des M orgenlandes X X IV /3. Leipzig 1939. S. X X VIII; G. W id e n g r e n : Orientalin Suecana
1  (1952), S. 93, N . 2.
10 G. Chalatianz, ApMflHCKiift 3noc I  (Moakva 1896), SS. 3 — 36.
11 K . Czegl£ d y : A ntik Tanulm inycfk [Studia A ntiqua] II (1955), SS. 124 — 134.
”  K itab al-tanbih , S. 83. — Die Ungarn, die vor 896 u. Z. eng m it den Chazaren
verbunden waren, wurden nnch K onstantinos Porphyrogennetos (ed. M oxavosik . S. 170) 
®benfallB lißaoToi genannt.
11 E d . T iflis, 1912, S. 133.
14 E d. B ro o k s, II S. 209; K . A u k e n s—G. K rü g e r ,  Die sogcnumito .Kirchengc*- 
schichte des Zacharias Rhetor (Leipzig 1899), S. 253.
'* P . P elliot, N otes sur l ’histoire de la H orde d ’Or (Paris 1950), SS. 2 0 7 —224; 
W- B. H en n in g : BSOAS X IV  (1952), SS. 5 0 4 -5 0 7 .
u  Streifzüge, SS. 3 8 2 -3 8 3 .
17 Baltischo M onatsschrift L X X V I (1913), SS. 264 — 277.
11 Ak3a B. fl. TpeKOBy. CöopmiK craTeß. (M oskva 1952), SS. 42 — 48, vgl. riajiecTHH- 
CKM*i CSopHHK H I, S. 87.
u  Ausführlicher: K . Czeglödy: Ant. Tan. [Stud. A n t.] V (1958), SS. 261—253.
20 D iese Angabe des Pseudo-Zacharias R hetor steh t ober, obwohl siB in dieser 
^Qrm in keiner dor uns bekannten Versionen des Rom ans nachzuweisen ist, n icht ver- 
®Wzelt da, wie es vielfach angenom m en wird. Sie entstam m t dem  Rom an und kann in 
■hrer ursprünglichen Form in mehreren Versionen desselben, sow ie in einigen Bearbeitun- 
S6Q der A lexanderlegende belegt werdon.
So finden wir diese Beschreibung der Amazonen in der K lim enbeschreibung  
,dea Agapios (ed. Vasiliev , S. 182). Auch hier werden dio M änner der Amazonen als ein 
•^sonderes Volk des sechsten K lim a beschrieben. Naoh Agapios sind es abor die burjän, 
also die Bulgaren, die als M änner der Am azonen auftreten.
Dagegen bilden die Am azonen und ihre Männer, die H unnen ein einziges Volk 
der Syrisohen Alexanderlegende (ed. Budge , S. 263). Sie werden hier als blauäugige 
®unnen beschrieben.
D ie Am azonen und ihre Männer beschreibt auch DInawari (ed. Gmuwiass, S. 39) 
ein einziges Volk. Bei ihm werden aber R ätlichkeit und rotes H aar (u m m a m in  al-nös 
' Urnr al-alwän wa-fuhb) a ls w ichtigste K ennzeichen der M änner der Am azonen an- 
S^eben . E in  besonderer N am e für dieses Volk wird nicht angeführt. Dinawaris Angabe  
erWeist sich dadurch als besonders wichtig, weil sie die Vermutung nahelegt, daß Bich 
110 griechischen Original für »rot, rötlich* das Wort, ¡Wcrto? ’rot' befand, das von Dina- 
richtig übersetzt, in der Pehlevi-Q uelle deB Pseudo-Zacharias dagegen als E igen­
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(o: hrüs) trunsliteriert wurde. Daß der Vorlassor der Syrischen Legende und Agapios 
an sta tt der ihnen wohl unbekannten H R W S  die H unnen und die burjän  setzten , ist- 
leicht begreiflich, es fa llt aber dabei auf, daß der Verfasser der Syrisohen Legende die 
Beschreibung der M änner der Am azonen als blauäugige L eute ganz unpassend auf die 
H unnen übertragen hat. W ie wir un ten  sehen werden, g ibt es eine ganze Reihe von 
A ngaben, die diesen Schluß als zwingend erscheinen lassen.
Vor allen D ingen müssen wir aber die Frage beantw orten, ob wir in  diesem  Volke 
nicht ein wirkliches Volk zu erkennen haben. D ie Angabe des Pseudo-Zacharias, nach  
der die MiLnner der Am azonen derm aßen lange E xtrem itäten  habon, daß sie von P fer­
den nicht getragen worden können, zusam m en m it den anderen Angaben über ihre 
blauen Augen, bzw . rötlichen Zügen, könnte näm lich gegebenenfalls auch auf ein wirk­
liches Volk bezogen werden. Wir besitzen v iele m uslim ischen und nichtm uslim isohen  
Angaben, nach denen die nördlichen Völker des fünften  und sechsten K lim as als rö*‘ 
lieh bezeichnet werden, und es feh lt auch keinesw egs an Angaben über Völker m it lan­
gen E xtrem itäten , ja über solche, die von Pferden n icht getragen weraen können (vgl- 
B alt. Monntaaohr., loc. oit.). D iese V orstellung von den rötliohen Zügen 
der N ordvölker, dio bereits zu den Topoi der griechischen ethnographischen Literatur  
gehört, boruht le tz ten  E ndes auf unm ittelbarer B eobachtung und kom m t oft auch in  
den inusiim ischcn K lim a-Tafeln und genealogischen Verzeichnissen vor.
D ie M öglichkeit besteht also scheinbar, daß die G eschichte des rötlichen Volkes 
in den zitiorten Versionen des Alexanderrom ans, bzw. in der Alexanderlegende, ebenfalls 
hierher gehört, und daß das H R W S  des Pseudo-Zaoharias Rhetor, obwohl es zusammen  
m it anderen W undervölkem  des Aloxanderrom nns genannt wird, die wirklichen röt­
lichen Völker des Nordens, also keine W underwesen bezeichnet. Sei es aber, daß m an  
diese Lösung versucht, oder aber auch daß m an H R W S  a ls einen besonderen V olks- 
nam en betrachtet, der m it *rot« nicht zu verbinden ist, oder wenn m an H R W S  als 
Ä quivalent vom  biblischen 'Pü>; betrachtet, darf m an nioht vergessen, daß alle diese 
Lösungen erst dann in B ctracht kom m en, w enn sich der N am e H R W S , bzw. »die R ö t­
lich em  in  den alten  Versionen des A lexanderrom ans nirgends belogen läßt. D ie natür­
lichste  Erklärung deB N am ens H R W S  ist näm lich — und dos ist prinzip iell w ichtig —, 
daß es zusam m en m it den anderen bei Pseudo-Zacharias genannten N am en von  Wunder- 
vö lk em  irgendeiner Version des Alexanderrom ans entstam m t.
N u n  kom m t aber der Nam e und die Beschreibung dieses rötlich gefärbten, blau- 
äugigon Volkes, zusam m en m it dem jenigen der Am azonen und der auch bei Pseudo- 
Zaoharias genannten Schwarzen Völker tatsäch lich  in  einer der ä ltesten  Versionen des 
Alexanderrom ans vor. W ir können se lbst die W eise beobachten, wie das rötliche, b lau­
äugige W undervolk des Rom ans infolge einer Interpolation  zu N achbaren der Am azonen  
geworden iBt.
D iejenige Form des Rom ans, in  der die »Rötliohen« und die Am azonen Nachbarn  
geworden sind, gehört zu Rezonsion a des R om ans d ie dadurch gekennzeichnet wird, 
daß der große W underbrief des ü .  B uches (13, 2 3 —44) in  ihr gänzlich fehlt, während 
III, 17 in  stark interpolierte Form erscheint (R . Merkeldach , Die Quellen des griechi­
schen Alexanderrom ans: Zetem ata, H eft 0. M ünchen 1954, SS. 98 — 101). Die interpolier­
ten  T eile entstam m en einerseits K app. 32, 33, 3 6 - 4 4 ,  des zweiten, andererseits 
K ap. 28 des dritten  Buches. Diese Rezension unterliogt neben der lateinischen Ü ber­
setzu ng des Leo und dem  Syrischen Alexanderrom an auch der A lexandergeschiohte des 
Firdausi (od. M o h l, V, 199ff), dessen Quellen arabische B earbeitungen einer Pehlevi- 
Übersotzung des griechischen Originals w aren (so sohon N öldek e , Beiträge zur Gcschichto 
des A loxandorrom ans: Denkschriften der kaiserlichen Akad. d. W iss., P hil.-h ist. K lasse. 
W ien. X X X V Q I, 1B90, SS. 4 9 —52). Firdausis V ersion zeig t allerdings einige kleinere Ab­
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weichungen gegenüber Leo und dem  Syr. Rom an, die aber für uns von  großem  Belang 
«intl.
Bei Firdausi finden wir zuerst, übereinstim m end m it Leo H I, 17 die Abschnitte  
I. II, H I, V (nach P fisters E inteilung in seiner Leo-Ausgabe), dann fo lgt aber in Leo 
und Syr. sohon die Interpolation aus H , 32 und 33, ferner die Beschreibung der H im an- 
l °poden (vgl. H I, 28) und 36, sowie 38. N ach der Beschreibung der W ildesel, des Phoenix  
und der sprechenden Vögel (H , 40) folgt erst die N ysa-E pisode aus EU, 28 und  
weitere A benteuer in  Prafliake, schließlich die G eschichte des rinderverschlingcnden  
Drachen. N ach diesen A bschnitten folgt im Syr. eine lange In terpolation , die eben- 
eino griechisohe Vorlage hat (Nöldek e , op. c it., SS. 2 1 —22): A lexanders R eise  
nneh China und seine Rüokreise. E rst danach geht Syr. zu der K andake-E pisode (TTT 
*8 — 24) und zur G eschichte der Am azonen (H I, 2 5 - 2 7 )  über. E tw as anders verfahrt 
firdausi, der nach IH , 17, V sofort zu der Beschreibung der H im antopoden übergeht. 
Wann folgt bei ihm  die G eschichte des rinderversohlingenden Drachen und die N ysa- 
Episode. D arauf geht aber Firdausi — und das ist für uns von  großer B edeutung — 
sofort zur Gesohichte der Am azonen über. E rst nach den Am azonen werden bei ihm  
*hre westlichen, rötlichen Nachbarsleute beschrieben. Der W eg zu der Amuzonciistiidt 
^ihrt auch nach ihm  durch das Land der Schwarzen (cf. d ie Sohwarzen Volker bei 
^■-Zacharias, ferner IH , 27).
D ie  U rsache der U m stellungen bei Firdausi is t  leicht ersichtlich: seine Quelle 
'’ersetzte die K andake-G eschichte (H I, 18 — 24) nach W est-Afrika, diese E pisode wird 
ulso bei ihm  im  Zusammenhang m it Alexanders R eise nach dem  W esten sohon früher 
(etwa IH , 6) erzählt. E s entstand  daher eine unm ittelbare Verbindung zwischen dem  
‘- - p o l i e r t e n  K ap. IH , 17 und der G eschichte der Am azonen (TTT, 2 5 —27). Firdausis
1 l p hat also einerseits die K andake-Episode vorweggenom m en, andererseits aber 
“urii die N ysa-E pisode und die G eschichte der Am uzonen vor dio Interpolationen uus 
PP- H , 33 und II, 39 (der Zug zum Lebonsquell) gestellt. D iese U m stellungen verur- 
SHl'hten dann, daß die Am azonen und die rötlichen R iesen im  T ex t nebeneinander  
g r a te n  sind. E in nächster Schritt war, daß m an die rötlichen R iesen m it den  Am azonen  
Männer derselben verband. D ie Lebenaquell-Episode wird von Firdausi, zusammen  
ni|t der G eschichte der Errichtung des E rzw allcs gegen Gog und M agog gem äß seiner  
,Iluslim iSchen Quelle vorgotragen, die diese E pisoden natürlich a u f Grund von Sura IR 
h a n d e l t  hatte.
D ie m uslim ischcn Bearbeiter der A lexandergeschiohte konnten  übrigens die alte  
vorstellung vom  Am azonenland am Therm odonfluß (III, 27) in  der N ähe des K aukasus 
'iml von A lexanders W all im K aukasus n icht boibelialten. N achdem  näm lich die Araber 
Kaukasus erreicht liattcn  und sich überzeugen konnten, daß die Festungen von  
" ‘ boml der Beschreibung des W alles im Koran nicht entsprochen, verschob sich diese 
^ ‘■Stellung teilw eise naoh M ittelasien (vgl. Taburl, I, 2669 und Sallam s Reisebericht: 
^ ^J^ssk;non: A nalecta B ollandiana L X V IH , 1950, SS. 253—-254), teilw eise nach dom  
. ordon ins Urnl-Gobirge. Infolgedessen erscheinen aber auch die R ötlichen und die 
'«Tojtoirai, zusam m en mit den sonstigen W underwesen des R om ans (vgl. Maqdisi, 
’■ H v a r t ,  U , SS. 207 — 9) weit im Osten in der N ähe des W alles von Gog und Magog. 
« V r<'n c*ieser neuen Vorstellung sind sowohl bei Firdausi als auch bei vielen muslimi- 
lt?n Autoren zu beobachten, 
j E ine in teressante E inzelheit in Firdausis D arstellung der A m nzonf«geschieht«' 
^ • <luß er gegenüber allen anderen Bearbeitungen deB Rom ans auch den N am en der 
 ̂"W zonenstadt m itteilt, und zwar in der Form H R W M , dio er m it den Makedonen- 
p rnen R W M  reim en lässt. Der Nam e H R W M  ist bis je tzt völlig  ungeklärt. Aus dem  
,,’süirten geht aber mit großer W ahrscheinlichkeit hervor, daß er in seiner Quelle die
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Form  f verschrieben für für die M inner der Am azonen gefunden und auf diese 
W eise verw erte hat.
Firdauflls D arstellung wurde in  seinen H auptzügen von  Niz&mi übernommen, 
er verw endeto aber — wie or selbst angibt — auoh. andere Versionen des Alexander- 
rom ans, unter denen  sioh auoh Pehlevi-Versionen befanden (vgl. E. 3. BepiejlbC, 
Pom3H 06 AneKcaHflpe. M oskva —Leningrad 1948. S. 63). E r lokalisierte die Amazonen- 
gesohichte in  Transkaukasien, also in  der N ahe seines H eim atlandes. N ach  ihm  war 
H R W M  der N am e der aserbeidsclianischen Stad t Barda'a, und N uschabe die Königin  
dieser S ta d t und der A m azonen. N izßm i verb indet aber auch die K andake- (bei ihm  
Qaidafa, nach Firdausi) und dio Am azonengeschichte. E s  ist nun recht in te ressan t, 
daß er im  6. T eil seiner Erzählung von einem  E infall der Russen nach Barda'a erz&hlt. 
A lexander e ilt aus China über die K iptsohakische Steppe zur H ilfe  seiner Freundin 
N usohabe herbei. Im  sechsten  Zusam m enprall tr itt  von  russischer Seite ein  rötlioher 
R iese hervor, m it einem  H aken  bew affnet und m it einem  H orn au f seinem  Stirn. Die 
verk leidete  Sklavin , die vom  chinesischen Chakan Alexander geschenkt wurde, fioht mit 
dem  roten  U nw esen, fü llt aber in Gcfangansohaft und wird nur m it Mühe gerettet.
M an erklfirt diese Episode bei Niz&mi allgem ein , indem  m an au f die vielerörterte  
russische Zerstörung von  Barda'a in 943/4 u. Z. (V. Minorsky , A  Hifltory of Sharvfln 
and Darband. Cambridge 1968. S. 62), von der Niz&mi gewiss gu t unterrichtet w ar. 
W ie aber aus dom oben G esagten ersichtlich ist, handelt es sich um  m ehr: das rfltliohe 
U nw esen  des N izflm l ist kaum  von  den roten R iesen des R om ans H , 33, sow ie von den 
H R W S  des Pseudo-Zacharias zu trennen, die ebenfalls überaus lange E x tre m itä te n  
haben. A lle  diese B eschreibungen gehen le tzten  E ndes zweifellos a u f II , 33 zurück, io  
dem  es sich  um  riesen&hnliche, rötliche W esen handelt, die zusam m en m it vier E llen  
hohen, haarlosen, m it L öw enhäuten um gürteten L euten waffenlos, nur m it Stöcken  
über das m akedonische H eer herfielen.
Besondere interessant ist, wie N izam i den N am en H R W S  seiner Quelle auf die 
R ussen übertrögt. E r  wurde sowohl vom  R om an, a ls auoh von den  Ereignissen des 
historischen E infalles der R ussen inspiriert, und die Identifizierung der S R  W S  m it 
den  R ussen lag für ihn in  der T at a u f der H and. Auch das M otiv der Errettung des 
M ädchens aus den  H änden des U nw esens ist n icht frei erfunden: nach H , 33 führen 
die M akedonen dem  U nw esen  ein nacktes Mädchen zu, das nur m it großer Mühe seinen  
H ilnden entrissen werden kann.
W as das A lter  der Vorstellung von den rötliohen U nw esen im  Alexnndorrainnn 
betrifft, so muß vor  allem  darauf hingewiesen werden, daß K ap. 33 des großen W under­
briefes ursprünglich zur R ezension ß  (y) des R om ans gehört h atte  (Mer k ei-iu c h , op. c it., 
S. 98), und daß die rötlichen U nw esen bereits in  der a lten  arm enischen Ü bersetzung des 
R om ans (ed. Venedig, S. 41) genannt werden, der im  fünften  Jahrhundert u. Z. v e rfe rtig t 
wurde (Merkelbaoh , op. c it., SS. G4 —66). L etzten  E ndes gehen die fabelhaften Aben- 
tauer dieser A bschnitte a u f die Erzählung der A lexanderhistoriker über den Rückzug 
des m akedonischen H eeres aus Indien durch dio gedrosisohe W üste zuruok (vgl. A- 
A tjsfeld, D er griechische Alexanderrom an. L eipzig 1007, SS. 168 — 172).
D iese Lösung des H Ä  IPS-Problems habe ich in  kurzer Form  bereits in  A ntik  
T anulm ányok [Studia A ntiqua] V  (1968) SS. 2 6 1 —263: K özépperzsa eredetű szír tud ó­
sítások  [Sur quelques m pports syriens d'origine pehlevi sassanide] vorgeschlagen, wo 
ich  auch  a u f die P eh levi Verm ittlung hingewiesen habe. Im  H inblick a u f die große 
W ichtigkeit dieser Angabe hoffe ich  auf dieses Problem  bald ausführlich zurückkommon 
zu können.
al N öldeke , op. c it., SS. 11 — 17.
”  Vgl. K . Czeolädy: A ntik Tanúim . V, S. 263.
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11 L o o .  o i t .
14 F. Altheim , G eschichte der H unnen II (Berlin 1960), S. 86— 87. 
u Op. c it., SS. 6 0 - 6 1 .  6 6 - 5 7 .
“  M. T. A. I. O szt. K özi. [Veröff. d. I. K l. d erU n g . Ak. d W. ] XV /1 - 2 , SS. 122 -1 2 3 .
17 Vgl. K . CZEGL.ÉOY. A cta Orient. H ung. X I  (1960), SS. 76 — 88.
K . Czeglédy  in N évtudom ányi vizsgálatok [N am enkundliche U nteisuchun- 
8®n], herausgegeben von S. Mik e sy  (B udapest 1960), SS. 110 — 126.
S ek tio n  V: Islam
Montag, 12. Sep tem b er,’ m orgens
Chairman: I. M. Husaini
K. Czegledy:
D i e  s p ä t s a s s a n i d i s c h e n  u n d  s c h i i t i s c h e n  
M a h d i - E r w a r t u n g e n
Die verschiedenen persischen apokalyptischen Schriften der spätsassani­
dischen und früh-islamischen Zeit verfolgen die persische Geschichte bis 
zum Ende des sechsten Jahrhunderts in der Form einer vaticinalio ex 
eventu. Die historischen Anspielungen dieser Schriften sind meistens ganz 
deutlich, da die einzelnen vorhergesagten Ereignisse ohne größere Schwie­
rigkeiten zu erkennen sind. Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß 
die Anspielungen, wie üblich, im verhüllten Stil der Apokalypsen vorge­
tragen werden. Die Aufgabe, die die Identifizierung der einzelnen Wahr­
sagungen mit den entsprechenden geschichtlichen Ereignissen bereitet, ist 
jedenfalls nicht schwieriger als im Falle von Daniel Kap. 11, da es sich 
auch hier um eine Erzählung bekannter Tatsachen handelt.
Die letzten pseudo-prophetischen Ereignisse, die diese Apokalypsen 
darstellen, sind diejenigen der großen Revolution des Bahräm C obin 
590 n. Chr. Es ist nun eine höchst merkwürdige Tatsache, daß dem 
Bahräm Cöbln, dessen Gestalt auch in den historischen und epischen 
Überlieferungen der spätsassanidischen Epoche ein legendenhaftes Ko­
lorit trägt, nicht nur seine historisch beglaubigte Rolle zukommt, son­
dern auch die eines versprochenen Messias. Unter dem Namen Vahram i 
Varjavand  wird er nämlich gemäß dieser Apokalypsen die Feinde der 
Endzeit besiegen. Da nun die Schilderung der eschatologischen Feinde 
Irans auch einige unverhüllte Hinweise auf die Araber enthält und der 
eschatologische Sieg Vahräm T Varjävands, d. h. Bahräm Cübins als ein 
Sieg über die Araber dargestellt wird, kann es keinem Zweifel unterlie­
gen, 1. daß die spätzoroastrischen Apokalypsen in ihrer jetzigen Form 
erst nach der arabischen Eroberung Irans aufgezeichnet wurden, 2. daß 
die zoroastrischen Kreise Bahram Cobln, bzw. Vahrair I Varjävand auch 
nach der arabischen Eroberung Persiens als den erwarteten Messias an­
sahen. Das ist umso interessanter, als wir aus der vielfachen historischen 
Überlieferung wissen, daß Bahräm Cobln im J. 591, nach dem militäri­
schen Zusammenbruch seines Aufstandes, nach der turanischen Hauptstadt 
Diz-i royin geflohen war, wo er dann später unter nicht ganz geklärten 
Umständen starb. Wir haben erst vor einigen Jahren erfahren, daß diese 
Stadt, die in den verschiedenen Quellen die Namen Diz-i röyln, RöyTn 
diz, Madinat al-?ufr, und Madlnat al-nuhäs tragt —  die alle soviel wie
• Mes.oingstadt* bedeuten — , mit der späteren tiirkisch-uigurischen Haupt-
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stadt Baqlr-balfy, deren Name auf türkisch ebenfalls ,M essingstadt‘ be­
deutet, identisch ist. Andererseits steht es aber außer Zweifel, daß der 
Messias, den später, um die Mitte des achten Jahrhunderts Sunbäd, der 
Nachfolger des abbasidischen Propagandisten Abu Muslim, aus einer 
„messingnen B urg“ erwartete, ursprünglich mit Vahräm  I Varjävand, 
d. h. letzten Endes mit Bahräm  Cobln identisch ist. Es handelt sieh also 
hier um einen verborgenen Imam oder Messias, dessen Rückkehr und 
eschatologischer Sieg auf dieselbe Weise gelehrt und prophezeit wird, wie 
das Verborgensein und die Rückkehr des Imams in der späteren Sl‘a. 
Sunbads Lehren sind vor allem dadurch mit den spätzoroastrischen Vor­
stellungen verbunden, daß sowohl Sunbad, als auch die Zoroastrier der 
frühislamischen Zeit die Rückkehr des Mahdi aus der M essingstadt ei- 
warteten.
Nun fragt es sich natürlich, inwiefern wir berechtigt sind, die Lehren 
des zum M azdakiten gestempelten Extremisten Sunbäd mit der schiiti- 
schen Lehre vom verborgenen Imam zu verbinden. Man könnte sich da­
gegen auch auf die Tatsache berufen, daß diese Lehre schon früher, um 
die achtziger Jahre des 7. Jahrhunderts aufgetaucht sei, als einige An­
hänger des von M uhtär propagierten Aliden M uham m ad ibn al- 
H anaflya nach dessen Tod behaupteten, er sei nicht tot, er habe sich nur 
verborgen und werde zurückkehren, um die Welt mit Gerechtigkeit und 
Gleichheit zu erfüllen. W ir müssen jedoch nicht vergessen einerseits, daß 
die M ahdi-Erwartungen, die an die Gestalt Bahräm  Coblns geknüpft 
wurden, fast um ein Jahrhundert früher anzusetzen sind als der Auftritt 
des M uhammad ibn al-Hanafiya, andererseits aber, daß das V orhanden­
sein der erwähnten Erwartungen durch die spätzoroastrischen Apokalyp­
sen und Sunbäds Lehren eben für Iran , d. h. für den Schauplatz von 
M uhtärs Revolution unwiderleglich erwiesen sind. Es ist also kaum an­
zunehmen, daß die Vergötterung von M uljammad ibn al-Hanafiya u n d  
die nach seinem Tode aufgekommene I-ehre von seiner Verborgenheit, 
bzw. von seiner Rückkehr und von seinem eschatologischen Siege ganz 
unabhängig von den derzeitigen, genau entsprechenden spätzoroastrischen 
Lehren entstanden sein können.
Manche sdbiitisdb inspirierten Lehren der M ystiker werden ebenfalls 
durch die Lehren über V ahräm  I V arjävand beleuchtet. So vor allem die 
Behauptung, der Mahdi m üßte aus dem fernen Osten ankommen. Auch 
die Lehre vom „Schatz“ des M ahdi, den er in Talaqän habe, ist kaum 
vom „Schatz“ des V ahräm  1  V arjävand zu trennen.
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PR O F. L. F E K E T E
 ̂ Prof. L. Fekete halte als angehender Archivar und [Iisloriker während
filie r Kriepsgclangen.sehall nach dem ersten Weltkrieg das Studium der
u ru schen Sprache in Angriff genommen und wandte sich demnächst der
ntersuehung türldschcr Urkunden zu. Die Erforschung der Schriftdenkmäler
türkischen Herrschaft in Ungarn konnte bereits in den zwanziger Jahren
■ u eine nicht unbedeutende Tradition (A. Sziladi, A. Velics, I. K abäcson)
‘ ri|ckbheken, aber die noch zu leistende Arbeit war angesichts der Fülle
p > Malprials gewaltig. Nach den Jahren der Gefangenschaft hat .sich Prof
, e , tc lnit außergewöhnlicher Arbeitslust und Energie in das Studium der
'»  uschen Materialien der ungarischen und der übrigen europäischen A rc h iv e  
'e rtie it. '
Sein Interessenkreis hat beinahe alles erfaßt, was mit diesen Schritt- 
jucken irgendwie ziiMranirnhängt. Von Anfang an hat er sämtliche Angaben 
»achtet und systematisch bearbeitd , welche sich auf Duktus und Schreili-
-Icl Clt>1' Sol,ri,‘len ,)7AV- aul dils ehemalige Archivwesen beziehen. E r hat 
; mit den Abkürzungen und den Verzierungen, den Siegel legenden und der 
eren Einteilung der Schriften eingehendst beschäftigt. Im Laufe seiner 
windenstudien hat er jedoch auch der gehaltlichen Anordnung der einzelnen
„0,m lten  von A n,anS 1111 ein £roßc's «owicht beigemessen. Auf diese Weise 
j-« inges ihm ein richtiges Archiv zusammenzutragen von solchen »weltlichen«
ber-n dl(' pnt'm le r vom SuHiin (Mlilss('“ ^ r d e n  waren (mime, Iriihn,
" J ,  oder aber den Archiven ehemaliger zentraler W ürdenträger entstam m en 
j u. dgl ) Er hat eine Unmasse von Schriften der mit besonderen Befug- 
. lu ^ r  r ,Sß,‘SUiU‘<'-" A,ntslrUgcr ( he-V/e>1>̂ ,  serdär u .a.), sowie die von den
* eitles > "/!** U n<m tdi‘r "  Bea,nten d w P ro v in z«n erlassenen Schriften (tezkere, 
^L'hr-H U <l  ̂ du i^ 'h u sc h t• Die Möglichkeiten der Erforschung türkischer 
'vee/ | W eltlidlor(' Al,< llilt er gewaltig erweitert, indem er auch den Brief- 
0 ies1SC <5 •<attUiSOl,Cn Khanp hl fIP" KreiS seiner Ullk‘rsuL'liungen einbezog. 
»loch6" , M,!n ge^ 'nii,)<'r bildcten eine w>Ut're Gruppe diejenigen, die man
l|nbeL-!Un f Pn ~  ° ln V ° 1' 1 ein hosolldercs bürgerliches Recht dem Islam 
senP„ 7 ,  . ! ilr ~  »kire,lliel1« nennen dürfte, sowie die durch die Kadis crlas- 
ochntten (vaqj-mhne und fetvü).
2 6 1
4 K . c z w i L ß n v
Auch den sprachlichen und stilistischen Fragen der Schriften hat Prof. 
Fekete große Beachtung geschenkt Wiederkehrende Formeln, bestimmte 
Regeln im Gebrauch der Ausdrücke der Höflichkeit sowie verschiedene vor­
geschriebene amtliche Wendungen erweisen sich des öfteren als überaus wich­
tig bei der Deutung der Urkunden. Prof. Feketes systematische Summelar- 
beit hat auch diese erfaßt und seine Sammlung der einschlägigen Angaben hat 
sich ebenfalls von Jahr zu Jahr erweitert. Die Regesten der licurbcitetci Archive 
hat er in der Zeit zwischen 1924 und 1935 in den Le .eltöri Közlemények [ =  Ar- 
chivalischc Mitteilungen] veröffentlicht. Diese Regesten beschreiben die 
Schriftstücke der Archive der Familie Zichy, der Städte Debrecen und Gyön­
gyös sowie jene der »Documenti Turchi« des Archivs zu Venedig und der Samm­
lungen in Dresden und in Berlin, ja auch die Materialien des Rákóczi-Aspre- 
montschen Archivs, und sie legen von der unerhörten Verzweigung der U nter­
suchungen Prof. Feketes ein beredtes Zeugnis ab. Die vielschichtigen Urkun­
denstudien haben ihm bald die Verwirklichung seiner ersten größeren wissen­
schaftlichen Zielsetzung ermöglicht: im Jahre 1926 konnte er bereits sein auf 
den erwähnten Grundsätzen fußendes und in der internationalen Fachliteratur 
auch seitdem vielzitiertes, ja unentbehrliches zusammenfassendes Werk, die 
Einführung in die osmanisoh-tiirkische Diplomatik der türkischen Botmäßigkeit 
■in Ungarn in ungarischer und in deutscher Sprache herausgeben.
Inzwischen hat aber Prof. Fekete auch die Bearbeitung der türkischen 
Schriften des ehemaligen Archivs der Familie Esterházy abgeschlossen. Dieses 
Archiv ist fiirwalir die unüberschiitzbare Fundgrube für die Erforschung der 
Geschichte der türkisch —ungarischen Beziehungen im 17. Jahrhundert. In 
der ziemlich rasch beendeten und bereits 1932 veröffentlichten Quellenuusgiibc 
Türkische Schriften aus dem Archive des Palatins Nikolaus Esterházy, 1606 — 
1645 hat Prof. Fekete seine klar umrissenen Grundsätze zur Veröffentli­
chung türkischer Schriften mit Erfolg verwendet. Gemäß diesen Grund­
sätzen müssen die im Gebiete des ehemaligen osmanischen Reiches erhalten 
gebliebenen Schriften nicht nur in die Sprachen der einzelnen Lander über­
setzt, sondern immer auch im Original, also in der ursprünglichen Sprache 
und Schrift nebst Facsimile veröffentlicht werden. In den einleitenden 
Abschnitten dieser Arbeit bietet der Verfasser tiefschürfende Gedanken 
über die innere Lage des osmanischen Reiches im 17. Jahrhundert sowie über 
die Beziehungen von Ungarn und Türken. Dieses Werk ist heute noch eines 
der wichtigsten Quellen werke und Hilfsmittel aller, die sich mit der türki­
schen und der ungarischen Geschichte befassen.
Die unter türkische Herrschaft geratenen Landstriche Ungarns wurden 
während der Türkenzeit den Provinzen des türkischen Reiches, den sog. Eya- 
lets organisch angegliodert. Im Hinblick auf die osmanische Verwaltung kam 
also den ungarischen Städten dieselbe Stellung zu, wie den Städten des M utter­
landes. Somit sind die Urkunden zur Verwaltung der ungarländischen Städte
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lür die Rekonstruierung der damaligen türkischen Verwaltung genauso wichtig, 
"'io für die ungarische Geschichte. In vielen Fällen stellen diese Schriften die 
einzige Quellengruppe dar, die uns über die Geschichte vieler ungarischer 
Städte während der Türkenherrschaft überhaupt zur Verfügung steht U nter 
«einen Arbeiten zur Orts- und Siedlungsgesehichte hat Prof. Fekete zuerst 
l‘'n Defter ausgewert et, das die Beschreibung der Häuser von W aitzen (ung. 
vác) enthalt. Die Häuserkonskriptionen bezweckten in der türkischen Ver­
waltung die Registrierung der Grundstücke und des Hausbesitzes. Aus der 
Peketeschen Bpnrbeilung A  törökkori Vác egy XV I. századi összeírás alapján 
1= Waitzen in der Türkenzeit auf Grund einer Konskription aus dem 16. 
'^hrhundert. 1942] ging die Siedliingsgesehichte von Waitzen im 16. Jah r­
hundert eindeutig klar hervor.
Ebenfalls für die Siedlungsgeschiehte wichtig ist das nächste größere 
Werk von Prof. Fekete, Az esztergomi szandzsák 1570. évi adóösszeírása [ =  Die 
Steuerrolle des Graner Sandschaks für 1570. 1043]. In diesem Buch lmt Prof. 
^ekete eine bahnbrechende Arbeit unternommen, da vordem noch keine ähn­
liche Sarukehalc Ausgabe erschienen war. Diese Konskription, die die miinn- 
^che Bevölkerung sämtliche]' Dörfer des Sandschaks nach Vor- und Familien- 
Ilunien aufzahlt, enthält außer den Namen auch manche Eintragungen über 
(li(' soziale Stellung der gezii.hlt.en Personen. Diese Eintragungen betreffen 
^n ie is t die finanzielle Lage und den Viehstand der Einwohner, oder aber sie 
'■'‘wähnen, in wessen Dienst die gezählten Personen stehen. Die Aufzählung 
(‘QUiält sogar die Zaiil der Häuser der einzelnen Siedlungen, selbst dann, wenn 
(lie betreffende Siedlung der ständig sich wiederholenden Kämpfe zufolge 
völlig verödet wurde und keinen einzigen Einwohner besaß. Diese Veröffent­
lichung hat sowohl der I urkiselien, als auch der ungarischen Historiographie viel 
Nutzen gebracht. Einzelne Gebiete haben nämlich unter den damaligen beweg- 
Um ständen des öfteren zweimal, ja sogar mehrere Male ihren Herrn 
ffcwoehselt. Da in den Jahren  der ungarischen Herrschaft auch von ungari- 
schor Seiip Steuerauln ihmen vorgenommen wurden (bes. Zehentregister), 
ICC|nnten I. S in k o v io s  und neuerdings J . K á l u t - N a g y ,  ein Schüler von Prof. 
^ ‘‘ketc gerade an Hand des Feketesehen Werkes darauf verweisen, daß die 
^'•'kisehen Konskriptionen gar häufig mit ungarischen Zehentregistern in 
'ilt (>iiiischer Schrift konfrontiert: werden können, die ein und dieselben Personen 
jjes IG Jahrhunderts mit Namen anführen. Die Vergleichung der beiden 
' il>nenlisten ermöglicht einerseits die Verwendung quellenkritischer Grund- 
"l1 'c , andererseits aber die Wiederherstellung der damaligen Lautwerte au f 
j ^ d jpj. unsjurisehen Liste, da infolge der arabischen Schrift der türkischen 
, iste die Lesung lautlich oft unsicher sein muß. Es unterliegt also keinem 
daß dank der In itiative von Prof. Fekete der Weg vor einem neuen 
, 0rsehungsbereich freigelegt wurde, was sowohl in der osmanischen, als auch 
ln der ungarischen Geschichtssehreibung noch reichen E rtrag  bringen wird.
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Prof. Fekctes stadtgeschichtlich« Arbeit betrifft vor allen Dingen Ofen 
(ung. Buda, die westliche Halite der UttiipKtnd1 ), d. h. die Residenzstadt des 
Ofner Eyalets der Türkenzeit. Auf Grund seiner Itercn Arbeiten und nach der 
Bearbeitung vieler neuen Quellen konnte er seine einschlägige Monographie 
im Jahre 1944 in ungarischer Sprache unter dem Titel Budapest a törokkorban 
j =  Budapest wahrend der Türkenherrschaft] veröffentlichen. Das Werl; 
um faßt die Ergebnisse der Quellenstudien von Prof. Fekete. In den Abschnit­
ten  über die Verwaltung, das Wirtschaft sieben, das mohammedanische icli- 
giose und geistige Leben Ofens sowie über die Lage der Familien und der 
Gesellschaft in der Türkenzeit ist es dem Verfasser dank seiner Jahrzehnte 
langen Forchungen gelungen, zumeist au f Grund früher unbekannter Quellen 
ein klares Bild von Ofen in der Türkenzeit zu geben In der ungarischen 
historischen L itera tu r kommt seiner Arbeit eine grundlegende Bedeutung r.u 
und sie bleibt noch für eine lange Zeit ein unentbehrliches Hilfsmittel in den 
Forschungen zur ungarischen Geschichte der Türkenherrschaft.
Während seiner Quellenstudien m ußte Prof. Fekete mehrfach eine tür­
kische Schriftart bearbeiten, die vorzüglich in der Finanzverwaltung 
verwendet wurde. Wenn die sogdisch-uigurischc Kursivschrift unlängst von 
W. B. H e n n i n g  die Schöpfung Ahriirans genannt wurde, so dürfen wir das­
selbe m utatis m utandis auch von dieser schwer zu entziffernden Sonderart der 
türkischen Schrift behaupten. Obwohl in Ungarn bereits A. V e l i c s , im Aus­
land auch mehrere Forscher Urkunden in Siyäqat-Sehrift veröffentlicht hatten, 
fehlte uns bis vor kurzem eine Zusammenfassung, die über diese wichtige 
und sehr wenig bekannte Schriftart hätte Aufschluß geben können. Die Losung 
dieser Aufgabe wurde von Prof. Fekete in einer Jahrzehnte langen zähen 
Arbeit vorbereitet. Diese große Arbeit; konnte er im Jahre 1955 m it einem 
seiner schönsten Werke abschließen, als er seine zweibändige Untersuchung 
Die Siyäqat-Sehrift in der türkischen Finanzverwaltung als 7 . Band der Biblio- 
theea Orientalis Hungarica herausgab. Eingehends bespricht hier Prof. Fekete 
die Differenzierung der arabischen Schrift und die Entstehung der Siyäqat- 
Sehrift. Des weiteren wird hier erleuchtet, wie die Zahlen der Siyäqat-Sehrift 
aus den m it Zahlenwerten gebrauchten Buchstabenzeichen hervorgegangen 
waren. Verschiedene Schwierigkeiten der Siyäqat-Sehrift werden durch die 
Polyphonie verursacht. Einzelne Zeichen und Ligaturen können öfters mehrere 
mögliche Bedeutungen haben: so besitzt z. B. das M im  als Buchstabenzeichen 
14 mögliche Bedeutungen, wenn es als Abkürzung verwendet wird. Die syste­
matische Beschreibung dieser Möglichkeiten ist eine große Hilfe für alle, die 
türkische Schriften in Siyäqat zu entziffern haben. Ausführlich behandelt der 
Verfasser außerdem die Frage, was für Schriftstücke von den türkischen 
Schreibern in Siyäqat-Sehrift hergestellt wurden. Aus seinen Erörterungen 
geht es hervor, daß die Siyaqat-Sehrift eine überaus breite Verwendung fand 
und sowohl die Defter der zentralen Finanzverwaltung, als auch die Register
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der Wilayets und der Finanzbezirke, Goldregister, Timarlisten und Lehens­
briefe umfaßte. Er hat auch bewiesen, daß die Einkünfte der muqä(,a'a-Finanz­
einheiten nicht von Pachtern behoben wurden, wie es seit J. H ammek-Purg- 
S ta ll  angenommen wurde, sondern von staatlichen Funktionären. Die ver­
schiedenen U rkundentypen stellt Prof. Fekete au f 104 Tafeln zusammen und 
teilt zugleich ihre richtige Lesung mit. Die zahlreichen mitgcteilten Schrift­
stücke besitzen nicht einen lediglich paläographischen Wert, sondern es 
kommt ihnen als Urkundensammlungen auch ein großer Quellenwert zu. 
Unter den Mustern kommt z. B. auch eine Schrift vor, die Aufzeichnungen der 
Kanzlei des gegen Wien ziehenden Großwesirs K ara Mustafa enthält. Feketes 
Werk ermöglicht nun die Ausarbeitung einer ganzen Reihe wichtigster Teil­
ungen. Die historische Geographie der Zeit der Turkenherrschait, die Handels­
beziehungen des türkischen Reiches, die Zusammenstellung der Warenlisten 
auf Grund der Zollbücher, ferner die Ts larung des gesamten Wirtschaltslebens 
mit Hilfe der Kiuisabüclier, die Feststellung des Standes der in den einzelnen 
Gebieten gelegenen türkischen Truppen au f Grund der Timar- und Soldlisten 
u- dgl. sind alles Aufgaben, deren Lösung durch die »Siyäqat-Sehrift« stark 
Se<ordert werden kann.
Neben diesen großangelcgten Werken hat Prof. Fekete auch als Verfasser 
v°n Aufsätzen und Abhandlungen eine vielseitige Tätigkeit entfaltet. In beson­
deren Studien behandelte er manche Fragen der türkischen Verwaltung (II 
Sli'lema dei pvsm üm enti ncU‘ Ungheria sottoincssi ai Turuhi. Rom 1940; Pár­
huzam az isztambuli és a budai ügyvitel között [ =  Parallele in der Geschäfts­
führung in Istanbul und in Ofen]: Levéltári Közlemények 1941; Türk vergi 
tahrirlan : Bolleten, Ankara 1948; Über Archivalien und Archivwesen in der 
Türkei: Acta Orient. Ilung., 1953; i>Berät« und »B udim  : Enc. of Islam.).
Anhand se in e r  Quellenforschungen hat Prof. Fekete auch türkische 
Schriften m it wertvollen Einleitungen veröffentlicht, die m it der türkischen 
Herrschaft außerhalb Ungarns Zusammenhängen. Hierher gehören Iran  
Whlarin iki türkte mektubu (Turkiyat meemuasi 193G); Zur Geschichte der 
'  ri‘siner im 16. Jahrhundert (Acta Orient. Hung., 1950). E in Kapitel der 
Beziehungen des russischen und des osmanischen Reiches wird erhellt in seiner 
Abhandlung rioflapioi cy;iTana AGflyjixaMHfla I HMtiepaTpnue EiOTepUHe II 
(Acta Orient. Hung., 1951). Unsere Kenntnisse über die Schlacht bei Warna 
"erden ergänzt in seinem Aufsatz Das Fethnäme über die Schlacht bei Varna 
(% zantinoslaviea, 1953). Auch die Fragen der historischen Beziehungen 
z'vischen Osmanen und Ungarn sowie den Balkanvölkern haben Prof. Fekete 
V]ellach beschäftigt: Magyarság, törokség : két. világnézet bajvívói [ =  Ungarn 
und Türken: Kämpfen zweier Weltanschauungen] 1947; Osmanh Tiirkleri 
Macarlar (Belleten, 1948); Balkánkutatás és török töriénctkutalás [ =  Ballcan- 
^rschung und türkische Geschichtsforschung]: Magyar Szemle 1943. Zwei 
u ntersuchungen von Prof. Fekete führen uns zur Religions- und Ivulturge-
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schichte hinüber: Gül-Baba et le BektáSl derg'ähde Bude : Acta Orient. Iiung., 
1954; Das Heim eines türkischen Herrn von der Provinz im 16. Jahrhundert : 
Studia Historica, 1960.
Beinahe sämtliche Arbeiten von Prof. Fekete sind Schatzkammern von 
Kenntnissen zur historischen Geographie, aber er hat solche Fragou auch einer 
besonderen Untersuchung unterzogen, vgl. seine Studien A hodoltságkoritőrokseg 
Magyarországra vonatkozó földrajzi ismeretei [ =  Die Kenntnis der ungarischen 
Geographie bei den Türken wahrend der türkischen Besatzung Ungarns]: 
Hadtörténeti Közlemények 1930; L ’édition des chartes turques et ses problèmes : 
Körösi Csorna Arcii. 1939; Oh sont les frontières de l ’Europe sud orientale? 
(Nouvelle Revue de Hongrie 1940). Die historischen und geographischen Anga­
ben sowie die Warenlisten sind aber in vielen Fällen auch für die türkische und 
die ungarische Sprachgeschichte von großer Bedeutung. Prof. Fekete hat die 
auch in sprachgeschichtlicher Hinsicht interessanten Appellativa und Orts- 
bzw. Personennamen in verschiedenen Aufsätzen behandelt: Hódoltságkori 
ossman-tórök helyneveink [ =  Osmanische Ortsnamen in Ungarn aus der Türken­
zeit]: Századok 1924; Osmanisch parqon : Körösi Csorna Arch. 1925; Igel: 
oszmánli-török tulajdonnevekben [— Verba in osmanischen Eigennamen]: 
Magyar Nyelv 1927; Moanat, a budai Sashegy török neve [ — Monnat, der 
türkische Name des Adlerbergs (ung. Sas hegy) in Ofen] ¡Nyelvtudományi 
Közlemények 1930; Számnevekkel alakult oszmánli-török helynevek [ =  Osmani­
sche Ortsnamen aus Numeralien]: Magyar Nyelv 1930; Az oszmánli-török nyelv 
hódoltságkori magyar jövevényszavai [ =  Ungarische Lehnwörter im Osmani­
schen aus der Türkenzeit]: Magyar Nyelv 1930; Szikesfehérvár [ =  Stuhl­
weißenburg]: Magyar Nyelv 1940; Doquz a perzsában és a törökben [ =  Doquz 
im Persischen und im Türkischen]: Pais Dezsö-Emlékkonyv [ =  Festschrift 
für D. Pais], 1956. Für die von Prof. J . N é m e th  vor kurzem eintzifferten 
jassischen Spraehreste ist Feketes Arbeit Eine Konskription von den Jassen in 
Ungarn aus dem Jahre 1550 (Acta Orient. Iiung. 1960) wichtig.
Als ordentliches Mitglied nimmt Prof. Fekete aktiv teil an der| 
Arbeit der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Als Professor ent­
faltet er seit langem eine erfolgreiche pädagogische Tätigkeit an der Philoso­
phischen Fakultät der Universität Budapest. Alle, die mit ihm als Geleinten, 
Kollegen oder Lehrer bekannt wurden, haben ihn für seine menschliche, allzeit 
hilfsbereite und verehrungswürdige Haltung liebgewonnen.
Jetzt, wenn so viele Freunde, Kollegen und Schüler in Ungarn und im 
Ausland seiner mit Liebe, Achtung und Dankbarkeit gedenken, mochten wir 
unseren gemeinsamen Wunsch ausdriieken, daß Prof. Fekete noch viele Jahre 
hindurch mit ungebrochener Kraft arbeite an der Ausführung seiner in Angriff 
genommenen Werke und an der Verwirklichung neuer, kühner wissenschaft­
licher Plane.
K. Czegkdi
BEM ER K U N G EN  ZUR GESCHICHTE D E R  CHAZAREN
VON
K . CZEGLËDY
Die Erforschung der Gesohichte der Steppenvölker ist mit besonderen 
Schwierigkeiten verbunden, die dem Umstand zuzuschreiben sind, daß sich 
die Wanderungen und Streifzuge der beweglichen Völker der Steppe auf 
große Gebiete ausbreiteten, und daß die Episoden ihrer Geschichte in den 
historischen Aufzeichnungen vieler, voneinander weit entfernten Völker auf 
Uns gekommen sind. Und gerade das bildet auch im Falle der Chazaren die 
Hauptschwierigkeit der historischen Darstellung. Die Bearbeitung des viel- 
8prachigen Quellenmaterials: der byzantinisohen, arabisch-persischen, ar­
menischen, grusinischen und ’hebräischen Berichte über die Chazaren stößt 
auf eine ganze Reihe von Einzelproblemen, die einerseits eine außerordentlich 
vielseitige philologische Vorbereitung des Forschers voraussetzen, anderer- 
8eits aber einen Überbliok über die Gesamtüberlieferung in hohem Maße 
erschweren. Es ist alBO kein Wunder, d a ß  Bearbeitungen von größeren Perioden 
der Chazarengeschichte — abgesehen von Werken wie M. I. A b t a m o n o w ’s 
*Oßerki drevneisei istorn chazar«1 — bis jetzt kaum vorhanden sind. Des­
halb hat die Kritik vor einigen Jahren D. M. Dtraxor's Buch »A History of 
the Jewish Khazars«2 besonders warm begrüßt und wiederholt auf die Ver­
dienste dieses langentbehrten Werkes hingewiesen (ich denke an die Rezen­
sionen von M j n o e s k y ,  S t a b k o v a  und A s s f a l g . ) 3 Dieser positiven Wertung 
kann ich zwar ohne Vorbehalt zustimmen, allerdings, möchte ich zu gleicher 
^®it auch darauf hinweisen, daß sich die Schwache der heutigen Chazaren- 
forsohung auch in dieser wichtigen Veröffentlichung treu widerspiegelt. Diese 
Schwäche besteht vor allen Dingen darin, daß die vielsprachigen Quellen zur 
Chazarengesohiohte philologisch ungleichmäßig bearbeitet sind, was seiner- 
Se*ts dann notgedrungen den Gesamtüberblick weitgehend lückenhaft und 
unsicher macht. Ich bin jedoch der Meinung, daß die Lucken und die Irrtümer 
dieser ersten, wichtigen Gesamtdarstellung die Forscher der Chazarengeschichte 
dazu anregen werden, daß sie sioh wieder den einzelnen Quellengruppen der
* Vortrac. gehalten am  X X V . Internationalen O riontalistenkonpress zu Moskau,lO j  ”
Aug. I960.
* A cta O rientalin I H I / J .
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Chazarengeschichte zu wenden, um sie erneut aufs Korn zu nehmen. Die 
Neubearbeitung der einzelnen Quellen wird erst eine Gesamtdarstellung der 
Chazarengeschichte ermöglichen, die auf einer gesunderen philologischen 
Grundlage beruht. Bei dieser Gelegenheit möchte ich einige Bemerkungen 
allgemeiner Art zu den einzelnen Quellengruppen in chronologischer Reihen­
folge hinzufugen, die für die Wiederaufnahme der einschlägigen Arbeit von 
Nutzen sein dürften.
Diejenigen Berichte über die Chazaren, die sich auf die ältesten Zeit­
abschnitte beziehen, befinden sich in den byzantinischen, syrischen, arabisch- 
persischen, armenischen und grusinischen genealogischen Tafeln. Diese Tafeln 
stimmen rniioinander darin überein, daß sie alle die genelogische Tafel der 
biblischen Geneais erweitern, indem sie die biblische Tafel m it geläufigen 
Volkernamen ihrer Zeit ergänzen. Die eponymen Vorväter dieser Völker, 
unter denen sich auch die Steppenvölker befinden, werden hier unter den 
Söhnen Sems, Chams und Japheta aufgezählt, wobei die Steppen- und Nord­
völker den Söhnen Japhets zugeordnet werden. Diese erweiterten Tafeln 
stellen dann selbständige genealogische Werke dar, bzw. sie bilden sehr oft 
den ersten Teil von National- und Weltchroniken. Auf die Tatsache, daß 
die Chazaren in der einen oder der anderen dieser Tafeln ebenfalls Vorkommen, 
wurde schon wiederholt hingewiesen, so auch bei D t jn lo p .4 Wir müssen aber 
betonen, daß es sich hier nicht um einen unm ittelbaren biblischen Einfluß 
handelt, sondern, daß diese späten Tafeln zur Gattung des christlichen Liber 
Generationis, bzw. des Aia/xegta/xoi; rf/s yfjQ gehören und als späte Ausläufer 
desselben zu werten sind. Von diesen gehören auch die ältesten erst dem 
sechsten Jahrhundert unserer Zeitrechnung an, während diejenigen, die auch 
die Chazaren unter den Söhnen Japhets mit aufzählen, einem noch späteren 
Zeitalter entstam m en .5
Die Erwähnung der Chazaren in einigen späten Versionen des Alexander­
romans, die nicht älter sind, als das siebte Jahrhundert unserer Zeitrechnung, 
ist verknüpft mit den Listen der von Alexander besiegten, bzw. eingeschlos­
senen Völker. Am wichtigsten ist die Erwähnung der Chazaren in der 
syrisohen Version des Alexanderromans, wo sich auch eine Prophezeiung, 
und zwar eine Vaticinatio ex eventu befindet, in der auch auf den großen 
chazarischen Streifzug nach Armenien 629 u. Z. angespielt wird. Wir besitzen 
auch einen anderen Bericht über diesen Einfall und zwar in dem armeni­
schen Geschichtswerke des albanischen Historikers, Moses Kalankatvac'i- 
Dieser armenische Bericht, der umfangreichste Einzelbericht überhaupt, der 
uns bezüglich der Chazaren zur Verfügung steht, enthält eine willkommene 
Bestätigung durch die Angabe des Syrisohen Alexanderromans .0
Mit der Prophezeiung in dem Syrischen Alexanderroman sind meines 
Erachtens auch die Prophezeiungen in der Apokalypse des Pseudo-Methodios1 
und eine weitere Prophezeiung über die Einfälle der Türkenvölker bei Michael
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Sjtuh* verbunden, in denen die Chazaren und die Türken ebenfalls er­
wähnt werden. Die Verbindung dieser Angaben ist nicht nur gattungs- 
geschichtlich wichtig, sondern erleichtert auch ihre Datierung, wobei uns 
Qahegelegt wird, ihre Entstehung n icht vor das siebte Jahrhundert u. Z. 
2urüokzuv erlegen.
Einige Forscher sind noch immer geneigt, den historischen Berichten 
über die nachbiblische, griechische und römische Zeit der armenischen und 
grusinischen Geschiohtswerke eine große Bedeutung beizumessen .9 Gemäß 
diesen Berichten sollen die Chazaren bekanntlich bereits im dritten J a h r­
hundert u. Z. und sogar vor der Zeit aufgetreten sein. Wären diese Angaben 
Wirklich authentisch, so würden Bie nicht nur für die chazarische Geschichte, 
8°ndem auch für die Geschichte der Steppe schlechthin von großem Belang 
8ein. Sie wurden jedoch mit R echt schon in den ersten Studien beanstandet, 
die vor mehr als zwei Jahrhunderten veröffentlicht worden sind, und die wir 
eigentlich als die ersten Ansätze zur armenischen Philologie in Europa bezech- 
nen dürfen . 10  Des weiteren konnte bereits längst festgestellt werden, daß es 
8*ch hier um eine Übertragung des Chazarennamens auf die alten Alanen 
handelt.11
Die Chazaren werden gelegentlich auch in Zusammenhang m it den 
Ereignissen des vierten und fünften Jahrhunderts u. Z. erwähnt und zwar 
lD den arabisch-neupersischen Bearbeitungen des mittelpersischen K hvatäy- 
öamaks. Bei der W ertung dieser Angaben müssen wir aber im Auge behalten, 
euerseits, daß der Namensgebrauch der arabisoh-persisohen Bearbeiter 
nicht unbedingt m it dem des Originals überemstimmt, andererseits aber, 
daß die letzte Redaktion des mittelpersischen Khvatäy-n&maks erst au f die 
letzten Jahrzehnte der Saesanidenzeit zurüokgeht, also gleichzeitig ist m it 
der Entstehung des Chazarisohen Reiches. Es ist also leicht begreiflich, wenn 
die späten Redaktoren des K hvatäy-näm aks den Chazarennamen auf die 
Steppenyoiker im allgemeinen übertragen.
Von ausschlaggebender Bedeutung ist dagegen meines Erachtens, daß 
daB K hvatäy-nam ak die großen Einbrüche, die sioh zwischen 515 und 580 
Z. abspielten, den Chazaren zuschreibt. Dieselben Einbrüche wurden näm ­
lich, gemäß den byzantinischen Quellen durch die Saviren ausgesführt. Das 
8t«ht völlig in Einklang damit, daß der Name der Chazaren lau t Mas'üdl 
ö°ch im zehnten Jahrhundert u. Z. nur auf Persisch %azar war, die Türken 
8°llen dafür savir gesagt haben .18 Einerseits aus dieser Tatsache, andererseits 
ungegen aus einigen Angaben der Geographie dos Pseudo-Moses Khorenao'i, 
die ebenfalls die Id en titä t der Chazaren und der Saviren bestätigen, geht 
deutlich hervor, daß die Chazaren und die Saviren naoh 515 oder bereits vor 
d'Rsctn Zeitpunkt wenigstens teilweise identisch waren. In  diesem Zusammen- 
1&nge möchte ich auch die Bedeutung einer Angabe des Moses K alankatvac'i 
Uöterstreichen, gemäß der das monophysitisohe Chorepiskopat 552 wegen der
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chazarischen Einfiille aus Derbend nach Partav , südlich des Flusses K ur 
zurückgezogen werden m ußte .13
Auf das Jah r 559 bezieht sich eine äußerst wichtige Quelle der Geschichte 
der Steppenvölker, nämlich der Anhang d :r Kirchengeschichte Pseudo- 
Zacharias Rhetors, die durch einen amidenischen Mönch verfertigt wurde. 
Man zitiert ihn gewöhnlich unter dem Namen des Pseudo-Zacharias Rhetor. 
In diesem Anhang werden auch die Namen KSR (o: %.s.r) und HRWS  
erw ähnt . 11 Der erste Name kommt in einem K ontext vor, der letzten Endes 
offenbar dem byzantinischen Geschichtswerke des Priskos Rhetor entstam m t. 
Der zweite erscheint hingegen in einer kurzen Notiz aus dem Alexander- 
Roman, die sich auf die Amazonen, bzw. auf die Männer der Amazonen 
bezieht, die hier den Namen HRWS  tragen. Es ist überaus wichtig, daß die. 
Männer der Amazonen hier als Leute m it langen Extrem itäten beschrieben 
werden. Diesen beiden Angaben wurde neuerdings eine außerordentlich 
große Bedeutung zugeschrieben. In  der Buchstabengruppe K SR  glaubte 
man die erste Erwähnung des Chazarennamens gefunden zu haben (ich denke 
an die Etymologien von P a tt l  P e l l io t  und W. B. H en n in g ) , 16 während 
der andere Name: HRWS  wiederholt m it dem Namen der russischen Rös 
in Zusammenhang gebracht wurde. Dabei ging man immer von den Erörter­
ungen Joseph  M a rk w a rts  aus, die er bezüglich dieser Berichte in den »Streif­
zügen« veröffentlicht hatte. M a rk w a rt war nun zuerst der Meinung , 18 daß 
der Name HRW S  im syrischen Text eine Kurzform des Namens der 
herulischen Rosomoni sei. Den anderen Namen, KSR  verband 
M a rk w a r t  m it dem der Akatziren. Später h a t aber M a rk w a rt seine 
Meinung geändert, indem er nun die Buchstabengruppe HRWS  m it dem 
der Rös verband, dessen erste authentische Erwähnung er nunmehr eben in 
dieser Angabe des Pseudo-Zacharias Rhetor erblicken wollte. Diese neue 
Erklärung veröffentlichte er allendings an einem ziemlich entlegenen Orte , 1 7  
was zur Folge hatte, daß man seine neue Erklärung fast durchgängig bis auf 
den heutigen Tag unberücksichtigt läßt, obwohl man neuerdings auch von 
anderen Seiten her zum Schluß gelangt ist, daß sich die Buchstabengruppe 
H RW S  auf die Rös und zwar auf die russischen Rös beziehe.
M a r k w a r t s  Erörterungen in den »Streifzügen« haben die gesamte 
spätere Forschung auf eine entscheidende Weise beeinflußt. Man befaßte 
sich auch seit der Veröffentlichung der »Streifzüge« oft m it den Angaben des 
Pseudo-Zacharias Rhetor, man geriet aber immer aufs Neue unter den E in­
fluß von Markwarts Anschauungen. Ob man sich nun m it der markwart- 
schen Interpretation der beiden Buchstabengruppen KSR  und HRWS  ein­
verstanden erklärte oder anderer Meinung war, übernahm man die Grund- 
einstellung M a r k w a r t s . Man nahm und nim mt auch je tz t allgemein an, daß 
es sich im Falle des Pseudo-Zacharias Rhetor um originelle Aufzeichnungen 
handelt, die der amidenische Mönch, der Verfasser des Anhanges von wohl­
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unterrichteten Gewährsleuten vernahm. Ebenfalls nimmt man — wie M a r k - 
W a r t — allgemein an, daß das Volk der H R W S, d. h. die Männer der Amazo­
nen nicht m it dem Alexanderroman zu verbinden ist, sondern man nim mt 
auf Grund von M a r k w a r t s  Ausführungen stillschweigend an, es gebe gar 
kein Volk m it diesem Namen im Alexanderroman, wir müssen also diese 
Buchfrtabengruppe als Namen eines wirklichen Volkes ansehen. Meines E rach­
tens können wir in Zusammenhang mit dieser Grundbetrachtung nur einen 
wichtigen Fortschritt verzeiohnen. Es handelt sich um eine sehr wichtige 
Beobachtung der sowjetischen Syrologin N. W. P i g u l e v s k a j a ,  die darauf 
hingewiesen hat, daß der Volksname H R W S, der einer byzantinischen Quelle 
entstammt, merkwürdigerweise m it h. r- an sta tt dem zu erwartenden r. h- 
Bnfängt, das regelmäßig das aspirierte griechische im Syrischen wieder- 
gibt.18 Ihrer Meinung nach ist dieser Umstand ein Beweis dafür, daß der 
Name nicht unmittelbar, sondern durch armenische Vermittlung in den 
syrischen Text des Pseudo-Zacharias Rhetor gekommen ist. Das byzantini- 
sohe wird nämlich im Altarmenischen, im Gegensatz zum syrischen Gebrauch, 
durch h. r- ersetzt. Ich möchte dazu nur bemerken, daß das nicht nur 
im Armenischen, sondern auch im Mittelpersischen durch die Lautverbindung 
t- wiedergegeben wird, und meines Erachtens sind eine ganze Reihe von 
Argumenten dafür anzuführen, daß die Vermittlung auch im Falle des ami- 
denischen Mönches tatsächlich durch das Mittelpersische gegangen ist. Die 
Zwei wichtigsten einschlägigen Beweise sind: 1 ) daß sämtliche geographischen 
Namen des Anhanges die Formen aufweisen, die im Mittelpersischen geläufig 
8>nd, 2) daß die Schreibfehler, die sich in den einzelnen Formen bei Pseudo- 
Zacharias Rhetor befinden, offenbar hervorgegangen sind aus dem doppelten 
oder mehrfachen Lautwert der Pehlevi-Buchstaben des Originals, wahrend 
sie sich weder auf Grund des Griechischen, noch des Armenischen erklären 
lassen . 18 Aus diesen Umständen ergibt sich also notgedrungen, daß der ami­
denische Mönch aus einem Pehlevi-Original geschöpft hat, das seinerseits 
eine byzantinische Vorlage haben mußte. Das ist aber auch leicht begreif­
lich, wenn wir bedenken, daß Amida sich an der Grenze zwischen Syrien 
Und Persien befand, wo monophysitische Syrier mit nestorianisohen Syriern 
und Persern in ständiger Berührung lebten.
Was nun den Ursprung des Namens HRWS  betrifft, so müssen wir 
darauf hinweisen, daß die Amazonen auch in einigen Varianten des arabisch- 
Persischen Alexanderromans Frauen eines Volkes m it langen Extrem itäten 
sind, und dass das unbewaffnete Volk mit den langen Extrem itäten bereits 
in der' alten Version ß des griechischen Alexanderromans erwähnt wird. 
Es gibt aber scheinbar einen Unterschied zwischen dem, was Pseudo-Zaoharias 
Rhetor und was die alte griechische Version des Alexanderromans über die 
Männer m it den langen Extrem itäten berichten. In der griechischen Erzählung 
Und bei Dinawarl heißt von diesen Leuten, daß sie rötliche H aare haben,
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während Pseudo-Zacharias nichts davon zu wissen scheint. Dafür gibt er 
aber den Namen dieses Volkes an (H R W S ), der andererseits in der griechi­
schen Vorlage fehlt. Das ist aber nur ein scheinbarer Unterschied, und die 
zwingende LöBung liegt auf der Hand: im Mittelgriechischen heißt nämlich 
»rötlich, m it rötlichen Haaren« eben qovoioq ( < l a t .  rusaeua) . Die Überein­
stim m ung ist also unbestreitbar und es ist klar, daß es sich hier um ein geradezu 
fatales Versehen von M a b k w a b t  handelt, dem diese alten Angaben völlig 
unbekannt geblieben sind. Der Name H R W S  bezeichnet also gar kein wirk­
liches Volk, sondern es handelt sich einfaoh um die »Rötlichen«, wobei nur 
noch gefragt werden kann, ob dieser Name von einigen Lesern auch mit 
dem Namen des in Byzanz immer allbekannten biblischen Nordvolkes 'PwQ 
~ t iT i  kontam iniert wurde .20 Was nun die hier vorgetragene Lösung und 
vor allen Dingen die Annahme einer Vermittlung aus dem Griechischen durch 
das Mittelpersische betrifft, so möchte ich nochmals an T h e o d o b  N öldekes 
Beweisführung erinnern, nach der die syrische Übersetzung des g riech isch en  
Alexanderromans ebenfalls auf Grund einer mittelpersischen Vorlage ver­
fertigt wurde .21
Die Buchstabengruppe E S R  (o: %-S.r) h a t meines Erachtens ebenfalls 
nichts m it den Chazaren zu tun, sondern geht offenbar auf ein *a%asir < 
’Axartig-, oder aber auf ein *%osiT <  ä ö t fip- zurück .22 Ich möohte nur 
ganz kurz erwähnen, d a ß  die syrische U raprungSB age der Bulgaren, in 
d er  das eponyme Bruderpaar Bulgarioa und X azorig  erscheint, ebenfalls 
durch mittelpersische Vermittlung auf das griechische Original zurück­
geht, denn Bulgarios ist eine byzantinische Namensform, während X aza- 
rig  eine rein mittelpersische Namensform darstellt .23 Diese Sage kann 
übrigens nicht vor der bekannten Westwanderung der Bulgaren entstan­
den sein, wie das neuerdings von W. H aussig  und F. Ai/thbim angenom­
men wurde ,21 da auf letztere in der Sage, bekanntlich unmißverständlich 
hingewiesen wird.
Dagegen befinden sich wiederholt authentische Angaben über die 
Chazaren in der Geschichte des armenischen Feldherrn Sm bat Bagratuni, 
die deshalb von besonderer Bedeutung sind, weil sie zusammen mit den 
byzantinischen Quellen der frühen westtürkischen Gesohichte, sowie mit den 
umfangreichen und besonders wertvollen Erzählungen desMoses Kalankatvac'i, 
die auf Augenzeugenberichte zurückgehen, deutlich beweisen, daß die Chazaren 
naoh 570 und auch später, naoh den byzantinisch-persischen Kämpfen unter 
Herakleios und Khosrav dem H., dem westtürkischen Chagan botmäßig 
waren. Diese armenischen Angaben sind bis auf einige allbekante Zitate aus 
M a rk w a rts  verschiedenen Arbeiten sowohl D u n l o p , als auch fast allen 
neueren Bearbeitern der Chazarengeschichte unbekannt geblieben. So erklärt 
sich z .B .,  daß D t o l o p  in der Geschichte des Salmän und des 'Abd al-Rahmän 
ibn R ab i'a  al Bahill die verdächtige Tradition des Saif bevorzugt,26 obwohl
272
BEMERKUNGEN ZUR GESCHICHTE DER  CHAZAREN 245
sie bereits von Wellhausen als nicht authentisch erwiesen worden ist und 
Wellhausens Schlußfolgerungen auch durch die armenisohen Quellen vollauf 
bestätigt werden.20 Die Ereignisse der chazarischen Einfälle nach Albanien 
zwischen 650 und 715, die wir ebenfalls durch die armenischen Quellen ken- 
nen, sind D itnlop und der neueren Forschung ebenfalls unbekannt geblieben. 
Was die großen, dreißig Jahre lang anhaltenden arabisch-chazarisohen 
Kämpfe betrifft, so werden die armenischen Quellen von D iinlop eben­
falls nur gelegentlich angeführt. Er behandelt aber auch die einschlägigen 
syrischen und byzantinisohen Quellen auf eine wenig befriedigende Weise, 
da ihm unbekannt geblieben ist, daß Theophanes und Dionysios Tellmahrensis, 
bzw. Michael Syrus und Barhebraeus, sowie der christlich-arabische Schrift­
steller Agapios diese. Kämpfe auf Grund einer gemeinsamen Quelle besohrei- 
hen.*7 Daduroh entstehen wichtige Liioken in Durlops Darstellung, die nur 
teilweise dadurch gutgemacht werden, daß er die sekundären, aus byzanti­
nischen und arabischen Quellen herrührenden hebraisohen Angaben der 
Chazarengeschichte eingehend besprioht.
Für den Zeitabschnitt, den wir von der ganzen chazarischen Gesohichte 
am besten kennen, von 715 bis 740 u. Z., wurden vor allem die uns zurVerfügung 
stehenden armenischen und auch die syrischen Quellen weder durch Dunlop 
n°ch duroh andere über M a r k w a r t  hinausgehend auf eine befriedigende Weise 
verwertet. Das h a t zur Folge, daß m an auf die Möglichkeit der U nter­
scheidung zwischen den verschiedenen Volkselementen des Chazarischen 
Äeiohes verzichten mußte, während aus einer systematischen Konfrontierung 
^er armenischen, syrischen und arabisoh-persischen Quellen deutlich hervor- 
g^ht, daß das Chazarische Reich neben vielen, unter anderen auch finnisoh- 
Ugrisohen Volkselementen aus drei wichtigen Komponenten bestand: 1 ) aus 
den eigentlichen Chazaren savirischen Ursprungs, deren H aup tstad t Bai an gar, 
8,idlioh des Flusses K um a war, 2 ) aus kaukasischen Hunnen, südlich der 
Chazaren und aördlioh von Derbend an der K üste des Kaspischen Meeres, 
deren Herrscher in den arabischen Berichten den Namen Safoib Bai angar 
k'ägt, 3) aus den westtürkischen Oberherren der eigentlichen Chazaren, deren 
H auptstadt Ätil, die Residenz des Chagans, also des Vertreters der West- 
^ürlcen war.
Eine zweite Folge der lückenhaften Bearbeitung der Quellen ist, daß 
man den W ortgebrauch der arabischen Quellen über die chazarische Gesohichte 
^is auf den heutigen Tag unbeachtet ließ, indem man sich vorstellt, daß 
C1"' Araber zwischen dem Namen türk und chazar überhaupt keinen U nter­
schied machen. Nun ist das aber ein Irrtum . Aus einer systematischen Ver­
z i e h u n g  der verschiedenen arabischen und armenischen Parallelberichte 
geht deutlich hervor, daß die große Mehrheit und zwar vor allen Dingen die 
S teren Quellen fast ausnahmslos Türken und Chazaren immer genau unter­
scheiden .28
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Ich hoffe, daß diese flüchtigen Konturen meineB Gedankengangs aus­
reichen, die Aufgaben und die Schwierigkeiten unserer Chazarenforsohung 
gewissermaßen anzudeuten. Ich glaube, es geht sohon aus diesem knappen 
Überblick ziemlich klar hervor, daß wie Bonst in der Philologie, auch bei der 
Chazarenforsohung die dringendste Aufgabe gerade die solide Bearbeitung 
der einzelnen Quellengruppen ist, als unerläßliche Grundlage für die spatere 
synthetische Zusammenfassung der gesamten Geschichte der Chazaren. Die 
Chazarenforsohung steht noch immer im Bannkreis des großen Philologen 
J. Makkwabt, der als letzter imstande war, die vielsprachigen Quellen der 
chazarischen Gesohichte zu überblicken und philologisch zu bearbeiten. 
Besonders nach dieser Vorgeschichte ist unsere Forschung meines E ra c h te n s  
verpflichtet, bei der weiteren Arbeit denselben Btrengen p h ilo lo g isch en  
Maßstab anzulegen.
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So finden wir diese Beschreibung der Am azonen in der K lim enbeschreibung 
des Agapios (ed. VaSiu e v , S. 182). Auoh hier werden die Männer der Am azonen als ein 
besonderes Volk des sechsten K lim a beschrieben. Nach Agapios sind es aber die burjün, 
also die Bulgaren, die als M&nner der Am azonen auftreten.
D agegen bilden die Am azonen und ihre Münner, die H unnen ein einziges Volk 
,n der Syrischen Alexanderlegende (ed. Budge, S. 263). Sic werden hier als blauäugige 
Sunn en  beschrieben.
D ie  Am azonen und ihre M änner beschreibt auch Dinawari (ed. Guiroass, S. 39) 
1̂® ein einzigeB Volk. Bei ihm  werden aber R ötlichkeit und rotes H aar (um m a m in al-näa 
'.«mir al-ßlw dn w a-fuhb) a ls w ichtigste K ennzeichen der M änner der Am azonen an- 
8egeben. E in  besonderer N am e für dieses Volk wird nicht angeführt. Dinawaris Angabe 
erweist sich dadurch als besonders wichtig, w eil sie die Verm utung nahelegt, daß sich 
na griechischen Original für »rot, rötlich« das W ort tforiaiat; ’rot’ befand, das von Dlna- 
'vari richtig übersetzt, in der Pehlevi-Q uelle d.es Pseudo-Zacharias dagegen als E igen­
name em pfunden und daher unter W eglassung der Endung -ioi einfach als H R W S
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(o : h rü a )  tranaliteriert wurde. Daß der Verfasser der Syrischen Legende und Agapios 
an sta tt der ihnen w oh l unbekannten  H R W S  die H unnen  und die burjän  se tzten , ist- 
le ich t begreiflich, es fä llt  aber dabei auf, daß der Verfasser der Syrisohen Legende die 
Besohroibung der M änner der Am azonen als blauäugige L eute ganz unpassend a u f die 
H unnen übertragen hat. W ie wir unten sehen werden, g ib t es eine ganze Reihe von 
A ngaben, die d iesen  Schluß a ls zwingend erscheinen lassen.
Vor allen D ingen m üssen wir aber die Frage beantw orten, ob wir in  diesem  Volke 
nicht ein wirkliches Volk zu erkennen haben. D ie Angabo des Pseudo-Zacharias, noch 
der die M änner der Am azonen derm nßen lange E xtrem itäten  habon, daß sie  von Pfer­
den nicht getragen w erden können, zusam m en m it den anderen A ngaben über ihre 
blauen A ugen, bzw. rötlichen  Zügen, konnte näm lich gegebenenfalls auch a u f ein wirk­
liches Volk bezogen w erden. Wir besitzen  viele m uslim ischen und nichtmuslimiBchen 
A ngaben, nach  denen die nördlichen Völker des fünften  und seohBten K lim as als röt­
lich  bozeiohnet werden, und es fohlt auch keinesw egs an  A ngaben über Völker m it lan­
gen E xtrem itäten , ja ü b er Bolche, die von  Pferden n icht getragen w erden können (vgl' 
U aekw akt: B alt. M onatssohr., loc. oit.). Diese V orstellung von  den  rötlichen Zügen 
der N ordvölker, d ie bereits zu den Topoi der griechischen ethnographischen L itera tu r 
gohört, beruht lo tzten  E n d es a u f unm ittelbarer B eobachtung und kom m t o ft  auch io 
den m uslim isohen K lim a-T afeln und genealogischen Verzeichnissen vor.
D ie  M öglichkeit besteh t also scheinbar, daß die G eschichte des rötlichen Volke® 
in den zitierten  Versionen des Alexanderrom ans, bzw. in  der A lexanderlegende, ebenfalls 
hierher gehört, und daß das H R W S  des Pseudo-Zaoharias R hetor, obw ohl es z u s a m m e n  
m it anderen W undervölkem  des Alexanderrom ans genannt wird, die w irklichen röt­
lichen  Völker des N ordens, also kem e W underwesen bezeichnet. Sei es aber, daß man 
diese Lösung versucht, oder aber auoh daß m an H R W S  a ls einen besonderen Volks­
nam en betrach tet, der m it »rot« n ich t zu verbinden ist, oder w enn m an H R W S  als 
Ä q uivalen t vom  bib lischen 'P äq  betrachtet, darf m an nioht vergessen, daß alle  diese 
L ösungen erst dann in B etracht kom m en, w enn Bioh der N am e H R W S ,  bzw . »die R öt­
lichen« in  den  a lten  Vorsionen des Alexanderrom ans nirgends belegen läß t. D ie natür­
lichste  Erklärung deB N am ens H R W S  is t  näm lich — im d das is t  prinzip iell w ichtig — > 
daß es zusam m en m it den  anderen bei Pseudo-Zacharias genannten N a m in  von  Wunder- 
völkorn irgendeiner Version des Alexanderrom ans entstam m t.
N u n  kom m t aber der N am e und die Beschreibung dieses rötlich  gefärbten, blau­
äugigen Volkes, zusam m en m it dem jenigen der Am azonen und der auoh bei Pseudo- 
Zaoharias genannten Sohwarzen Völker tatsächlich  in  einer der ä ltes ten  Versionen des 
Alexanderrom ans vor. W ir können selbst d ie W eise beobachten, w ie das rötliche, blau­
äugige W undervolk des R om ans infolge einer In terpolation  zu N achbaren der Amazonen 
geworden ist.
D iejenige F on n  dos R om ans, in der die »Rötlichen« und die Am azonen Nachbarn 
geworden sind, gohört zu  R ezension a des Rom ans die daduroh gekennzeichnet wird, 
daß der gToßo W underbrief des ü .  B uches (II, 2 3 —44) in  ihr gänzlich  fehlt, während 
III, 17 in stark interpolierte Form  erscheint (R . M e r k e l b a c h ,  Die Q uellen des griechi­
schen Alexanderrom ans: Zetomntn., H eft 9. M ünchen 1054, SS. 98 — 101). D ie interpolier­
ten  T eile  entstam m en einerseits K app. 32, 33, 3 6 —44, deB z w e i t e n ,  a n d e r e r s e i t s  
K ap. 28 des dritten  B uches. D iese Rezension un terliegt neben der lateinischen Über­
setzu ng  des Leo und dom  Syrischen A lexanderrom an auch der A lexandergeschichte des 
Firdausi (ed. M o h l, V , 199ff), dessen Quellen arabische Bearbeitungen einer Pehlevi- 
Ü bersetzung deB griechisohen Originals waren (bo schon N ö l d e k e ,  Bcitrilgo zur G e sc h ich to  
dos Alexanderrom ans: Denkschriften der kaiserlichen Akad. d. W iss., P hil.-h ist. Klasse. 
W ien. X X X V III, 1890, SS. 49 —52). Firdausls Version zeigt allerdings einige kleinere Ab-
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Weichlingen gegenüber Leo und dem  Syr. Rom an, die aber für uns von großem  Belang  
sind.
Bei Firdausi finden wir zuerst, übereinstim m end m it Leo i n ,  17 die A bschnitte  
I. II, III, V (nach P fisters E inteilung in soineT Leo-Ausgabe), dann folgt aber in Leo 
und Syr. sohon die Interpolation aus H , 32 und 33, ferner die Beschreibung der H im an- 
topoden (vgl. IH , 28) und 36, sowie 38. N ach der Beschreibung der W ildesel, des Phoenix  
und der sp rü h en d en  Vögel (II, 40) folgt erst die N ysa-E pisode aus H I, 28 und  
weitere A benteuer in Prasiake, schließlich die G eschichte des rinderversohlingenden  
Drachen. N ach diesen A bschnitten fo lgt im Syr. eine lange Interpolation, die eben­
falls eine grieohisohe Vorlage hat ( N ö l d e k e ,  op. c it., SS. 2 1 —22): A lexanders R eise  
nach China und seine RüokreiBe. E rst danach geht Syr. zu der K audake-E pisode (HI, 
18 —24) und zur Gesohiohte der Am azonen (IH , 25 — 27) über. E tw as anders verfährt 
Firdausi, der naoh HE, 17, V sofort zu der Beschreibung der H im antopoden übergeht. 
Dann folgt bei ihm  die G eschichte deB rinderversohlingenden Draohen und die N ysa-  
Episode. D arauf geht aber FirdauBi — und das ist fü r uns von großer B edeutung — 
sofort zur G eschiohte der Am azonen über. E rst nach den Am azonen werden bei ihm  
ihre w estlichen, rötlichen Nachbarsleute beschrieben. Der Weg zu der Am azonenstadt 
führt auch nach  ihm  durch das Land der Schwarzen (cf. die Sohwarzen Volker bei 
■P8--Zaoharias, ferner IH , 27).
D ie IJrsacho der U m stellungen bei Firdausi ist leicht ersiohtlich: seine Quelle 
VcrBetzte d ie K andake-G eschiohte (H I, 1 8 —24) nach W est-Afrika, diese E pisode wird 
»Iso bei ihm  im  Zusammenhang m it Alexandere Reise nach dem  W esten sohon früher 
(eUva LU, 6) erzählt. E s entstand daher eine unm ittelbare Verbindung zwischen dem  
m terpolierten K ap . IH , 17 und der G eschichte der Am azonen (IH , 2 5 —27). Firdausls 
Quelle hat also einerseits die K andake-E pisode vorwoggenom m en, andererseits aber 
auch die N ysa-E pisode und die G eschichte der Am uzonen vor die Interpolationen aus 
^ ÜPP- n ,  33 und n ,  39 (der Zug zum  Lebonsquell) gestellt. D iese U m stellungen verur­
sachten dann, daß die Am azonen und die rötlichen R iesen im  T ext nebeneinander  
8eraten sind. E in  nächster Sohritt. war, daß m an die rötlichen R iesen m it den Am azonen  
M änner derselben verband. D ie Lebenaquell-Episode wiTd von Firdausi, zusam m en  
Hut der G eschichte der Errichtung des Erzw alles gegen Gog und Magog gem äß seiner  
n>us]imischen Quelle vorgetragen, die diese E pisoden natürlich auf Grund von Sum  18 
^ h a n d e lt h atte .
Die m uslim ischen Bearbeiter der Alexundergesohiohte konnten übrigens die a lte  
Vorstellung vom  Am azonenland am ThermodonfluO (IH , 27) in der N ähe des K aukasus 
Und von A loxanders W all im  K aukasus n icht boibolialten. Naohdem  näm lich die Araber 
('p,i K aukasus erreicht hatten und fiioh überzeugen konnten, daß die F estungen von  
Derbend der Beschreibung des W alles im Koran nicht entsprechen, verschob sich  diese 
Vorstellung teilw eise nach M ittelasien (vgl. Tabari, I , 266Ö und Sallam s Reisebericht: 
Massignon: A nalecta B ollandiana L X V IH , 1950, SS. 253— 254), teilw eise nach dem  
^orden ins Ural-Gebirge. Infolgedessen erscheinen aber auch die R ötlichen und die 
iltur°«oiTai, zusam m en mit den sonstigen W underwesen des Rom ans (vgl. Maqdisi, 
*̂1- H uaiit , II , SS. 207 — 9) w eit im  Oßten in der N ähe des W alles von Gog und Magog. 
“Puren dieser neuen Vorstellung sind sow ohl bei Firdausi a ls auch bei v ielen  muslimi- 
Srhen Autoren zu beobachten.
E ine in teressante E inzolheit in Firdausls D arstellung der Am nzonengeschichtc  
’81, daß er gegenüber allen anderen Bearbeitungen des RomanB auch den N am en der 
Am nzonenstadt m itteilt, und zwar in der Form H R W M ,  dio er m it den M akedonen- 
»mmen ÄJVA/ reim en lässt. Der N am e H R W M  ist bis jetzt völlig  ungeklärt. Aus dem  
■esagten goht aber m it großer W ahrscheinlichkeit hervor, daß er in  seiner Quello die
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Form  f J / ,  verschrieben für für die M änner der Am azonen gefunden und au f diese
W eise verw erte  bat.
F irdausls D arstellung w urde in  Beinen H auptzügen  von  N izam i übernom m en, 
er verw end ete  aber — w ie er selbst angibt — auch andere Versionen des A lexander­
rom ans, un ter  denen sich  auoh Pehlovi-Veraionen befanden (vgl. E. 3 . EepTejibC, 
PoMaH 06 AjieKcaHflpe. M oskva —Leningrad 1948. S. G3). E r  lokalisierte die Amazonon- 
gesohiohte in  T ran sk n u k n sio n , also in  der N äh e seines H eim atlandes. N ach  ihm  war 
H R W M  der N am e der aserbaidschanischen S tad t Barda'a, und N uschabe die Königin  
dieser S ta d t und der A m azonen. Nizttm l verbindet aber auoh die K andake- (bei ihn* 
QaidBfa, nach  Firdausi) und die Am azonengeschiehte. E s  is t  nun recht in te ressan t, 
daß er im  6 . T e il seiner E rzählung von  einem  E infall der R ussen nach Barda'a e rzäh lt. 
A lexander e ilt  aus China über die K iptsohakisohe Steppe zur H ilfe  seiner Freundin 
N uschabe herbei. Im  sechsten  Zusammenprall tr itt  v o n  russischer Seite ein  rötlioher 
B iese  hervor, m it e inem  H aken  bew affnet und m it einem  H orn auf seinem  Stirn. D>e 
v erk leidete  Sk lav in , d ie vom  chinesischen Chakan Alexander geschenkt w urde, fich t mit 
dom  roten  U nw esen, fä llt  aber in G efangenschaft und wird nur m it M ühe gerettet.
Man erklärt diese E pisode bei Nizttm l a llgem ein , indem  m an a u f die vielerörterte 
russische Zerstörung v o n  B arda'a in 943/4 u. Z. (V- Minorsky , A  H istory  o f Sharvttn 
and D arband. Cambridge 1958. S. 62), von  der Ni?(Lmi gewiss gut unterriohtet war. 
W ie aber aus dem  oben G esagten ersichtlich ist, handelt es sich um  m ehr: das rötliche 
U nw esen des N izBm l ist kaum  von den roten B iesen  des B om ans U , 33, sow ie von  den 
H R W S  des Pseudo-Zaoharias zu trennen, die ebenfalls überaus lange E xtrem itä ten  
haben. A lle  diese Beschreibungen gehen le tzten  E ndes zw eifellos auf H , 33 zurück, 
dem  es sich  um  riesenähnliohe, rötliche W esen handelt, die zusam m en m it vier E llen 
hohen, haarlosen, m it L öw enhäuten um gürteten L euten  waffenlos, nur m it Stöcken  
über das m akedonische H eer herfielen.
B esonders interessant ist, wie Nizäm I den N am en H R W S  seiner Quelle a u f die 
B ussen  überträgt. E r wurde sow ohl vom  B om an, als auoh von  den Ereignissen des 
historischen E infalles der B ussen inspiriert, und die Identifizierung der H R W S  m it 
den  B u ssen  lag  für ihn  in  der Tat a u f der H and. Auoh das M otiv der Errettung des 
M ädchens aus den H änden des U nw esens ist n ich t froi erfunden: nach H , 33 führen 
die M akedonen dem  U nw esen  ein nacktes Mfidohen zu, das nur m it gToßer Mühe seinen 
H änd en entrissen werden kann.
W as das A lter  der V orstellung von den rotlioben U nw esen im  A lexanderrom an 
betrifft, so m uß vor  allem  darauf hingewiesen werden, daß K ap. 33 des großen Wunder- 
briefes ursprünglich zur B ezension ß  (y) dßS B om ans gehört h atte  (Merkelbaoh, op. oit., 
S. 98), un d  daß die rötlichen U nw esen bereitB in  der a lten  armeniBohonÜ bersetzung des 
B om ans (ed. Venedig, S. 41) genannt werden, der im fünften  Jahrhundert u. Z. verfertigt 
wurde (Mebkblbaoh , op. cit., SS. 64 — 65). L etzten  E ndes gehen die fabelhafton Aben- 
tauer dieser A bschn itte a u f die Erzählung der Alexanderhistoriker über den Bückzug  
des m akedonischen H eeres aus Indien  durch die gedrosischo W üste zurüok (vgl. A- 
Au s fe l d , D er griechische Alexanderrom an. Leipzig 1907, SS. 1 6 8 —172).
D iese  Lösung des H R  TTS-Problems habe ich  in  kurzer Form  bereits in  Antik 
T anulm ányok [Studia A ntiqua] V  (1958) SS. 251 — 253: K özépperzsa eredetű szír tudó­
sítások [Sur quelques rapports Byriens d ’origine pehlevi Bassanide] vorgeBohlagen, wo 
ich  auch a u f die P ehlevi Verm ittlung hingewiesen habe. Im  H inblick au f die große 
W ichtigkeit dieser Angabe hoffe ich a u f dieBes Problem  bald ausführlich zurückkommen 
zu kőim en.
11 N o ld e k e , op. oit., SS. 11 — 17.
-1 V gl. K . Czeq léd y : A ntik Tanúim . V, S. 253.
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1. In the introductory part of t lu; inscription of Ton Yuquq, in a passage 
which speaks of the rebellion of the T'u-cluich interned on the Chinese frontier, 
a'id of the setting up of the second Eastern T ’u-chüeh empire (T 7 ), mention 
ls made of two geographical names, Coyay-quzl, and Qara-qum. According to 
the inscription the terms Coyay-quzl and Qara-qum, denote the place in which 
the rebellious tribes of the T ’u-chüeh, after leaving Chinese territory in 682 
A- D., rallied together, and Qutluy, the leader of the rebellion, reorganised 
the tribal confederation of the T ’u-chiieh, assuming, as a designation of his 
newly acquired position, the name Eltcrig qayan.
I t  was only after the occupation of Coyay-quzl and Qara-qum that the 
I u-chuch could entertain the plan of occupying the wooded mountains 
ütiikiin as well, this ancient Turkish homeland hallowed by the spirits of 
the air and water, in the region of the Khangay mountains, where the cave 
°f the spirit of the Turkish ancestors and the place of the cult of Mother 
Karth lay . 1 The date for the reoccupation of Ötükan was fixed by Ton Yuquq, 
the wise councillor of the new kaghan. He led the T ’u-chüeh to the n o r t h  
through the region of the river Kök Üng (T 15: «Kök Öngiig yoyuru ötiik&n 
IJiSyaru udizlim : Indem wir den Kök Üg[üg?] hinaufwateten, führte ich 
8>p zura Ütükán-Bergwalde»; Thomsen: ZDMG LXXVIII, p. 164).
All this shows clearly th a t Coyay-quzl and Qara-qum were somewhere 
between the Chinese limes, that is, the great bend of the river Huang-ho, 
and the Khangay mountains, but it has so far been impossible to ascertain 
their exact geographical location. The only inference we can draw from the 
Way iii which the inscription is phrased is th a t the two names denote places 
111 the same region (T 7: «Öoyay-qitz'inui Qara-qumiy olurur dr I i mil : Wir 
besassen [Im Sinne von residieren und beherrschen] den Platz Schwarzsand 
[der Nordscite des] Coyay-Gebirges»; Coyay-quzinln : instriun.!).- Neither 
have we been able to decide which of the two readings of the river’s name 
18 the right one: Kok Ötig, or Kök Öngiig Kök Öngig,3 and which of the 
s°veral rivers (Tüi-yin youl, Qara qujir, Tayaca-ym youl, Onggi-yin youl) 
having their sources in the southern part of the Khangay mountains this
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name denotes. Inspite of this uncertainty it is ovon today a commonly a c c e p t e d  
opinion, th a t C'oyay-quzi and Qara-qum were north of the Gobi desert, on 
the southern slopes of the Kliangay mountains, and that Kök öng was the 
ancient name of one of the rivers known today as the Tiii-yin youl, Qara- 
qujir or the Onggi-yin youl:' These assumptions seem to square with the 
fact th a t the T ’u-ehüeh marched from the south for the occupation of ötükiin, 
and also with th r fact th a t the name öliliän, as some of our sources attest, 
denoted those parts of the Kliangay mountains which lay west of the Orkhon 
river, or, as other evidence seems to indicate, the whole of the Kliangay 
range .5 We must not, however, forget that without ascertaining the exact 
geographic positions of Uoyay-quzi and Qara-qum, it is impossible to tell ta 
which of the rivers in the region between the bend of the Huang-ho r i v e r  
and the Khangay mountains the name Kok Öng was originally applied.
In the inscription of Kiil Tegin we find, instead of the name ûoyay- 
quzi, yet in the same connection, that is, denoting a place in the south, the 
name C'oyay-yU. Already Thomsen rendered the meaning of the word yiS, 
on the basis of modern Northern Turkish usage, as ’montagne boisée’.® 
Recently A. von Gabain took yiS as the antonym of yazï, ’plain’, and s u g g e s t e d  
’Gebirgsweide’ as its meaning (IS  6 —7 : vbiriya Coyay-yU tiigiiliin yazï qonaÿin •' 
Ich will mich im Süden ansiedeln, jedoch nicht im Covay-Bergwalde, sondern 
in der Ebene» [Thomsen] ) . 7
The name Qara-qum also occurs in the Uygliur inscription of Öine-usu 
(N  8 ) — unfortunately, in a fragmentary context — when it is stated that 
it was after «crossing Qara-qum» («Qara-qum a$m'i£ . . ,i>) th a t the hostile 
army escaped the kaghan .8
We also have another occurrence of the name of the Koh öng river in 
the inscriptions, yet with a similar uncertainty as to its connexion with the 
context. The only certainty we may have is th a t the march here r e f e r r e d  
to  was not from the south to the north but had the reverse direction, a n d  
th a t mention is also made of a waterless desert of seven days’journey (II SE' 
«[— Köl:-] Öngtig yoyuru sii yor'ip tuiili kiinli yeti ödäSkä subs'iz kätdim ■ 
J ’avançai avec l’armée en nous frayant le chemin par [Iittéralment: en piéti­
nant] le [K.Bk-] Üngiig et traversai, en sept jours et nuits, le [desert] aride») '1'
It is remarkable that, in both passages of the inscriptions, the e x p r e s s i o n -  
yoyuru is used in connection with the river Kok öng. In the various Turkish 
languages the word yuyur- has the meaning ’to knead’, ’to  tread ’. In his 
first translation Thomsen rendered it as «frayer le chemin (piétiner)» and in 
his second as «hinaufwaten» .10 F is first translation is based on the n o t i o n  
th a t the T ’u-chiieh, in the course of their march, had to cross the Kök öng, 
and that there were some natural obstacles to their crossing . 1 1  This would 
account for the use of the verb yayitr- in relation to the crossing. This explana­
t i o n ,  however, is obviated by the fact that the headwaters o f  the rivers flow-
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Uig down the southern slopes of the Kliangay mountains are more like mountain 
brooks than rivers and even their lower reaches are too shallow to make 
crossing them really difficult. I t  would be equally hazardous to argue for the 
rendering «hinaufwaten», th a t is, the assumption that the T ’u-chueh made 
their northward passage by wading in one of these smaller rivers.
2 . The uncertainties attaching to these details in the T ’u-chiieh inscrip­
tions cannot be dispelled by the parallel Chinese records either, although the 
latter also report in detail about the rebellion of Qutluy and tell us tha t the 
I”u-chueh, after the rebellion of Qutluy Eltcris, first went to the region 
°f Hei-sha, th a t is, ’Black Sand’, more precisely: to Hei-sha ch’eng, the ’City 
of the Black Sand’. F. H irth, who first referred to these Chinese sources, 1 1  
convincingly argued th a t Qara-qum ~  Black Sand, in the T ’u-clnioh inscrip­
tions, is identical with the Hei-sha ~  Black Sand, mentioned by the Chinese 
1,1 the same connection. H irth  also made the very significant statem ent that, 
taking a passage from the local chronicle of the city T a-t’ung-fu, it is possible 
to determine more exactly the location of Black Sand : it lay northwest of 
the city T a-t’ung-fu of our time, in the northern vicinity of the great bend
the Huang-ho, near the northern slopes of the Yin-shan m ountains . 111
However, the further assumptions which H irth builds up on these 
''^cognitions are less convincing. Thus, in his opinion, the name Black Sand 
denotes not only the sandy steppe at the northern slopes of the Yin-shan 
foun tains but, in fact, the whole of the Gobi desert. 11 Although Hirth failed 
t° produce arguments for his assumption th a t the name Black Sand, also 
'n other available sources, referred to the whole of the Gobi desert (Sha-mo), 
his opinion has continued to influence practically all the subsequent investiga­
tions, and his theses are mainly responsible for the still prevailing assumption 
that the T ’u-chiieh, after the rebellion of Qutluy and Ton Yuquq, marched 
directly through the Gobi desert to a place in the southern vicinity of the 
Khangay mountains.
3. It is, therefore, a task of great importance, from the viewpoint of 
both the aforesaid geographical problems and the whole history of the T ’u- 
chiieh, to ascertain the exact location of C'oyay-quzi. In view of the fact that, 
according to the witness of T ’u-chiieh inscriptions, C'oyay-quzi and Qara-qum 
'vere situated in the same territory, the most natural solution would be, 
1 we succeeded in identifying the name C'oyay-quzi as belonging to  the gco- 
f^aphical nomenclature of the Yin-shan region. This, in fact, seems to be 
Possible. We have an apparently decisive argument to prove th a t the name 
,>nyay-quz:i had reference not only to the vicinity of the Yin-shan mountains 
hut actually denoted the Yin-shan itself. The argument is simply this: the 
llleaning of the name C’oyay  is the same as tha t of the name Yin. The mcan- 
lng of the noun yin is namely ’north slope, shady, shade’, and ’shade’ is also 
the meaning of the word coyay.
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Already Thomson laid down the foundations for tin’s interpretation of 
th e  name Coy ay  when, in the vInscriptions», in connection with this name, 
he referred to the word (ChagJ coya , ’shade ’ . 13 However, since the a g re e m e n t  
between the word coya and the name Coyay  is not complete, Thomsen’s 
explanation in this form has not proved full}’ convincing . 10 Later, however, 
when J . Deny, in his study of the words with the suffixes -ay, -ey, took up 
again, among others, the problem of the word coya, he found th a t this word 
also occurs in its .subsidiary form ascoyay  (Osm.: Mcninski I I 1, p. IGT7: j  _>r 
’um bra ’ ) . 17 — This makes it possible th a t we a ttribu te  the meaning shade’ to 
the name C'oyay also, th a t  is, a meaning which is the precise equivalent of 
the Chinese yin.
As to the explanation of the word quz in the name Coyay-quzi, this 
was also a difficult problem at the time when the «Inscriptions» was written. 
However, since the publication of Kasgari’s dictionary , 18 we know th a t the 
meaning of this word is maqruiwala l-fibal : th a t part of the mountains 
which is never reached by the sunsliine». Both members of the name Coyay 
quzi were originally appellatives, hence their meaning: 'the northern side of 
the Shade M ountain’. The obvious reason for the giving of the name Yv>" 
shan : ’Shady M ountain’, in Chinese, lies in the fact th a t  these mountains 
were in the northernmost part of the Chinese Empire. The fact th a t the Turkisi\ 
name is a translation of the Chinese name does not pose difficulties if we 
consider th a t nomadic peoples, thus the major part of the T ’u-chiieh also, 
lived for centuries in the vicinity of the Chinese limes and so they became 
Chinese, to a great extent, in their language too.
I t  follows from the foregoing th a t there is complete agreement, both 
in linguistic and in geographical matters, between the Turkish and Chinese 
data. Black Sand, as we have alrad}' seen, lay a t the northern side of the 
Yin-shan. The Turkish inscriptions assert precisely this when they relate 
th a t the T ’u-chueh, after the rebellion of the kaghan Qutluy Elteris and Ton 
Yuquq, settled down «in Black Sand a t the northern side of the Shade 
M ountain (Coyay-quzim n Qara-qumiy)».10
Thus tho T ’u-ehiieh, contrary to the general view, had more than  two 
homelands: one was in the region of the great bend of the Huang-ho river, 
a t the time of the Chinese supremacy, the other in the neighbourhood of 
Otiikiin, in the period of their independence of Chinese rule, and also a third, 
on the southern borders of the Gobi Desert, in the northern vicinity o f  Yin- 
shan. The Chinese sources20 use two names to denote the capital of the third 
homeland. The first is: the City of the Black Sand, and the other: the Southern 
Court of the Barbarians.-1 As the latter name by itself shows, the T u-chiieh. 
also in the period following the occupation of their Otiikiin homeland, con­
tinued to uphold their rule over the City of the Blank Sand. This a c c o u n t s  
for the fact th a t the T ’u-chfleh were able to launch almost continuous a t t a c k s ,
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>11 682, 683, 684, 685, 6 8 6  and 687, against th^ Chinese frontier” and that 
they, even if defeated, could renew at once their attacks against the towns 
of the Chines limesP  This course of events is not borne out clearly in the 
I’urkish inscriptions as th* latter are couched in a style of epic grttiidiloquenei1, 
llml thus, in recounting the establishment of the second T ’u-chueh empire, 
they devote but a few words tn what was in fact a long auccesion of systematic
incursions. **
4. The facts discussed above shed new light upon certain parts of the 
I u-chttch inscriptions. These speak of the period prior to the defeat in 630 
as the years of discord when the scheming Chinese succeeded in setting the 
kaghan brothers and kaghan sons against each other and also in sowing the 
soeds of hostility between the btig and the common people (I E  4 —6 ). The 
•'throne speech» of kaghan Bilga ( /  S  6 —7) gives a graphic characterisation 
°f the Chinese policy which aimed at luring the nomads living «far» from the 
Chinese limes. The distant nomads were drawn by the silver, gold and silk 
()f the Chinese to the Chinese limes whore they became victims of Chinese 
craftiness. Yet there were always some among the T ’u-chileh who could not 
resist the blandishments of the Chinese: <tTiirk budnn ulesiking "Birit/d Coyay 
!Ji$ tiigullin ijaziqonayin" , tisiir lurk budun iilesikig anda an'iy kisi inSd boSyurur 
ltr>niS. "Iraq arsdr, yablaq ayi biriir. Yayuq drsdr, ridgii ayi biriir” tip, iuca 
boSyurur nrmiS. Bilig bilrndz ki!i ol sab'iy alip, yayuru bar'ip, okuS lei Si ditug : 
If a part of your men, o T ’u-chiieh people, said this: ’’Let us settle down in 
the south, yet not in the wooded region of the Coyay but on the steppe” , 
then the evil men spurred them on thus: ”To the man living far from them 
they (the Chinese) give a bad gift, to the one living near a good one.” The 
8tupid men accepted these words and settled down near them where they 
then perished in great numbers».
Thus the expression «to go south» had a double meaning at the time 
°f the inscriptions: it could mean a passage through the Gobi Desert to Coyay- 
l̂uzl and Qara-qum, but it could also have the meaning of going to the border 
°f China. The kaghan could have no objection to the march to  the Southern 
^'ourt of the T ’u-chiieh since this territory had been the main base of the 
T’u-chueh over many decades for their operations against China. He castigates 
the stupidity of those who, becoming amenable to  Chinese persuasions, crossed 
the Coyay mountains and made their dwelling on the steppe. All tins makes 
*t perfectly clear tha t the word ijaz'i ’steppe’, refers here to the Ordos steppe , - 5 
and it is also obvious th a t the persons referred to are the kaghan Ch’i-min 
u-ud T ’u-chiieh commanders like him who, lured by Chinese promises, made 
their settlem ent on the steppe of Ordos and submitted themselves to Chinese 
sovereignty. The word «perish» in the inscription may have meant, from the 
'icwpoint of the T ’u-chueh, the disintegration of tribal formations and, in 
the enrl, assimilation which was the fate of most of the nomad peoples that
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successively settled on the Ordos steppe. It was in this molting pot that tin' 
masses of the Hsiung-nu, Juan-juan and T’o-pa, in centuries past, lost then' 
identities by being completely absorbed by the population of Northern China.
Excepting the disturbances during the short rule of kaghan Li S s u - n i n ,  
the T ’u-chiieh, once settled 0 11 the Ordos steppe, enjoyed a period of tranquillity 
which lasted exactly fifty years. The T ’u-ehueh inscriptions refer to this fifty- 
year period ( I E  8 ) as the fifty years of servitude- 0 when the T ’u-chiieh, in 
Chinese service, were engaged in fights from Korea (B ukli col)17 to as far 
as the southern frontier of Sogdiana beyond the Pearl River. I t  was only as 
late as in 679 that they revolted and chose a kaghan for themselves in the 
person of A-shih-na Ni-shu, from the A-shih-na family, this old ruling family 
of the T ’u-chtieh. They moved to a place north of the River Bend, th a t is. 
to the region of Ooyay-quz'i and Qara-qum, and tried to reorganise their 
tribes. In this, however, they were not successful. The vigorous c o u n t e r ­
attack of the Chinese caused disorder in their ranks. Internal feuds broke 
out and finally a group of the T'u-chueh killed Ni-shu and took liis head to 
the emperor’s court .28 The rebels kept up their fight lor another year, anil 
they even created another kaghan in the person of A-shih-na Fu-nicn. H o w e v e r ,  
the Chinese continued their energetic militarj' drive and were, again su ccessfu l  
in causing internal strifes among the rebels who were finally defeated and 
their leaders fell into the hands of the Chinese.20
When shortly after this, in 682, the revolt of Qutluy Elteris and Ton 
Yuquq broke out, the T ’u-chueh, as we have already seen the record of the 
Turkish inscriptions and the parallel Chinese sources, moved again to the 
region of Coyay-quzl and Qara-qum. At this time, however, the Chinese 
failed to quell the revolt which had spread to all the prefectures under their 
occupation and found able leaders in the persons of Qutluy Elteris and Ton 
Yuquq. And China was not alone in her fight against the T ’u-chueh. North 
of the Gobi Desert, just as fifty  years before the Hsiieh Yen-to, now the 
Toquz Oyuz were eyeing with misgivings the reorganisation of the tribal 
federation of the T ’u-chueh. The Toquz-Oyuz wanted to make alliance witn 
the Chinese in the south and with the Qitay in the east. The situation of the 
T ’u-chiieh, as the inscription of Ton Yuquq (T  15) tells us, became critical. 
Following the advice of Ton Yuquq, the T ’u-chiieh decided to take on their 
enemies one by one. I t  was their first victory accomplished over the Toqu7- 
Oyuz that proved decisive.30 Yet before clashing with the Toquz-Oyuz, the 
T ’u-chueh had had to move from Coyay-quzl and Qara-qum, through the 
Gobi Desert, to the north.
Their march, as we have already seen above (p. 55), was made through 
the region of the river Kok O n g  to tlie OtiikAn homeland. The charting of 
their route, now with the knowledge of their starting point (the region oi 
the Shade Mountain) and destination (the Eastern foothills of the Khangay
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mountains) is essentially easier. Moreover, we have, in a loniemporiirv source, 
the geographical description of the desert route which linked the aforesaid 
places.-11 This road first led from Tcndiik, in the vicinity of the western foothills 
ei the Yin-shan, to the town Si-shou-hsiang ch’eng (’Western City of the 
Surrendered’)3“ in the region of Lang-shan, north of the River Bend. Then it 
continued in northwestern direction to the eastern foothills of the Saykhan 
Mountains. Past that it led on to the river Hun-yi, thence to the river Orkhon 
(VVu-hun, A Ch. ual-l man) and to the Ötükiln Mountains, east of the river.
As it can be seen, the T’u-chüeh marched almost as straight as the 
LTow flies, taking the shortest possible route for their passage through the 
(,obi Desert. Even so, as the inscriptions inform us [II BE), they had to 
Negotiate a sovcn days’ stretch through the waterless waste.
The river Hun-yi mentioned in the middle stretch of the desert route 
c'ílnnot bo anything else, in view of the geographical circumstances, than the 
'»odern Onggi-yin youl, and it seems also certain, that the namo Hun-yi 
( fcCh. yuan-ngjie)33 is the Chinese transcription of an original *Ongi, further­
more, that Ölig, in the name Kök Öng is the Turkish form of the same name.
The Onggi-yin youl flows far into the desert before its water is dissipated 
111 the sand, or, when its water is especially abundant, it reaches the desert 
lake Ulan-nCr.3’ Thus the T’u-chüeh marched lor days in a more or less 
"’atcrless, wide, muddy river bed35 in the desert until they reached the upper 
rcgions of the river, then, marching along that to the north, they got to the 
Overhead region and thence proceeded to the ötükiin Mountains.36
This manner of passing through the desert explains the use of the verb 
Ijoyur- ’t0 knead’ in the quoted (above, pp. 55 — 56) passage of the Turkish in­
scriptions. According to the evidence of the Turkish inscriptions and the Uyghur
a,'d other Turkish languages, this verb also means ’to tread snow’, ’to knead 
clay’.
NOTES
1 B. Yn. Vlacliniirtsov: floKJiaflu AKaACMlMl H a y K  102!), pp. 133— 13(>; c/.: P. 
|,('l|iot: T'oung P„o  X X M II  (1 flit I), pp. 229— 230; idom: T'oung Pcio X X V I (1929) 
PP- 212— 219; uncording (o Pelliot. tlio reading t ) lükön is also possible. —  As to the 
^'uniunfistK; character o f the Olfllciln cull, c / . ; A. v. Giibiiiu: Steppit m id Sludl im Lebi'ii 
üllcxtnn Tiirkcn, in Der Islam  X X IX  (1949), pp. 35— ti7, 48, (I1--G2; E. Lot-Fulclc 
ftvt'iie de l’hinloirc den religion« CX LIX ( IDőli), pp. ItiS, l(i9, 172— 175; J .-P . IIdux:
pp. 73— "4; A. Mostaei-t in Oiienle Poliano  (Rom a 1957), pp. 95— 101.
: A. v. G abain’s translation: Steppe m id Sladl, p. 34.
3 V. Thom sen: Turcica (M S F O tt  X X X V II. Helsingfors 1910), p. 81: Kök Üngiig ; 
hti'oi ZDMCI L X M II (1924), p. 126: K ok ö n g(ú g?) ,  p. 172: K ök Ong ; A. v . Gabain: 
‘̂ •türkisülio Gnim m util; (Leipzig 1950), p. 315: kök ni] ; S. E . Mnlov: na,MHTHllKii 
ApenHeTiopKCKOii uiicbMuHHocTM (Mnsltvu — Leningrad 1951), p. 395: K 9k Oi / ;  the 
0rrn öngíig is generally regarded ns the nee. o f a word *öng, in view  o f the fuel Unit 
verb goytir- is always construed with the accusative case (W. Bang: Milleihingcn  
' I ordn-nniatischin (leurllnehttjl XXIT [1917], p. 2K5).
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I W. Radloff, Die nltlürkischen Inschriften aus der Mongolei. Zit'cite Folge 
(.St. Pctersbourg 1899), pp. Dü— 37, 44. According to R adloff K ok öng  wus the nam e of the 
river know n ns Qara-Qujir in our tim e; F. TTirt.li, Nachworte zur Inschrift des Tonjukuk  •' 
ibid., pp. 32— 33. H irth believes th at K ö k  öng  was the ancient Turkish nam e of our 
T iii-yin  7011I. The explanations of R ad loff and H irth  were Inter oceopted by T h o m sen  
( Z D M G  L X V IU , p. 12U), A. v. G abain (A lttiirk . Gramm., p. 316) and Mnlov ( o. c., 
p. 395).
R. G rousset (L 'em pire den steppes [Paris 1939], p. 150) and, in accord with his 
view , R. Giraud ( L ’em pire des turcs célestes [Paris 19C0], pp. 109— 174, cf. tho inset 
map) hold th a t Qara-qum  wus tho nam e o f the sandy desert north of the m iddle course 
of the O nggi-yin fo u l. According to  Giraud the nam e Coyay-quzi meuns ’l ’endroit ombrugc 
des Saponaires’ and denotes a territory in the neighbourhood of tho headw aters o f the 
O nggi-yin -foul. A lso Giraud believes th a t the naine K ok öng  is tho ancient T urkish 
immo o f the O nggi-yin -foul, yet the right reading —  in tho accusative case —  is not 
öngiig  but Öngig ( L ’inscription de B ain  Tsoklo [Paris 1901], pp. 84, 145).
5 Our various sources bear out the fact that the nam e Otiikûn denotes, in  tho first 
place, the eastern foothills o f tho K hanguy m ountains, near the Orkhon river. However, 
in view  o f tho fact th a t the eastern frontier o f the W estern T ’u-chiieh and tho H siid 1 
Y en-t’o was also in ü tü k à n  (E. Chavannes: Documents, pp. 14, 94, 95, 98, n. 2 ;  cf. idem ■ 
T ’oung Pao, 1913, p. 7G0) we m ust suppose thut the nam e ötiikän  was also used to 
denoto tho whole o f  tho K hangay m ountains (J. Marquurt: Über das Volkstum der Koma- 
neu [Berlin 1914], pp. 03— G4). Of tho Muslim authors, Marwuzl has a datum  which, 
however, is hard to  f it  into  a geographic concept (ed. Minorsky, p. 7, line 7; cf.: p. 74).
I he sam e can be said  of n statem en t in K âigarî’s work (ed, Constantinople I, p. 123, 12- 
«ötiikän : ismu m audVin bi-fiy&fl tatür qurba itigur : ü tükiin  is the nam e of a plo.ee 
on the steppes of the Tartars, in the neighbourhood o f  the Uyghurs», cf.: W. B a rth o ld ,
12 Vorlesungen [Berlin J935], p. 97). I t  is in  the genealogical sagu of the U yghur that 
Rafiïduddïn m entions the nam e ö tiikän . E . Brotschncider was the firs1 to point out
—  already before the discovery o f the Turkish inscriptions —  that th is nam e in RoSi" 
duddin’s work resem bles o f  the nam e Wu-te-kien  in the Chinese sources (M ed ia ev a l 
Researches I [London 1888], p. 240).
“Thom sen: In scrip tion s de I’Orkhon (H elsingfors 1890), p. 130, n. 5.
’ T hom sen’s translation (Z D M G  L X X V IH , p. 141); w ith regard to  the inter­
pretation o f this sentence and also to  tüe word yïü  cf. below p. 08, n. 25).
8 G. J. R am stedt, Z w ei tiigurinchc Iliincninschriften (J S F O it X X X /3 . H elsingforS 
1913), p. 14.
"T hom sen’s translation: Turcica, p. SI.
'« Z D M G  L X X V III, p. 104.
II Turcica, pp. 81— 82.
15 Nachworte, p. 2 2 .
13Ib id ., p. 31. W ith regurd to tho geographic description o f tho Yin-slm n Moun­
tains c/.: V. A. Obruchev: BocTotHan MoHroJiiin (M oskva— Leningrad), pp. 280 ,290— 29L
14 Nachworte, pp. 31— 33; cf.: O. Franke, Geschichte des Chinesischen Reiches 1Ü- 
(Berlin— Leipzig 1937), p. 383. —  Cliineso sources tell us about a  m ountain called 
T sung-ts’a i in  the neighbourhood o f the O ily oj the Black Sand. H irth, although reflJifi" 
ing the phonetic d ifficu lty  o f  equating T sung-ts’a i w ith (Joyay, nonetheless supposes 
that Chinese T sun g-ts’a i  was the equivalen t o f the T ’u-chüoh C'oyay. Ho takes a similarly 
peculiar view as regards tho location o f Qara-qum  when, after h is reference to that place 
in tho Iooal chronicle o f  T a -t’ung-fu which enables us to determ ine the exact geographical 
situation  o f  Blnck Sand, he nevertheless expresses the opinion that the City o f the Black
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*»» I and the nearby T sung-ts’ui ~  (Jofuy-fju/.i were not on the southern fringes o f the  
fiobi D esert, at the northern slopes o f the Y in-slian M ountains, but north o f the Gobi 
Desert, nt the foothills o f the K hangay M ountains.
15 In scrip tion s, p. 109, n. 73.
lc I’elliot ( T ’oung Pao  V H I (1 9 U ], p. 230, n. 3) considered the e tym ology of  
'he nam e C'oyay to  be problem atic, and Thomson him self refniiued later from referring 
the interpretation ho had given in liis Inscrip tions  (c/ .:  Z D M G  L X X V IH , pp. 120, 
l72> —  hero however, he gave up tho reading C'oyay too and read O u yay  instead).
17 Annuaire de l'ln s titu l de Philologie el d ’H istoirc Orientalcs cl S lares (M dlangcs 
‘"•tnde Boisucq. Bruxelles 1937), pp. 301 — 302, 312.
l s E d. Constantinople I, p. 273, u lt .; A. v. Gabain, Steppe und Siadt, p. 34.
18 T first proposed tho identification o f  C’o ya y-y is  und Qara-qum  w ith Y in-shan  
*'nd Hei-sha  in  M agyur N yelv  XLVTI (1951), p. 07.
70 C f. now  the em inently instructive and com prehensive work o f Liu M au-tsai, 
l l"' chinesischen Quellen zur Geschichte der Ost-Turken  I , II ( -  GBttinger Asia!incite
0,'nchungen, B . 10. W iesbaden 1958). By publishing th is work Liu M au-tsai provided  
historical research with a collection o f sources that is com parable w ith the Documents 
° f  Chavunnes.
- 1 H irth , Nachworte, p. 34; Liu M au-tsai, o. c. I , pp. 211— 212, 250 and 102. C j. 
nlso: A. v. Gnbain, Steppe und Stadl, p. 34.
rr L iu M au-tsai, o. c. I, pp. 158— 102, 212— 214, 249— 251, 437— 438.
53 R ecently  A. y. Gabain (S teppe und Stadt, pp. 30— 37) suggested that Otukiin 
ltlu the character of a sum m er cam p whilo O ofay-qu/.i and Qara-qum woro settlem ents  
>ised as winter quarters. Giraud (L 'em pire des Turcs celestes, p. 109), on the other hand, 
,'KM'ls th at Co7ay -q im  was the summer cam p and Qara-qum the winter cam p o f the  
u-chiieh. H ow ever, those stated above concerning C ofav-quzi and Qara-qum do not. 
suPport, these assum ptions.
:* N o t only Qutluif E lteris but also his successor, the koghon Qiiplii’-jnn, spent
11 considerable tim e in the Southern Court of the T ’u-chueh. Q apfan was also in  residence
in  098, E m press Wu T se-t’ion dispatched u prince o f tho W u dynasty  to  his court 
'vith th e  m ission to bring back tho daughter of the kaghan Qap-fan us liis concubine.
15 m ission was attended by the peculiar incident that the Chinese general Yen Clii- 
'Vei. in the p r in ce’s entourage, becam e am enable to the persuasions of the T ’u-chueh  
nnfl, jo in ing their ranks, he subsequently took part in their a ttack  against the Cliineso 
(Liu M au-tsai, o. c. I , pp. 252— 254). To show  his gratitude for this, tbo kaghun 
^PTun decided to confer upon Yen Chi-wei the im perial rank of the T ’u-chiieh by  
appointing him  Kaghan ( Em peror) of the South (ib id ., pp. 102, 210; 299, 002, n. 875). 
"5s this t itle  bv itself indicates, Yen Clii-wei thereby becum e ruler o f tho region of  
'•°7«iy-qu/,i and Qara-qum. As a mutter o f course, in the Otukiin centre of the T ’u-chueh  
(Ittpire Qap-fan retained the prerogatives o f his full sovereignty  for him self.
T he appointm ent o f Yon Chi-wei had undoubtedly  a bearing on a former demand  
the knghan Qapyan which he had first m ade in 090 to the effect that the empress 
'rn,TCC un fillinnee with him  of those, chiefly Sogdiun tribes (of.: E. G. Pulloyblank: 
°ung P ao  X L I [1952], pp. 330, n. 1, 3 5 4 —355) that had previously been settled  by 
ln Chinese in the region of the H unng-ho bend, m ainly on the Steppe o f  Ordos. On tho 
Dccasion o f t he 098 m ission Qapyan repeated his request for tho dism issal of tho tribes 
^  the R iver Bend, arid nt the sam e tiino, ho also put forward a territorial claim  upon
l,e land on which those tribes lived ( ib id ., pp. 101, 215—210, 599, n. 858). This 
"°Uld lmvo m eant the extension of the rule o f the Southern Court of the T ’u-chueh  
the territories north of the Great Wall, to the Desert o f O nlos and its vicin ity.
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nm l tho idea wus that the kiiglmn of Chinese origin, Yen Ohi-wci, exorcise sovereignty 
over tho m ixed —  Chinese, T ’u-chUeh and Sogdian —  population of the aforesaid 
territories. H ow ever, the territorinl claim  o f the kughan Qup-jun cam o to nought- 
Tlio empress lmd the fam ily of the traitor Yen Chi-wei executed, and when the 
latter, who soon aftonvurds fell out w ith tho T ’u-ehOeh, returned to China, tin? 
wrutli o f the em press overtook him and ho too was put to  death  (ib id ., pp. 2o4;
II , 715, n. 1742).
Very instructive  are the remarks which em peror T ’ai-tsung m ade in 03!) about 
the threo nom adic hom elands of tho T ’u-chiieli. Tho eastern T ’u-chueh em pire collapsed 
in 030 after the crushing defeat which tho T ’u-chueh suffered on the Y in-shan. After 
this calam ity the T ’u-chUoh tribes lived under Chinese sovereignty on the Chinese limes- 
Then the emperor, m indful o f  a  former prom ise of his, decided to restore the independence 
to the T ’u-cliueh and appointed a  kaghan for them . For this purpose lie gave order« 
that the T ’u-chueh m ovo from tho Chinese lim es to a region north o f the H unng-hO i 
Unit is, to the region of the Y in-shan and tho Black Sand. The Otuuiln hom eland had 
been at th is tim e in tho hands of the U siich  Y en -t’o tribe (ib id ., p. 153, 203-204, 242). 
who, uftcr 030, had gradually absorbed tho rem aining T ’u-ehiieh tribes (H irth, Nnrh- 
irorte, p. 132) and were now  looking askance at the m ovem ents o f tho southern T ’u -ch u e h . 
Tho latter, being awure of the suspicion of tho Hsiieli Y en -t’o and their p o ssib le  
attack , were afraid to obey the emperor'B call und did not wunt to leave Chinese territory- 
Then the em peror sen t to the Ilsu eh  Yen-L’o a m essage the text o f  which is still extan1 
(Liu Mnu-tsui, o. c. I, pp. 162— 153, 204— 205). In his m essage the em peror looks back 
upon tho h istory of the past decade and recalls th at the tribe o f the Ilsu eh  Yen-t o 
preceded the T ’u-chuch in subm itting them selves to Chinese sovereignty and, for thi« 
reason, th ey  wero perm itted to settle  down in Otuk&n, their old hom eland. Sinco those 
days, however, tho T ’u-chueh also paid tho penalty in expiation for their tr a n s g r es s io n s  
against tho Chinese Em pire, und so it is now their turn to receive their in d e p en d e n t  
hom eland beyond the Chinese frontiers and tho right to  be governed again by then' 
own kaghan. H ow ever, in observance of the principle o f «a lower place to those who 
com e later», they  can no longer regain their Otukiin hom eland but m ust be s a tis f ie d  
with the territory north o f tho Iluang-ho, at the border o f the desert, th a t is, the nr« 1 
which com prised the Co-fay m ountains as well as Qara-qum.
There can bo no doubt that the value judgem ent im plicit in tho em peror’s messiig(' 
agroeing w ith  the assessm ent of tho territories in question in the inscriptions, is b a s e d  
prim arily on econom ic considerations: Qara-qum and the region o f the Shade Mountain 
promised m uch less econom ically to  tho T ’u-chueh Lhon their former Otiik&n h o m e l a n d .  
According to the inscription o f Ton Y uquq (T  8), the T ’u-chueh m ade their living 1,1 
Qara-qum by hunting us the place was rich in hares and other gam e. Also as late us in 
tho X V m t h  century the Y in-shan was a densely wooded m ountain range w ith b e n u t i l u l  
clearings and m any good pastures (Franke: (Jeschichte dee Cltincniachcn Reiches 111, p. 211 ■ 
wo have sim ilar descriptions of the Y in-shan by P evtsov  and the other m odem  tra­
vellers: O bruchev, o. c., pp. 290— 201; cf.: H irth, Nachworte, p. 31, n. 2). Sources dating 
back as far as the H an Period also give th is characterisation of the Y in-shan ~  CoflO 
M ountain. This m ountain , covered w ith vegetation  of luxurious growth and rich m 
gam e, was looked upon at that tim e as tho centre of tho Ilsiung-nu . Its  loss was a s e v e r e  
blow for the Barbarians (J. J. M. do Groot, D ie H im nen dcr rorchrixllichen Zeil [Berlin 
Leipzig 1921], p. 240).
B ut, on the other hand, we also have the report that even fam ine wns not 
unknow n in Qara-qum (Liu Mnu-tsui, o. c. I, p. 211), and although the nearness ol the 
Chinese lim es m ade in easy for the T ’u-chOeh to organise m arauding incursions, theii
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°wn territory was rather exposed to Chinese counter-attacks. I t  is therefore, under­
standable th a t the T ’u-chüoh inscriptions (I  S  4) attach so great a significance to  the  
Ottikiin centre: Otiik&n is tho centre of the T ’u-cliiieh empire; and it  is the only  place  
which can secure tho integration of tho empire. One m ust not go near th e  Chinese; it 
is by the uso o f caravans th a t tho contact w ith thorn must be m aintained ( I  S  4,8).
F inally, tho T ’u-chüoh, under the leadorship of Li Ssu-m o, a descendant o f the 
A -shih-na fam ily, the emperor T ’ai-tsung’s friond, m oved in C39 to  tho north, flnd Li 
Ssu-mo actually  assum ed tho title  kaghan granted to  him by tho emperor (Liu Mau- 
tsui, o. c. I , pp. 153, 204— 200, 242; H irth, Nachworte, p. 13(5). H owever, owing to  interior  
disturbances and tho attacks of the H süeh Y en-t’o, the reorganisation of the T ’u-chueh  
tribal federation onded in a. failure (E. G. P ulley blank: T ’oung P ao  X L I, p . 325; Liu 
Mau-tsai, o. c., pp. 280, 355— 357; H irth, Nachworte, p. 130). L i Ssu-m o who, because 
°f  his appearance, wus suspected by tho T ’u-chüeh o f Sogdian origin, w as not popular 
u-mong his subjects who, in  043, rovolted ugainst him  and nBked for perm ission to  resettle  
'vithin tho territory of the empire. Then L i Ssu-mo him solf returned to  the im perial court 
and —  now for the second tim o in  his life —  resigned from his post as kaghan (Liu Mau- 
ts‘û, o. c. I, pp. 154, 206, 243).
The introductory lines o f Ton Y uquq’s inscription also m ake reference to Li 
Ssu-mo’s office as kaghan in  the following words: «Bilgü Toiiuquq b in  bziim TabyaS  
1i-iiigà gïlïn lïm . T iirk  budun T abyaiqa  kürür Srti. T urk budun qanïn bolmayïn. T abyaida  
adirîUii qanlanlï. Qanïn qodup, T abyaiqa yan ïn  iiik d i. Tângri anca tSm is 3rinS qan 
bârtim, (qan ïn g în ) qodup, iiikd in g . Ic ikd iik  üéün tângri Blütmis ârinc. T urk budun old, 
Qlqïnlï, yoq boltï. l ’ürk-Sir budun jârin tâ  bod qalmadï : I  m yself, kaghan Bilgâ, was 
niude a  m an in the country o f China. The T ’u-chueh people were subjected to China. 
The T ’u-chiieh people then lived  w ithout a kaghan, but sovored them selves from  China 
Qud bucamo again a  people w hich has a  kaghan. B ut thoy left their kaghan and sur- 
r,-ndered again. H eaven, therefore, said thus: „1 gave unto thee a qan, but thou for- 
^■kest th y  qan and gavest th yself again in to  subm ission” . For the surrender they  were 
destroyed by H eaven. The T ’u-chuen people died, thoy woro dissipated and obliterated.
the soil o f the TiirkrSir peoplo no country remained*. (For the reading bolmayvn 
"nd not bulm ayln  [A. v . G abain, Alttùrk. Gramm, p. 124], cf. M alov’s translation [ o. c., 
P- G4], —  Tho peculiar w ay o f lettering the nam e in the inscriptions as Ton Yuquq  and  
■Poiiuquq suggested to Giraud (L ’Inscrip tion  de B a in  Tsokto, pp. 05— 00) the reading 
lo n l  Yuquq  as the original which would have the m eaning ’dont le vêtem ent est oint 
de graisso’. H owever, Ton is a well known elem ent in honorifics that is also known in 
other exam ples (*Ton Yabgu, Ton Tcgin ; cf. K . Czogledy: M agyar Nyelu  X L IX  [1954], 
P- 320). The use o f tho nam e Yuquq  is also attested  by other exam ples (e. g., Y ii-ku  
*had : *i<l!ok-kuk ; Liu M au-tsai, o. c. H , p. 577).
For a  fuller understanding of the quoted passage it  is  im portant to  know that,
1,1 o. later passage, tho inscription of Ton Y uquq (T 11) actually  defines, w ith a con- 
Slderablo exactitude, the location of the country of the Tiirk-Sir people. As the inscrip­
tion says, when thoToquz-O-yuz learn that ElteriS kaghan and Ton Yuquq are reorganising 
Uie T ’u-chüoh tribal alliance in  the region of the Shade M ountain and the Bluck Sand, 
tile kaghan of the Toquz O juz is tnkon by fear lest tho now T ’u-chüeh ruler and his coun­
c ilo r  should go in to  the country of the Türk-Sir. After this, uccording to  tho inscription, 
*lHghan E lteris m oves to tho north, into the Ütükün hom eland, and henceforth he is 
spokon of in the inscription as the ruler o f tho country of the Türk-Sir (T 09— G2). These 
data clearly hear out that tho country of the Tiirk-Sir was identical w ith  tho Otukiin 
homeland in which, according to our sources, tho pooples o f  tho tiirk and the s ir  had 
lived together since 028. In  that year the Hsüeh Y en-t’o becam e united w ith tho tribes
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of knglmn U sieh-li. Thp tribal confederation ol' the Hsiieh Y en -t’o itse lf hud comn into 
being by the merger o f two ethnic groups, the Ilstich (ACli. aiet : *sir) and the Y en-t’o 
(Chavunncs, Documents, p. !)8). After 028 the leading role in the Tiirk-Sir tribnl alliance 
whs first played by the Turk, then by the Sir tribes. After the dissolution o f the X’i|_ 
cluieli em pire (in 030) m any T ’u-chueh fam ilies joined tlie .Sir and remained in I ho north 
with the Sir (Flirth, A7nchicorte, pp. 137— 138). In 040 the Tiirk-Sir confederation sur­
rendered to  the Chinese (Pullcyblank: Urulalt. Jahrb. X X Y III, p. 37; Liu Muu-tsui, 
n. c. I, p. 585, n. SOI; Radlolf, Alttiirk. lm ch r . N F .,  pp. X II— X III). Som e of the I l s i i e h  
Y cn -t’o tribes seem  to  have then or Inter have settled  in the region south of the Gobi 
Desert (Ilirth , Naclnvortc , p. 132, I .ill .Mau-tsai, o. c. I, p. 141). It is notew orthy that 
our various sourees (Sukn, Chinese, U yghur) continue to make, after 7*14, when Hie Uyghur 
em pire cam e into being, frequent m ention o f the other T ’ieh-le (Ofuz, Uyghur) tribes, 
but none of these later .sources have so far yielded a single m ention of the Ilsiieh Y en-t’o 
which, a t one tim e, was the leading tribe of the T ’ieh-le confederation. It seenis 
that the merger of the Sir and tlie T ’u-chiieh ended in a com plete am algam ation of the 
tw o nations. In the course of the V IIlli century there are yet two short references to the 
Ilsiieh  Y en -t’o (Pulleyblank: L’ralalt. Jahrb. X X Y III, p. 37) who then com pletely dis­
appear from the historiun’s scope. Ilirth  has the m erit o f identifying the nam e hsileh H  
*«ir with the name s ir  in  the inscriptions (Nachworte, pp. 120— 140). B ut he m akes u 
m istake by identifying the nam e Y cn -t’o w ith the nam e TarduS, the latter denoting a 
tribal group of the T ’u-chueh (Czeglndy: M agyar Nijcln XLY 1040, pp. 205— 200). Today  
it. is know n that the nam e TanhtS  was also used by the U yghur likewise to denote a 
t ribal group.
It was a generation earlier that Li Ssu-m o had been made kaghan for the firsl 
tim e by the T ’u-chueh tribes. When, however, he learned thut, at the sam e tim e, the 
emperor conferred the title  kaghan upon another T ’u-chueh leader, Ch’i-m in, as well, 
he chose to  express his loyalty  to the emperor bj’ laying down the kaghan title . I t  was 
in 590 that Ch’i-m in m oved into the Chinese Em pire when, becuuse o f Chinese intrigues, 
hostility  bad developed between him and the great kaghan Tu-Ian (Yung-vii-lii; Liu 
M au-tsai, o. c. I, pp. 50, 08, cl', pp. 144— 145, 147, 107). This step o f Cli’i-m in marked 
the beginning o f a long period o f T ’u-cliueh history, in tho course o f which the region 
o f the Southern Court and Ordos becam e the scene of most o f the even ts in the lifo of
I he T ’u-chiieh.
A letter o f thanks written by kaghan Ch’i-m in to  the emperor clearly shows how 
the nom ads stelled down in the neighbourhood of Chinese territory ( ib id ., p. 00). A  port 
of the nom ads crossed the Great Wall and settled  down in North China. I t  was in this 
way that the Chinese effected the settlem ent o f kaghan Ch’i-min him self. Another nomad 
form ations established their cam ps on the Ordos steppe, within tho R iver Bend, yot 
north o f the Great W all. I t  was to this place tlm t, at. a later date, kaghan Ch’i-m in also 
m oved. A third group of the nom ads m ade their dwelling in the region of Po-tno, 
north of tlie Ordos stoppe and the H unng-ho. This area is in the southern neighbourhood 
o f th e  Shado M ountains, north o f the R iver Bend. We have evidence thut it  was thin 
territory which the nom ads, for econom ic reasons, regarded as the m ost valuable of 
all the ureas near the Chinese lim es (Ilirth , Nachworte, p. 130; Liu M au-tsai, o. c. I, p. 200). 
The m ountains north o f the River Bend, Shade M ountain and the southern slopes 
of the Lang-shnn were m ostly under Chinese adm inistration. B ut the northern  
slopes were in nom ad possession. Turkish suprem acy over the region Co-fay-quzl goes 
back, how ever, as far as the s ix th  decade of tho Gth century when the Turlcs, after  
the collapse o f the Juan-juan empire took posossion of the whole territory b o r d e r i n g  on 
Noi-thern China (c/. the statem ent in our sources: Liu M au-tsai, o. c. p. 19). Botween
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542 (op. cit. I, p. 28) and Ch’i-m in’s tim e the Turks raided frequently Northern China 
Irom the region which included also Co-fay-quzi and Qnrn-qum (though not nam ed in 
°ur sources).
It seem s, on tho evidence of a  niunber o f data, that the centre o f tho T ’u-chueh  
fillers, also under the successors o f kaghan Ch’i-min, was for a long tim e not in Otdkun 
ljut in the Southern Court, in the region o f Cofay-quzi and Qara-qum. It was
I lie reign of kaghan Shih-pi (000— 019) that marked the golden ago of tho T ’u-chiich  
•“mpire. A that tim e the T ’u-chBeh surpassed in power all tho other nom adic peoples 
°t tho former conturies. «They looked down w ith pride from the Yin-shan, und could 
think but w ith contem pt of the Chineso Empire» —  writes one o f our sources (Liu Mau- 
•sni, o. c. I, p. 132). Shih-pi had an army of more than a m illion fighters. Tho Chinese 
employed then the sam e m ethod, as they had done previously in the cases o f Ch’i-m in  
i,nd Tu-lan, to weaken Shih-pi’s power: th ey  attem pted to incite hostility  botween 
Miih-pi and his younger brother, Ch’ih-chi shad. T hey made their plan to  g ive in marriage
II daughter o f tho emperor to Ch’i-chi and confer the title Kaghan o/ the South upon him  
(ibid., p. 87; c j. : p. 397; very interesting is a note in this source saying that there are 
many Sogdiuns [ H u ]  am ong the T ’u-chiieh who teuch and direct the latter).
Y et the only result o f these m anoeuvres was that Shih-pi, on learning about the 
m achinations of the Chinese, becume an open enem y of the emperor Yang-ti, und, by 
1’is help to the rebels, he inflicted a decisive blow on the tottering Sui dynasty. Thu 
assumption of rule by Ch’i-chi in the Southern Court was out o f question. In  fact, Shih-pi 
turned against the Chinese their own weapon, und it was now he th at granted the title  
kughan to som e o f the rebellious Chinese com manders ( ibid., pp. 80, 83, 85; p. 542, n . 374). 
In some coses our sources use the t it lo i’/eii-ise ’son of H eaven, em peror’, in other instances 
the Turkish word kaghan, as tho protocol equivalent of the former, like Middle 
Iruniun baypuhr etc.). This action of liis contributed in no sm all meusure to the great 
difficulties in pacifying the northern Chineso territories, and the effort directed to  that 
erid could only succeed years after the fall o f the Sui dynasty.
When kaghan Shih-pi died, his son, Shih-po-pi (kaghan T ’u-li) was ye t too young 
*° succeed him , and so the t itle  kaghan was given to  Shih-pi’s younger brother, Cli’u-lo. 
khih-po-pi had to  be satisfied w ith a com mission as a shad. H is residence was in  tho east, 
0)1 tho northern border of the H o-pei province, in the vicin ity  o f the modern Peking. 
®ur sources call th is residence of his the Eastern C am p of Tents (O rdu )  as distinguished  
apparently —  from  the Southern Ordu in the region o f the Black Sand and the Northern 
du in the Otiikun hom eland (ib id ., pp. 145, 201). The establishm ent o f the now ordu 
Proved a  fatal m istake. Ten yeurs later tho Chineso succeeded in stirring up hostility  
between the great kaghan and kaghan Tu-li, and th is enm ity betw een the two greatly  
'■ontributed to  tho subsequent Chinese success o f causing the fall tho T ’u-chiieh empire 
"liich had been so powerful under the reign of Shih-pi (ib id ., p. 193).
I t  was also in the vicin ity  of Cofay-quzT that kaghan Ch’u-lo spent the morely 
°rie year of his reign. D uring this short tim e ho m ade an attem pt to regain power for
11 member the Sui dynasty . Emperor Y ang-ti’s grandson, whom  kaghan Ch’u-lo acclaimed  
Chinese emperor, set up his court in Ting-bsiang, in the neighbourhood of the southern  
R*°pes of the Shudo M ountain (ib id ., pp. 134, 182— 183).
Tho first six  years o f the reign of Ch’u-lo’s successor, kaghan H sieh-li, (020— G30), 
''Pre taken up w ith  largo-scale incursions aginst the Chinese lim es (ib id ., pp. 184— 101).
le ordu of H sieh-li, however, lay farther w est than those of his predecessors; it  was 
^  up in the region o f Lang-shan, west o f tho Shade M ountain (ib id ., p. 134, 183).
1 ■owover, in the course of later developm ents, the Chinese bccame more and more suc- 
^ 's fu l in pushing back Hsieh-li, so that thoy even occupied Ting-hsiang in the southern
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v icin ity  o f the Sliudc M ountain (ib id ., pp. 143, 105). H sieli-li continued his i'iglit 
uguinst tho Chinese, w ith dim inishing success, in  the region of the Shnde M ountain and 
the Black Sand. F inally , after a defeat o f his, he hud to flee  to  Chi-k’ou, north of the 
Lang-shnn, on the southern border of the Gobi D esert (ib id ., pp. 143, 145; c/. also: E. G. 
Pulleyblonk: UraUiilaifchc Jahrbiieher X X X V III  [1950], p. 30). B ut tlicro too ho suf­
fered a  defeat from  tho Chinese (Liu Mau-tsni, o. c. I , p. 310). The n ext m onth he was 
again beaten by the Chinese on the Shade M ountain (ib id ., p. 240), and, after another 
defeat on tho Iron M ountain (ib id ., pp. 143, 105), he wus forcod to  flee to the T ’u-yii-hun- 
Y et this was in  vain for the Chinese soon capturod and led him  us a  prisonor into the  
presence o f  tho Chinese emperor (ib id ., pp. 144, 19C, 28G). A t this tim o tho Chinese 
occupied n o t only the Shade M ountain and the Lang-shan but ulso tho territories north 
of the m ountuins, including Oo-jay-quzl. H enceforth tho Chinese frontier closely followed 
tho southern border o f tho Gobi Desert ( ib id ., pp. 28G).
The m atter o f resettling kaghan H sieli-li and tho m ajor part o f  the T ’u-ehiieh 
oaused no sm all concern to the Chinese. Very interesting is tho debate am ong tho council­
lors o f tho emperor about the ways and m eans o f  the resettlem ent. We have ox tu n t 
records in  tho form  of regular m inutes taken o f th is debato ( ibid., pp. 148— 151, 198— 201)- 
Som e o f the high officials of the Chinese w anted to  send th e  T ’u-cliuoh to certain unin­
habited regions o f tho province of Shantung so that they  m ake a living there by farming 
and b y  the trade o f w eaving und spinning. Another plan was to settle  them  on tho Ordos 
Steppe as frontier guards. A  third group held the opinion th a t tho m ost suitable placo 
for the T ’u-chueh w ould be north of the R iver B end where they could continue their 
traditional nom adic w ay of lifo. A t last the emperor took the decision to settle  them  
in the region of tho Great Wall, in the River B end and in an area east o f  the Bond ( ibid., 
pp. 151, 201). The emperor’s decision was undoubtedly prom pted by the idea to utilize  
in th is way the m ounted troops of the T ’u-chueh as a  powerful auxiliary arm y in his 
defensive and offensivo cam paigns. Tho territories o f the settled  T ’u-chueh tribes were 
then divided by the Chinese into governor-goneralsliips and prefectures to  which they  
also added, w ith tho centres Ting-hsiang and Y un-cliung, the former territories o f Hsieh-li, 
betw een tho Gobi D esert and the River Bond (Pulleyblank: T'otm g P ao  X L I, pp. 317—• 
331). The la tter  also included the region of C ofav-quzi and Qara-quni. This adm inistrative  
arrangem ent was subsequently, in  650, m odified by the Chinese (Liu M au-tsai, o. c.
I , pp. 15G, 209), after the T ’u-chiioh tribes rem aining in  tho Otiikan hom eland bad also 
surrendered. Further m odifications were effected  in  0G4, then  between 670 and 673, and 
Finally in 079. In  the R iver Bend the Chineso se t up  adm inistrative districts also for the  
Sogdians. Tho one-tim e existence and history of these districts is known through the  
researches o f G. E. Pulleyblank (A  Sogdian Colony in  Inner M ongolia in  T ’oung Pao  
X L I [1952], 317— 356 pp.). S. G. K luStom iy (U ra la ll. Jahrb. X X X H I [1961], pp. 
95— 97) supplem ented Pulleyblank’s results b y  convincingly connecting the well known 
nam o A lti £ub Soydaq  in  the Turkish inscriptions with theso six  Sogdian districts 
in  Ordos.
H ence the contrast is not between the words y a zl  and ylS, but between Coyay- 
y i i  (Y in -sh a n )  in the south  and the Desert of Ordos still farther south.
Tho m eaning ’wooded m ountains’ o f the word y ii ,  as inferred from m odem  data, 
does n ot excludo the possibility  that tho T ’u-chueh m ade their dwelling not in  the 
woods but on the plateaus and inclines am ong the wooded ridges (c/. above, p. 56).
=" S. V. K iselev , flpeBHnn iicropnn IO>khoH CnGnpii: MaTepiiajibi n iiccJieAODOHHH 
no apxeoJlorlUl CCCP, 9, (Moskva— Leningrad 1949), p. 281.
57 The identity  o f B iik li ~  Skt. M u kuri ~  Greek M ovxgl~ T ib .  M ug-lig  \yas stated  
b y  W. B. H enning: B S O A S  X IV  (1952), p. 501, n. 5.
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Liu M au-tsai, o. c. I , pp. 157, 210— 213, 247— 249, 208.
■s Ib id ., pp. 157, 212, 248— 249, 298, 301, 308. Hirth (Nachworte, p. 30) takes the  
introductory lines o f Ton Y u qu q’s inscription as referring to  the rebellion of N i-shu  
mid Fu-nien. H owever, the inscription says that the T ’u-cbOch left their knghan and 
'o lunturily  returned to be under Chinese rule.
30 According to Pulleyblank (U rala ll. Jahrb. X X V III, p. 37) the dnte of the sub- 
Jug<Uiou of the O fuz is not known. H owever, in view  of n report also in the Chinese 
soureo th at it  was a l the beginning of his career, i. c. in (i82, that kaghan Elleriä 
•’Stole» the horses and sheep of the 0-/uz (to tho m ind of the nomad peoples this would 
'Henri the end o f independent life), there can be no doubt that I lie subjugation of the  
(h>iz took place in 682).
31 H irth: Nachw orte, p. 32; G. Schlegel, D ie chinesische Inschrift auf dem uigtiri- 
•Khcn Denkm al in K ara  Balgassan ( M S F O ii IX , Helsingfors 1896, p. 21, n. 1; Chuvunnes, 
Documents, p. 08, n. 2.
32 Concerning the geographical position of Tendiik cf.: Chavannes: B E F E O  H I, 
“23, n . 3; Frunke, Geschichte des Chinesischen II ei ch es IH , p. 414; J . R. H am ilton, Les
11,1ighours à  l ’époque des cinq dynasties  (Paris 1955), p. fil, n. 4.
33 W ith regard to the y- o f the Chinese form  cf. Prof. L igeti’s notes in Acta Orient. 
1Tllng. I  (1950), p. 172.
:u E . M. Murzaev, MoHroJibCKan HapoflHafl Pecny6juiKa (M oskva 1952), p. 427.
“  Murzaev: o. c„ pp. 374— 375 (E. Thiel. Die Mongolei. M ünchen 1958, pp. 407—
409).
3,1 According <o \ \ . Bang (M itte il ,  der Vorderas. Ges. X X H , pp. 285— 288; T ü r ­
kische Turfantextc  VI, p. 62) the word ong —  judged by the usage o f tho inscriptions 
•>nd certain U ygliur tex ts  —  also carried the m eaning ’wiistes, steppenurtiges Hoch- 
Plateau’. H owever, the quoted sentences do not necessarily y ield th is inference, and, in  
W't, Bung does not quote exam ples from other Turkish languages to support his s ta te ­
ment. M alov ( o . c., p. 407), taking the m eaning o f the word ong as a com m on noun, 
B>ves d3eJleHblii B octo ic  (? )»  as the translation of tho nam e K o k  Ong. But th is too would  
'«alee a rather unusual nam o for a  river. I t  is a  question w hether tho nam e Ong  ~  Ongi  
'V(l» at all o f Turkish origin. As regards Giraud’s explanation of K o k  Ong, cf.: above, 
P- U2, n . 4; 63, n. 23.
37 According to W. Bang (loc. c it.)  the m eaning of the verb yoyur-, in com iection  
"’ith the word öng, is ’übersteigen’ (cf.: A. v. Gabuin. All türk. Gramm., p. 350, ’durch- 
Qitcren’ ; Giraud, L ’Inscrip tion  de Ba'in Tsokto, p. 84, ’dépasser’). H owever, in the 
s°ntences under scrutiny the m eaning of the verb yoyur- is everywhere ’to  tread (on 
snow, snake)’, and this is in inseparable connection w ith the original m eaning ’to knead’
° f  the verb yoyur-. In  fact, cortnin Turkish languages also furnish the m eaning ’to  knead  
of th e  word yoyur-. (Uygh. and Chuw., cf.: Z. Gombocz: D ie  bulgarisch-lUrkischen 
^hnw tirter in der ungarischen Sprache [M B F O u  X X X . H elsinki 1012], pp. 80— 81; Bang: 
Mitteilungen der V o rderasia t. Ges. X X H , pp. 283 — 202; idem: U igunca  IV, pp. 62 — 3)
K . CZEGLÉDY  
T E P M A T Z O Y l ’
1. In Chapter 40 of his work De administrando imperio Emperor Con­
stantinus Porphyrogenitus sets forth the genealogy of the royal house of 
«rpád. In the line of Árpad’s descendants he enumerates Termacu who, 
according to his list, was the son of Teveli (I'e jH éX rjs) and a great-grandson 
°f Arpad. The Emperor also reports th a t «at a recent date» Termacu, «as 
friend», accompanied by Bulőu (BovXr^ovgj, visited the imperial court (ed. 
Moravcsik, p. 17863'65): ’Iaréov, oxi ¿t e Xe v tr¡aev ó TspiXrjg, xai eanv u viog avzov
0 TsgfiaT^ovi, ó áotífDQ áveXOwv <píXog fiera rov B o vXt Co v , t ov  tq ít o v  áqywxoq xai 
«ap^d TovQxiag. It seems most probable th a t it  was on the occasion of 
Termacu’s visit, and from data supplied by Termacu himself, th a t the 
Kniperor recorded the genealogy of the Árpád D ynasty . 1
This princely visit to  the imperial court is also mentioned by Joannes 
^kylitzes who, however, records only the name of Buléu and in no way indi- 
cates that, with Bulcu, there was also another Hungarian princely personage 
who paid a visit to  the Constantinople court . 2 Thus we are left with, the 
Emperor’s report as our only source concerning the person of Termacu. The 
title ipiXog which the Emperor applies in his work to Termacu admits of two 
interpretations. I t  either denoted ambassadorial rank and so was conferred
1 This w as also the opinion o f J . B . Bury ( Byzantinische Zeitschrift X V  [1906], 
P• 563). G. Moravcsik holds the sam e view  ( A m agyar történelem bizánci forrásai [The 
•tyzantine Sources o f Hungarian H istory], Budapest, 1934, p . 166).
2 The critical tex t o f  Sk ylitzes’ relevant report (ed. Bonn, p. 328), on the basis of
* n»'w collation of the MSS o f Oedrenus and  Skylitzes, was published by G. Moravcsik
Istvdn-E m lclckonyvl [St. Stephen Memorial Volum e I], Budapest, 1938, p. 392. —  
~*}o report o f  Skylitzes w as also adopted by Zonaras (ed. Búttner-W obst, p . 484). The 
otitioal te x t o f  the latter report, also on the basis o f  a  new  collation o f the MSS, was 
Published b y  Moravcsik in the sam e work (p. 394). —  According to  Skylitzes (loc. c it.) ,  
«aortly after the v isit o f Bulfiu another M agyar prince, G yula (P vk á i),  also w ent to  
“ yzanwum where he too was baptized. G yula, also in  h is later life, rem ained loyal to  the  
new faith . Bulfiu, however, soon com m itted apostasy and  often  resum ed w ith  all his 
People h is incursions against the B yzantine Em pire. Skylitzes also gives the inform ation  
tOftt Bulfiu, while on a  m arauding expedition  in the W est, was captured by the Franks 
im paled him . The latter event, which took  place in  956, is attested , in  an essentially  
c°ncordant m anner, by num erous B yzantine, Magyar and  also by contem porary W estern  
p u rees (c/. Moravcsik, Szent Is tvá n -hinl^/ckonyv I , p . 396; C. A. M acartney, The M agyars 
ltl the N in th  Century  (Cambridge, 1930), pp . 114— 116.
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on foreign envoys to Byzantium, or it  was a princely title  applied to certain 
foreign rulers .3 However, in view of the fact th a t  Termacu was bu t a junior 
rarmhnr of the ruling family of the Magyars, the second assumption may 
hardly m erit our serious consideration .4 Neither the Emperor nor S k y litz e s  
gives any evidence from which one might conclude th a tT erm aiu  was baptised 
on the occasion of his visit. This cannot be safely inferred from the title 
ipikog either .5
Both the Em peror’s work and our other sources fail to  indicate the ex a ct  
date of Term acu’s visit. So, a t first glance, we can only be sure th a t it could  
not have taken place before the composition of the work De administrando 
imperio. I f  we knew the tim e when Chapter 40 was composed, then we might 
possibly undertake a more accurate dating of the aforesaid event. But then 
again, we are left with the fact of the princely visit itself from which to  infer 
the time when the events of Chapter 40 were possibly recorded. So, on the 
basis of Constantine’s report, the only safe conclusion th a t  can be drawn is 
th a t  Termacu’s visit coincided with the work’s composition (between 948/9 
and 951/2)®, or had taken place shortly before (agxlcog) th a t date. This w ou ld  
tally  chronologically with the Skylitzes’ report which mentions the visit after 
the coronation of crown prince Romanos II. Since we know th a t the corona­
tion took place in the spring of 948, the safest assumption is to regard 948 as 
the most probable date of Termaöu’s v isit .7
Also in other respects, this year had its special importance in Byzantine— 
Magyar relations. This was the year of the expiration of the five-year peace 
which the patrician Theophanes had negotiated with the Magyars after their 
' incursion in 943.® I t  is therefore most likely th a t  the visit of Termacu and  
Bulcu had something to  do with a possible prolongation of peace . 9 Judged by 
the fact of Bulöu’s baptism, the new negotiations ended with an agreement-
3 Gf. F . Dölger, B yzanz und die europäische S taatenw elt (E tta l, 1953), pp. 37, 38, 
42, 64. 65.
4 A lready Bury gave th is explanation  ( B y z .  Z eitschrift, X V , p. 562, n . 7), without 
referring to  the former alternative.
5 Since th e  old interpretation set forth b y  K . Szabó ( A  m agyar vezérek kora [Tb® 
Age o f th e  Magyar C hieftains] P est, 1869, p. 232) i t  has repeatedly been assum ed th a t th® 
t it le  tplkoQ o f  TermaSu had the sam e relationship to  the fact o f baptism  as the title 
rarrgixioj worn b y  Bulfiu which, according to  Skylitzes (loc. c it.)  was conferred upon the 
la tter  after h is baptism  in  B yzantium . Y et th is assum ption has no foundation whatever 
either in  Skylitzes' report or in  the Em peror’s work.
• M oravcsik, B yzaniinoturcica  I* (Berlin, 1958), p . 364.
7 G j. M oravcsik, S7e.nl István-E m lékkönyv  I , p . 397; B yzaniinoturcica  I*, p . 13*-
8 A s to  the even ts o f  the year 943, cf. G eorgius Continuatus, ed. Bonn, p . 91 
Iloeecmb spejutHHbix jiem I, H3Ä- f l .  C. JlHxaqeB (M ocKBa— JleHHHrpa^, 1950), p . 33 [230],
II , p. 288; M oravcsik, B yzaniinoturcica  I*, p. 272; Theophanes Continuatus, ed. Bonn, 
p . 430, 431; M oravcsik, op. c it., p . 542; Ps. Sym eon (ed. B onn), p . 748, cf. Moravcsik,
B yzantinoturcica  I1, p . 501. —  P. K rug, K ritisch er Versuch zur A ufklärung der byzaniin1' 
sehen Chronologie (St.-Petersburg, 1810), p . 263; K . Szabó, op . c it., p . 232; Bury, loc. cü-t 
p . 561; R . L üttich , Ungarnzüge in  E uropa im  10. Jahrhundert (Berlin, 1910), p . 145— 146! 
G ina F asoli, Le incursion i ungare in  E uropa nel secolo X  (Firenze, 1945), p . 178.
• A lready Bury th in k s so (loc. c it., pp . 561—562).
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Yet neither this agreement nor the fact of his baptism — as Skylitzes indicates 
at the end of his report — prevented Bulcu from turning again, at a later date, 
against Byzantium.10
The only way of arguing against this dating of the princely visit could 
be to refer to the aforesaid report of Skylitzes according to which the visit of 
Bulcu did not follow a period of peace but rather introduced one (ed. Morav- 
C81k, p. 392): O v  d té h n o v  ó é  x a i o l T o v q x o i  eiaßoXag eig  t rjv  'P u / ia lw v  n o io v -  
[ievoi x a l  xavxr/v d flovvres, fiéxQtg o v  B ovXoaovörjg ó x o v to jv  ágxTjyóg xijv  rcuv 
X Qxniavwv n ia x iv  acmdCeaOai v t i o x q iQe Iq xaxetAtffpei xt)v K w va x a vx lva v  x a i  
ßonxiadelg  írná xov ß a o iM w g  avadé% exai K w v a x a vx iv o v , xfj x<bv naxqixU ov d£i(f 
TlM*]8eig x a l  nXeiaxuiv XQVt***Teov v jiap£ag  xvq iog  six ' a^Otg o lx a ö e  w ioaxgéipag. 
Thus, in view of the fact that it was in April 943, that, as a result of the nego­
tiations of the patrician Theophanes, the five-year period of peace was agreed 
uP°n, the words of Skylitzes might warrant the assumption that the visit of 
Termaéu and Bulőu took place shortly after this event, that is, about the year
This conclusion would not contradict Constantine’s ágxícog because 
-hapter 40 records certain events that had taken place as long as fifty years 
before the composition of his work (for instance, the rebellion of the Kavars 
a,id their joining forces with the Magyars). So it would not be strange for the 
Emperor to refer to events about 943 as of «recent» occurrence.
However, this interpretation — whatever advantages it may otherwise 
0 ff(“r — is  not acceptable. In the first place, we m ust consider th a t none of 
^ e  historical sources composed about the tim e of the princely visit knows 
about the conversion to Christianity of the princely personages of the Magyars 
as a preliminary to  the peace trea ty  of 943. Secondly, this interpretation would 
al§o contradict the other reports of Skylitzes which, in the aforesaid context, 
yield 948 ás the most likely date of the visit. At last we must also take into 
consideration th a t the report of Skylitzes about incursions immediately preced- 
the visit of Bul6 u in 948 obviously contradicts all the other relevant sources 
^hich clearly witness to  the fact th a t the year 948 was preceded by a five 
y^ar period of peace . 1 1  All this prompts the conclusion th a t Skylitzes made a 
Mistake by establishing a causal relationship between the peace trea ty  and
10 Of. above, n . 2.
11 K . Szabó ( op. c it.,  p . 232) gave the follow ing interpretation to  the above- 
quoted words o f  Skylitzes: after the five-year period o f peace, about 948, new  M agyar 
’’"«Jisions occurred, and  that it  was only after these, about the year 949, that Bulőu and  
. ermaéu w ent to  B yzantium . L üttich  (o p . c it., p . 147) believes th a t the new  incursions 
'^ m ed ia te ly  follow ed B u liu ’s return from B yzantium . H ow ever, in  the quoted passage
S k y litzes there is  noth ing to  warrant the assum ption th a t Bulöu’s apostasy  and his 
incursions took place directly after his return. Bury (loc. c it., p . 561) is  o f the opinion
- “ the new  incursions o f Bulßu were identical w ith  the expedition  which is m entioned  
"y Theophanes C ontinuatus (ed. Bonn, p . 462) and  Pseudo-Sym eon (ed. Bonn, p . 756) 
^  having taken place tow ards the end o f  C onstantine’s reign. Y e t recent research {cf. 
Moravcsik, Byzantinoturcica  I2, pp. 542 and 501) se ts  the date  959 for th is  incursion, that  
lsi in to  a  tim e  which follow ed th e  death (955) o f Bulßu.
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the visit of the Magyar princes. As a m atter of fact, peace was established in 
9 4 3 , as a result of the negotiations ofTheophanes the patrician, and it was later, 
after the five-year period of peace had expired, th a t the princely p e rso n ag es  
visited the Byzantine court . 12
2. Outside the work of Emperor Constantine, the name Termacu does 
not occur in any of the Magyar or non-Magyar sources of pre-conquest Hun­
garian history. The name does not bear a Magyar character, and so, in view 
of the fact th a t most of the old Magyar personal names of non-Magyar origin 
come from the Turkish language , 13 there seems to be an a 'priori likelihood that 
the name 'Termacu too was ta:ken over by the Magyars from the ancient Turk­
ish peoples. This assumption is fully corroborated by a report of Levond, a 
chronicler of the Armenian wars of the Arabs, about the incursion of the 
Khazars in 730.-His report reads as follows (Levond, ed. Ezeanc, p. 101): 
Qmjhni. JunTutLuil^uAi ifinpibuti uttTpnju jnu^tp jt Ifn^iíuAi^h ^J,iu/iunj
itinujL m ppují ¡uujypwg npnuí J u w f u l í  ftppL bm hu du.jp hnpfti,
npnj u iirnll ip  <f>mpup/,p. ^pirnTu/L Ulutjp qo puM[u.pfi np ptvptfu,) l/n^p. ¡¿of
pja^nuT qnitfu,pbl /. qbpmj mJuujpCJiu ^ jn g :  «At this time a big co m m o tio n  
developed in  the northern parts because the ruler o f  the Khazars had died 
who is called Xak'an. When this was seen by his mother, whose name was 
P 'arsbig , 14 she gave order to her military commander who was called T 'arm aí
18 According to P . Krug (loc. c it.)  the v is it  o f  the Magyar princes took  place during 
the five-year period of peace. This old explanation was renewed by J . Marquart (  Strr f J '  
ztige p. 120). Also G. Pauler ( A  m agyar nemzet története S zen tls tvá m g  [H istory o ftn e  
Hungarian N ation until St. Stephen], Budapest, 1900, pp. 74—75) and J . Darkó ( Byzan  
tinitch-ungarische Beziehungen, Weimar, 1933, p. 4) believed that the v is it  o f  G yula 
Byzantium  took place during the peace period. Y et, according to  Darkó, B u liu ’s visi* 
was m ade in  940. In  establishing th is date Darko was m ost probably led by the considera­
tion tliat,, in  the narrative o f Skylitzes, Bulöu’s v is it  is preceded by an unbroken series e 
Magyar incursions. The la st o f these, as Darkó seem s to have supposed, was the one whicn 
took place in  943. , «  ,
A sim ilar line of reasoning gave rise to the hypothesis that Bulcu and G yula w 
taken as hostages to  B yzantium  after the peace treaty o f 943 (Bury, op. cit., p . > 
Gina Fasoli, op. c it., p. 178). Uowov r, M oravcsik was on safe grounds when he rejectea 
th is assum ption (Szen t István-E m lékkönyv  I , p . 397), since it  was only as late as in  
that Bulöu’s v is it , in term s o f the aforesaid chronology, took place, and it  was still late 
that G yula called on the B yzantine court. Skylitzes, who goes to  considerable leng1“ 
in relating the v is it  o f Buléu, m akes no allusion to  Bulőu’s going as a hostage to B yza  
tium  Y et there is the other obvious fact which renders th is assum ption utterly unt?, 
able: the Emperor tells us quite clearly that Termacu cam e as yttoq, that is, in  all probab­
ility , as an envoy to  Byzantium .
18 C j. M oravcsik, B yzanlinoturcica  I1, pp. 131— 1 3 4 ;n  , pp. 362 i .
14 The te x t edition o f Ezeanc' has here the faulty form tp u ip u p /ift: P 'arsbii However 
the Arab historian Ibn A'tam  al-K üfl uses the correct form Barsbig  in Ib is connection  
(ed. Akdes N im et Kurat: Ankara Ü niversitesi DU ve Tarih-G ofrafya F akultesi Derg  
V n /2 , 1949. pp. 255—273. — The names Barsbig  n .d  Jebgu, as well as th e  w o  
rfitJtixiov: i t ta k  'flower’ . (cf. M oravcsik, Sem inarium  K ondakovianum  IV (1931), PF; 
69—71- A Zaj^czkowski, Ze atudiów nod zagadnieniem  chazarskim  |E tu d es sur le problern 
düs K hazaisl: Polska Akadém ia Umiei<?tnoáci. Prace K om iaji O rientahstycznep  36 (U-r 
ków 1947), pp. 39— 40; cf. Moravcsik, Hyzantinoturcicci II1, p. 313) are Turkish forms 
a North-W estern Turkish (QypSaq) character, quite d istinct from  those rem ains ot i  
proper Kha7,ar language w hich have Chuvash characteristics.
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to levy a big army against Armenia». A number of other sources16 also refer 
to this invasion, but they do not mention Tarmac', the Khazar commander. 
Yet the historical and geographical background is all the more clear in these 
sources inasmuch as they inform us that Tarmac' was the commander of the 
Western Turkish Khagan residing in Itil to whom the Khazar ruler residing 
ln h a n g a r  appealed for help. The name of the Turkish Barsbig is also fre­
quently mentioned in these sources, he was, however — according to the Mus­
lim writers — not the wife but the son of the said Khagan.
The similarity which the Magyar Termacu bears to the Western Turkish 
narne Tarmac' is at once obvious.16 This similarity becomes, however, still 
m°re striking, if we onsider that the final -u of the Magyar form Termacu 
ls the Old-Hungarian ending of the nominal forms.17 The e in the first syllable 
ls also easily accounted for as a case of dissimilation replacing Turkish a, a 
change that is not at all infrequent in OHung.1* Thus the similarity between 
Hungarian and Turkish nominal forms is not a mere coincidence but 
r(“flects a genetic link between the two.19
But as far as the etimology of the Western Turkish name Tarmac  'is 
concerned, we must be, for the time being, content with stating a no« liquet.
J‘e suffix -mac, or rather the compound suffix -ma-6, does not belong to the 
common Turkish suffixes,20 neither can we be certain about the origin and
a u  1 dealt w ith  the relevant Arabic (Ibn al-Atir, Y a'qübi and the M elkite Agapios), 
Son Cnian (Moses K alankatvac'i ed. T iflis, p . 368) and Greek (Theophanes, A . M 6220) 
i8An a lecture which was delivered on the 26th o f Septem ber, 1958, a t the Onom ato- 
ro T  Conference o f th e  H ungarian Philological Society; cj. N évtu dom án yi vizsgálatok  
nom atological Studies], ed . S. Mikesy, Budapest, I960, pp. 119— 125.
Mu t ^ ^ h e  R ussian H ebraist A. H arkavy was the first to  call our a tten tion , in h is  
>y 7 n  rem ains o f  the K hazar language, to  the nam e T 'a r m a i'  in the Armenian  
*iun°e ( ^ uas ŝc îe Itevue  VI/1 [X ], 1877, p. 321). M. G yóni took  up the h in t and , having  
itri-QR̂  form  Tarm atach  in  H arkavy’s study  as T arm acs, in  H ungarian trans-
’ identified  it  quite precisely with the nam e T erm a íu  (cj. M. G yóni, A m agyar 
a l-:VJ c,rn3 feljegyzéses szórványemléke? [D ie Streudenkm aler der ungarischen Sprache ’.n 
i»  a í 011 T esten ], B udapest, 1943, pp. 132- 133). N either H arkavy nor G yóni took 
-üe ph ilological problem s which arise in  relation to  the Arm enian original. H arkavy  
'*r.ri/y  t0,Gn  0ver the form  TaPMaq in K - P atkanean’s R ussian translation  o f L evond’s 
Tt, and  G yóni follow ed H arkavy. Since, however, the R ussian transliteration which is 
^ u erta k en  heie  reflects, w ith  essential faithfulness, th e  Old-Arm enian form T 'a rm a c , 
can m ake no objection to  the transcription T a p m i  ~  Tarm atach  ~  T arm acs. The 
in fh 0XcePtion ,which ,we m ight take to  G yóni’B interpretation is to  p o in t out clearly that., 
t'm™ 6 nam e ^  arlma6 , the -£ is not a H ungarian su ffix  since it  a lready ex isted  in the  
orrowed Turkish foTm.
17 Cf. G yóni, op . c it.,  p . 194.
I' vni •"ThiS was 8tated by J - N ém eth, A honfoglaló m agyarság k ia laku lása  [The E thnic  
°lution  o f the Pre-Conquest M agyars] Budapest, 1930, p . 292.
Ran ”  There is a  m ost probable connection between the nam e T erm a lu  and the H un - 
Tlní?n Place-nam e T o rm á i (o : T ot .a i i  which is borne b y  not less th a n  six  loca lities in 
ungary (cf. Pauler, op. cit., p. 172; N ém eth, op. c it.,  p . 291).
"uff .  "  Ci  Nom eth: A cta Orient. H ung. VLB. (1958), p . 8; L . L igeti, ib id ., p . 4. Thus the  
'u r v  k A *  alS0 m  the Case o f  tho nam e T arm ac> w ould likely point to  a North-W estern  
just ( QyPiacl) origin. B u t wo cannot d iscount the p ossib ility  th a t the nam e T a rm a i,  
T a,s a considerable part o f  the Old-Turkish nam es, cam e from non-Turkish (probably 
°-pa or other) languages.
301
84 K . CZEGLÉDY: TEPMATZÖYE
meaning of the element t e r - .21 All that seems to be fairly certain at the p re sen t 
moment is that the Magyars took over the name Termacu from the Western 
Turks and that the word had been adopted prior to the «Landnahme», in the 
territory of the Khazar Empire.
Budapest.
11 R ecently  D . P ais (Onom atological S tu d ies , ed . S. M ikesy, pp. 95, 98) und erto o k  
the explanation o f the nam e T erm a iu  as a  derivative  o f  the Turkish roots ioro- or t t f - 
H ow ever, the form  Tarm aS, as we find  it in  th e  Arm enian source, resists the derivation  
from  the root iir-, and th e  derivation o f T a r-  from  tara- is  not clear either.
S A R K É  L
AN  ANCIENT TURKISH WORD FOR “ H O U SE ”
K ároly Czeglédy  
Eötvös Lórand U niversity , Budapest
Of all the ancient term s for a ‘ dw elling’, ‘ abode’ , in 
the A ltaic languages, it is probably the Khazar word kel 
that has m ost frequently engaged the attention of expert 
research . The fir s t  known record of the word dates back 
to the m iddle of the Xth century when the Byzantine Em peror  
Constantine Porphyrogenitus noted it as the second element 
in the com posite name Sarkel, a lso  explaining that the 
•Cleaning of the name in the Khazar language was "’Acrnpov' 
fcaTTL-riov, that is , ‘ white lodge ’ , ‘ white h ou se ’ . The 
em p eror ’s explanation leaves no doubt that the fir s t  com ­
ponent of the name Sarkel, that is , the word sa r , stood for 
‘ w hite’ in the language of the K hazars.
This record of the name Sarkel was later reiterated  
by the author of the work known under the title Theophanes 
Continuatus. The author h im self belonged to the literary  
school of the em peror who gave him  com m ision for his 
work. He, how ever, brushed up the style of the em p eror’s 
note and so replaced the colloquial ‘'Acrirpov ó o - t t l t l o v  with 
the C lassic  Greek rendering Aeukôv olkt^aq: as expressing  
the sam e meaning.
As it can be gathered from  the em p eror ’s narration, 
the Byzantines had already learned the name Sarkel in 833, 
rnore than a century before the com position of the em p eror-» 
Work, when, at the request of the K hazars, Byzantine 
experts travelled to the region near the lower course of the 
Don to build up for the Khazars the fo rtress  Sarkel.
Beside the em p eror's aforesaid note, there are also  
certain data, in R ussian chron icles, which have a bearing  
on this name. The name B elaveza in those chronicles  
which, in Ancient Russian, has the meaning ‘ white tent 
(tow er)’ , is at the very first glance rem iniscent of the
UAS, V o l. 23 (1963) 23
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signification ‘ white lod ge ’ that we m eet in the e m p e r o r ’s 
note. The Russian name occurs in connection with the 
K hazarian cam paign of Svyatoslav in 965 and denotes a place  
near the Don riv er , that is , where Sarkel lay. By having 
collated the Byzantine and Russian data, the R ussian h is ­
torian s, already between 1745 and 1816, could convincingly  
prove that the Khazar name Sarkel denoted the sam e city 
which is known under the name B elaveza in the R ussian  
ch ron icles. A s to the exact geographic location of the place, 
it was already sixty years ago that Russian research  
w orkers began to look for the ruins of Sarkel in the d istrict  
of C im lyansk, at the lower course of the Don r iv e r . The 
archaeology of the peoples of the Steppe entered one of its 
m ost interesting chapters when, in the cou rse of investiga­
tions conducted in the fifties of our century, Soviet scholars  
succeeded in finding the ruins of the ancient fo rtre ss  of 
Sarkel in the d istrict of Cim lyansk. The appraisal of the
finds has since been com pleted chiefly by P ro f. M . I. 
A rtam onov. At present, the ruins are under the waves of 
the artific ia l inland sea since established at Cim lyansk.*v*
Those dealing with the etym ology of the name Sarkel 
have, from  the beginning, been aware of the great s i g n i f i c a n c e  
which this en terp rise, beyond its philological im portance  
m ay have for the study of K hazar h istory . In spite of the 
wealth of data on hand in A rab , Byzantine, A rm enian, 
Hebrew  and other so u rce s , we have but a rather m eagre  
body of established knowledge concerning the K h azars.
Thus, for exam ple, we s till have the m oot question as to 
which group of the Turkish languages the language of the 
K hazars belonged, neither can we solve the problem  as 
regards the specific group of Turkish peoples to which the 
K hazars proper of the K hazar E m pire belonged. Although 
our extant sources have preserved  the proper nam es and 
honorifics of a number of Khazar dignitaries, the inferences  
that m ight be drawn from  such nam es, in view of the pecul­
iar trend in proper nam es to transcend national and lin ­
guistic fro n tie rs , a re , by n e cessity , quite uncertain. But, 
on the other hand, neither of the two component elem ents  
of the nam e Sarkel are proper nouns, and thus it m ay  
better lend itse lf to an attempt at determ ining the d ia lec -  
tological status of the K hazar language.
A s to the first elem ent of the name Sark el, the word 
sa r  which m eans ‘ w hite’ , certain sch o la rs , as early  as in
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the XVIIIth century, began to look to the Turkish language 
for its etym ology. Their attempt, how ever, has m et with 
the great difficulty in that the word sar with the meaning  
w hite’ has not been found so far in any of the Com mon  
Turkish, that is , z -T u rk ish  languages. So certain  
re sea rch ers  gave up the attempt and have tried to interpret 
the word from  the vocabulary of som e of the F inn o-U grian  
languages, in particular from  the Vogul or the Hungarian  
language. Over the last decades, explanations along this 
line have been offered also . Other scholars have turned to 
the language of the C ircassian s or to P ersian  for a clue. 
H ow ever, the m ajority of the re se a r c h e rs , in view  of the 
definite c lassification  of the K h azars, in our so u rces , with 
the other Turkish peoples, have adhered to the opinion that 
the name Sarkel m ust have its origin in one of the Turkish  
languages. A t the beginning of the last century, C. Lehrberg  
thought the name to be of Turkish origin. A  s im ila r  opinion 
Was later entertained by H . Vam béry who held that theM V 7
component sar of the name Sarkel was connected with the 
Word sari*y of a Com m on Turkish language. The sam e v i e w  
was held by Z . G om bocz, that outstanding student of the 
ancient Turkish loanwords of the Hungarian language.
But there have also  been argum ents to prove the origin  
°f  the name Sarkel in one of the r -T u rk ish  languages of 
Chuvash character. This theory was f ir s t  offered in 1835 
by C. M . Fraehn who pointed out, in a very convincing 
b a n n e r , tnat the fir s t  component of the name Sarkel was 
related to the Chuvash sura < »sart'y which, in fact, has the 
le a n in g  ‘ w hite’ , whereas the word sa riy  in Common  
Turkish as well as in all languages of Common Turkish  
character carries the meaning ‘ ye llow ’ . Fraehn also  noted 
that, beside the component s a r , the Chuvash language also  
has the second component k e l, in the form  kil with the 
le a n in g  house . Fraehn s arguments have ever since held 
t h e i r  ground, and so the m ost outstanding experts in this 
^ e ld , as P . P e llio t, J. Nem eth, L. L igeti, have been at 
° ne in the conviction that the agreem ent of the Chuvash 
Words sura and k il, both in meaning and fo rm , with the 
narne Sarkel as recorded by the Byzantine em p eror, is the 
decisive argum ent to prove that the origin of the name is to 
be sought in a Turkish language of Chuvash character. This 
agreem ent, if we take the em p eror ’ s note at its face  value, 
lllight a lso  indicate that the Kha zars spoke a Turkish lan- 
guage of Chuvash character.
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The original Chuvash character of the name Sarkel has 
recently been underscored by the evidence of the Hebrew  
sou rces of K hazar h isto ry , where the nam e, in the form  
Sarkïl, a lso  occu rs. The Hebrew  form  Sarkîl is noteworthy 
for two reason s. F ir s t , its second vowel is identical with 
the vow el of Kil in m odern Chuvash, and secondly, the 
writing of the Hebrew form  leaves no doubt that the first  
consonant of the name Sarkel was 3̂  and not This is a 
very im portant conclusion to which the Byzantine form  alone 
could not lead us as the Byzantine character sigm a can 
stand equally for the sounds s and £  of other languages. Now 
the assu red  pronunciation of the first consonant as defi­
nitely speaks in favour of connecting sar in the nam e Sarkel 
with the Chuvash sura ‘ w hite’ , while excluding any relation­
ship with the Common Turkish word sa r ï7 , ‘ y e llo w ’ .
Yet there still rem ains the problem  —  and to solve  
this is the m ain object of m y paper —  as to the origin of 
the Khazar k e l-k il and the Chuvash k il, and there is also  
the unanswered question whether the word k e l- k il was 
peculiar to the Chuvash language or whether it can also be 
found in other Turkish languages as w ell. To be su re, it 
is on the latter problem  that som e of the valuable findings 
in the course of the etym ological investigation of the word 
k e l-k il  over the last hundred and fifty years m ay have the 
m o st instructive bearing. F o r , although this word could 
not be traced in other Turkish languages in the sam e form  
and with the sam e m eaning, A . Sam oilovich, for the first  
tim e, and, after h im , P ro fe sso rs  Nemeth and Zajg.czkowski 
pointed to the connection which m ay exist between the said 
K hazar and Chuvash w ords, on the one hand, and the word, 
or rather p article , g il, as found in the southwestern Turkish 
languages, on the other.
This particle  gil is w ell known, first of a ll, in the 
Anatolian and Balkan dialects of the O sm anli language, and 
we m ust add that, at p resen t, we have much m ore m ateria l 
collected from  these dialects than Sam oilovich could rely  
on at the tim e he wrote h is artic le  on this subject in 1925. 
A ccording to J. Deny, the O sm anli gil does not have its 
exact equivalent in the French language. It m ight be ren­
dered approxim ately as * la  fa m ille , le chez so i, l ’habita­
tion ’ , but in m ost c a se s , the word chey. alone can also  
convey its m eaning. A ccording to the two Turkish diction­
aries of the O sm anli d ia lects , the word gil is used in a
C ze g lé d y : A n  A n cie n t  T urkish  W ord fo r  ‘ H o u s e ’ 2 7
number of places with the meaning ‘ fa m ille , s i le ’ . We also  
have som e data from  the Konya dialect, in T . K ow alsk i’s 
edition. A ccord in g to Balkanoglu, gil has the m eaning  
fa m ille , m a iso n ' among the Tiirkmen of Syria. It can also  
te  found in the O sm anli dialects of the Balkan peninsula.
So we have som e relevant data published by P ro f. Nemeth 
and J. Eckm an from  the region of Varna. In the latter, the 
Particle j| il can be translated, in the way known in Hungarian  
and other European languages, by adding the sign of the 
Plural to fam ily  n am es. A lso  in A z e r i , as Sam oilovich  
‘ nform s us, the word ¿ i l  has a sim ila r  m eaning. About 
half a century ago Tevfiq Bey indicated that the word jril 
with the m eaning ‘ h o u se ’ was extant in the language oF lh e  
M ajar nom adic tribe living in the T u rk ish -P ersia n  border  
region. A ls o  the notes of Sir A u rel Stein on the language of 
the À inallu  Turks of the Sou th -P ersian  province F a rs attest 
this p article .
Now a few exam ples to illu strate  the use of the particle  
üil: —  “ A li gile gitdim : je suis allé chez A l i ” ; “ Ahm ed  
.glide d ir : il est chez A h m ed "; “ anam gil yaninda oturur:
*1 (elle) habite près de chez ma m e r e "  (Deny);
xalam gil göcti: ceMBH Moefî têtkh nepeceJiMJiacb 
dayïnïz gilin evi harada-dir: rue flOM ceMbH Bamero 
? "
“ b a j ï m ï z  g i l - i l e  s e f e r e  g itd i^ :  mm OTHnpaBJiseMCH B 
n y i e -
(Sam oilovich); “ Ivan giIdáin = Ivannardan; from  the 
Vans”; “ Osm an a gildan pahyorum : I com e from  the Osman 
^agas" (Ném eth); “A hm et gile gittik: we went to the A g m e ts ";
.teyzem  gil: m y aunt’s ” (Anadilden d erlem eler); “ am jam  
■ijle gittik: we went to my u n cles ’s; Naji g ile : to the N a jis ’* 
jHalk agz. sbz d erl. derg. ) “ M ustafagilde iayïn varïdï: im  
ause des M ustafa ist ein Brand ausgebrochen (Konya, 
Kowalski); “ Ö m er gilin : cGMBH OMepa” (M agazinik)
Qazim xân g illá r : die Anhünger des Qazim  Chan (Âinallu, 
KoWais k i) .
In A z e r i , besid es being appended to fam ily  nam es, 
nam es of p erson s and words expressing kinship, the particle  
-1*1 can a lso  be tacked on to nam es of p rofession s (teacher, 
-5jolla, noker) that stand for nam es of persons (Sam oilovich).
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A s a word of the Osm anli language reform  m ovem en t, g il, 
in the com posite word evgil, can replace the word ha Ik 
‘ hou seh old ’ (Arab. xa lq ‘ p eop le ’ ) of hane halk'i (B onelli, 
M agazanik).
The m eaning of the particle  g il, as judged by the data 
quoted above (cf. esp ecia lly  the phrase day'imz gilin evi and 
the compound evgil), is not exactly house , neither fam ily  
but rather ‘ d w ellin g-p lace , hom e, who or what is in the 
house: fam ily  (a m eaning with loca l colouring), h o u se ­
keepin g ’ . Other languages, too, have words that p o sse ss  a 
s im ila r  sphere of m eanings. For exam ple, we m ay find, 
the follow ing ancient and m odern m eanings exp ressed  by the 
A rab noun ah 1 and the verb ah alar “ tent (cf. the Hebrew  
oh e l), house, household, fam ily , father of the fam ily , 
m other of the fa m ily , people, tenant, owner; to get a ccu s­
tom ed to som e place, to get m a rried , to establish  a fa m ily ”. 
A lso  the Turkish word ab has gone through a s im ila r  s e ­
m antic developm ent, with the resu lt that we m ay find in the 
various Turkish languages, besides the b asic  m eaning  
‘ hou se, tent’ , the following additional m eanings: ‘ fam ily ,
household ' (Radloff), ‘ w ife ’ (Radloff), husband (Kirgh. 
Yudakhin), 'to  establish a household' (Com m on Turkish  
avian —  Chuvash avian — ).
The word g il, as a part of speech, cannot be c lassified  
either with the substantives or with the fo rm a tiv es. If it 
w ere noun in its full right then, in the quoted exam ple, we 
would expect xalam  gili instead of xalam  gil ( ' rny aunt s ), 
and, if it w ere a form ative , then we would expect 
xalagilim  (Sam oilovich). Deny c la ssifie s  the word gil with 
the p a rtic les . The dictionary of M agazanik, without giving 
a reason , gives the p o sse ssiv e  form  gilin as the b asic  form -
Sam oilovich was the fir s t  to connect the particle  _gil of 
the Southwestern Turkish languages with the K hazar and 
Chuvash word k e l -k il. But, at the sam e tim e , he points to 
two reason s which argue against the com m on origin of the 
two: fir s t , the meaning of the Chuvash word k il is ‘ house , 
and not ‘ fam ily* which is , according to h im , the meaning 
of the word g il, and, secondly, the Chuvash word k il is an 
independent noun, hence it cannot be connected with the 
particle  g il . Yet this explanation of Sam oilovich is not 
fully convincing. So som e accepted the explanation of P rof. 
Nem eth who believes that the two w ords, in spite of the 
differen ce in their m eanings, are of com m on origin.
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N em eth ’ s th esis is confirm ed, above a ll , by the fact that the 
meaning of the Chuvash word kil is in fact much nearer to 
the m eaning of the Southwestern Turkish ^ i l  than the data 
quoted by Sam oilovich would seem  at f ir s t  to allow . So, 
for instance, according to N. V. Zolotn itskiy , the Chuvash 
fcil a lso  in itse lf  has the meaning ' econ om y’ and ‘ fa m ily ' 
which constitute the house". T h is, in its e sse n ce , agrees  
with the aforesaid  m eanings of the word g il. The second  
argum ent of Sam oilovich also fa ils  to carry  conviction when 
he assign s the two words to two different parts of speech.
I shall return to this question in a m om ent.
If, how ever, the K hazar and Chuvash k e l-k i l  and the 
Southwestern Turkish gil are indeed of com m on origin, 
then we m ust also  answer the difficult question as to how to 
account for the fact that this word occurs only in the Khazar 
and Southwestern Turkish languages, but in none of the 
other Turkish languages. I believe , how ever, that we are 
today in the position to give a satisfactory  answ er to this 
question too. I refer to a passage in C. B arth olom ae ’s 
work Zur Kenntnis der m itteliranischen M undarten where 
he, while dealing with the problem  of the c orrect reading 
of a certain group of letters or rather ligatures which con­
sists of the letters dd r he convincingly dem onstrates that, 
in the phrase dd r vatay, the only correct reading is 
.gil and its meaning can only be ‘ h o u se ’ .
This M iddle P ersian  gil is a regular developm ent of
Avestan g sra5a , (Ancient Indian g j h £ —  ‘ h o u se ’ ). 
B artholom ae is also  su ccessfu l in explaining the word 
_i? i l -is t -a k  as being the sam e M iddle P e rsia n  word gil with 
the double suffix —  is t -a k . The M iddle P e rsia n  gil which 
has the meaning ‘ h o u se ’ is both sem an tically  and phoneti­
cally the exact equivalent of the word k e l-k il  and gil in 
the K h azar, Chuvash and Southwestern Turkish languages. 
Making use of the notes of P rof. H arm atta on the history  
this P ersian  w ord, g il, we m ust conclude that this word 
was taken over, without a change in pronunciation that is , 
in the form  g il, into the Southwestern Turkish languages.
On the other hand, Khazar and Chuvash, which, unlike the 
fo rm e r, do not p o sse ss  the initial sound g , had to substitute 
their in itial Ic for the original j* of the M iddle P ersian  word.
Returning to the form er question as to why it w as, that, 
of a ll the Turkish languages, O sm anli and A z e r i alone took 
over the M iddle P ersia n  word gil —  the answ er is now
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quite sim p le: it was only these Turkish languages that came  
into direct contact with P ersian . Since the Vlth century the 
southwestern branch of the Turks lived continually in the 
neighbourhood of the P e rsia n s , and the ancestors of the p r e ­
sent-day Chuvash also  had many opportunities to borrow  
from  the language of the P ersia n s. It will suffice if we refer 
to the fact that, according to Arab so u rces, one half of the 
Khazar capital was continually occupied by the P ersian s and 
K hw arezm ians who w ere coming by thousands to live there.
It m ust have been by the m ediation of the K hazars that the 
word k il-k e l got to the present dom icile of the Chuvash, as 
this region too cam e at one tim e under the sway of the 
fo rm e r . But we m ust a lso  take into account, that P ersian  
m erch an ts, as e .g . the travel reports of Ibn Fadlan inform  
u s, a lso  used to dispatch from  Khwarezm  or K hazaria vast 
caravans to the onetime territory  of V olga-B u lgh aria .
With referen ce to the difference between the Khazar 
and Chuvash word k e l- kil and the Southwestern Turkish  
word g il, as parts of speech, the word kil, in the Chuvash 
language, com pletely supplanted the P ro to -T u rk ish  word 
ab ‘ hou se1, apart from  its derivative avian *to establish a 
household’ . Ab had a lso  been in use originally in that 
language. The foreign origin of Chuvash kil is betrayed by 
the single fact that, although it belongs to the m ost f r e ­
quently used elem ents of the vocabulary, it has no deriva­
tives. On the other hand, the word gil in the Southwestern  
Turkish languages has not displaced the old Turkish word 
av, which, with its d erivatives, vigorously p ersists  to the 
present, while the word gil having becom e a particle with ­
out derivatives in these languages, can only function —  
as we have seen in the quoted exam ples —  in certain  
syntagm as.
In this paper, my aim has been to illustrate how a 
P ersia n  word denoting ‘ h ou se ’ was borrow ed by the Turks 
of the Steppe and how this borrowing developed sem antically  
in the languages which adopted it. A number of other 
instances in which the Turks borrow ed words of a sim ilar  
sem antic range could be quoted from  other Turkish  
languages that were in contact with various Iranian dialects 
(e .g . Turk, otag ‘ tent’ and Turkish k&nt from  the Sogdian; 
Turkish chadir ‘ tent’ , and Turkish b&chkiim ‘ Halle im  
H ause' from  the P ersian , quoted by P rof. H arm atta). It
would indeed be an attractive task to examine the exact 
anthropological conditions under which these borrow ings  
were m ade.
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K. CZECLEDY (Budapest): NOTES ON SOME PROBLEMS OF THE EARLY
KHAZAR H ISTO R Y
The task of assessing the sources of the early Khazar history — in spite 
°t! repeated attem pts at removing its difficulties — still presents a great 
'nallenge. The main cause of the difficulties, as it becomes more and more 
PPparent today, lies in the philologically inadequate treatm ent that has so 
iar‘ been given to the m ultilingual—Arabic, Syriac, Hebrew, Greek, Ar­
menian, and Georgian — source material. There is much to be done in this 
,|pld, yet the tackling even of some detail problems may help us forward 
l°Wards our goal.
The earliest data with Khazar references are found in the Arabic, Sy- 
*3c, Byzantine, Armenian, and Georgian genealogies. The latter belong to the 
'-Hristian gender of the Ata[iepio|ii; 11$ 7 ^; with which they, also as regards 
l,eir origin, are connected. There is a further parallelism  between them 
lr)asmuch as both augment the Biblical genealogy by adding the names of 
Contemporary peoples, including the peoples of the Steppe. However, these
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lists of names, as far as the time of their origin can be fixed, are not older 
than the IVth century, and only a very limited significance can be a t tached  
to them, as they are most arbitrary in establishing relationships between 
the names of peoples they enumerate. The same problems beset the Alexan­
der Romance and the Legend Concerning Alexander the Great as well as 
certain variants of the Apocalypse of Pseudo-Methodios which also men­
tion the Khazars in their genealogies of the peoples. Neither do we receive 
much help in our search for the early phase of Khazar history from the 
genealogical story which centres around the eponymic brothers B u lg a r i o s  
and Khazarig. This story which, by Nestorian mediation, passed from the 
Pehlevi notes of a Persian Christian to the Syrian Monophysites, also 
makes mention of the migration of the Danubian Bulgars, and this preclu­
des any possibility of having been written earlier than the end of th? 
Vllth century.
Some scholars are inclined 10 attach great significance to the refer 
ences to early Khazar history in the notes of the Armenian and Georgia11 
historiographers. These data might indeed have a considerable bearing 
also on the whole history of the Steppe. Yet the investigations in to  the auth­
enticity of th<> writing of Pseudo-Moses Khorenac’i already proved, more 
than two centuries ago, that they are not authentic and that the case ¡n 
question here is  but the transference of the name of the Khazars upon the 
ancient Alans.
In connection with the events of the IVth and Vth centuries the Arabic- 
Persian epitomisers of the Middle Persian Khwatay-namak  also m^ke re­
peated references to the Khazars. Yet in assessing these data, we must 
consider, on the one hand, that the usage of the Arab and Persian epitO' 
misers does not reliably reflect the Middle Persian original, and, on the 
other hand, that the last redaction of the Khwatay-namak  is not earlier than 
the last decades of the Sasanian Era, i.e., it is contemporaneous with the 
emergence of the Khazar Empire In this case we must also reckon with 
the possibility of a generalising use of the name, that is, the name “Kha­
zar” being used in the sense of “Northern Nomadic”.
However, great importance must be ascribed to those data of the 
Khwatay-namak  which connect the name of the Khazars with events tha* 
took place between 515 and 580 A. D. According to Byzantine sources, the 
actors of these events were the Khazars, and, according to Muslim sour­
ces, it was only in Persian that the Khazars, even in the Xth century, b' 
gured under the name Khazar, while in Turkish they were called Savir. Wf 
•nay infer from this fact and also from some data in the Geography 
Ps3udo-Moses Khorenac’i which also attest the identity of the w ord- 
Khazar — Savir  that, after 515, or perhaps even at an earlier date, the Ki*3 
zars, at least in part, were identical with the Savirs.
It is in view of this identity that we must also accept, as an important 
fact, the note found in the work of Moses Kajankatvac'i, this exceeding»1 
important source of Khazar history, which says that the Christian missi°' 
nary see of Derbend had to be relocated, because of Khazar, to P a r t a V .  
south to the river Kur.
On the other hand, in reconstructing Khazar history, we can hardly n’aK! 
any use ol the recently oft-quoted date (k.s.r.) in the Appendix to the wor 
of Zacharias the Rhetor on church history. The list in this work is in fac’ 
a Syriac translation of the Pehlevi note of a Persian Nestorian author 
which is based on a Byzantine original. This is born out, among othef 
things, also by the peculiar name form h.r.w.s. among the names enuinera
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ted. The latter comes from the Ltgend Concerning Alexander the Great and. 
as from the ultimate source, the variant P of the Alexander Romance (uof/poi~ 
1-ouoioL~Dinawari: 'red’*- LXX ‘P i« i~pahl.  h.r .w .s)  and, as the beginning 
of the word shows, it reached the Syrian Monophysite author by Mid 
die Persian mediation. The same inference must be made from the clerical 
erttns obviously betraying Pehlevi mediation in the other names of the list 
and also from the Middle Persian form of the geographical names.
Very important are, in determining the relation between the Khazars 
and the Western Turks, the narratives of Armenian authors concerning the 
Turkish allies of Herakleios. Thus the report of Sebeos reveals that the 
allies of Herakleios were in fact the descendants of those Armenians who 
Were settled by the Persians on the outskirts of Hyrcania to defend the fron­
tiers of thier empire. In the course of time these Armenians took up the hab 
its of the horsemen of the Steppe, then they revolted and joined thosi- 
troups of the Western Turks which, from the regions of the Oxus, undertook 
large-scale marauding incursions against Persia. The data of Sebeos are 
corroborated in an important way by some very detailed reports of Moses 
K; lankatvac’i who took them from a contemporaneous ecclesiastical source 
These reports by Moses Ka lankatvac’i are among our most valuable 
sources of Khazar history. These, like the corresponding notes of Theopha- 
ne s — relate that the Western Turkish prince ruling over the Khazars. 
Ton jebgu, possessed a rank only second to that of the Khagan of the 
Western Turkish Empire. In this early phase of Khazar history there were 
yet two princely residences on Khazar territory: one, the ancient residence 
of the Khazars, at Balangar, in the South, and the capital of the Western 
Turkish overlords of the Khazars, I til, in the North, near the delta ol 
the Volga.
K. C Z E G L i D T ,  B U D A P E S T
OLD TURKISH HISTORICAL GEOGRAPHY
(KANaU-TARBAN AND FlRDAUSl’s KaNO)
A ccording to a passage in the Turkic runic inscriptions, the Turks were conducting cam paigns in  the 
fir*t part o f  the 8th century also to the far w est, the region o f  the Syr Darya. Here, around the Syr D arya, 
according to the text o f  the inscriptions, the Turkish troops got aa far as the region o f  K&ngii- Tarban (var. Kangu- 
Taman). T h e latter nam e was read in this form by Thom sen, and, on the basts o f  his authority, this form is 
found in the entire recent special literature. Som e extrem ely im portant geographical questions, as w ell as 
questions o f  a philological character referring .to the nam e K&ngii, rem ain, however unsolved. T h ese are the 
P^blem s I should like to discuss briefly in  m y lecture today.
A lready th e first com m entators o f the Turkic inscriptions m ade notew orthy attem pts as to  the explanation  
the nam e Kangu. Thus F. Hirth, even though having his doubts about it, suggested the idea already 60 years 
*8°. that the nam e KdngU is connected with the nam e o f the ancient country K'ang-kU. A ccording to evidence  
f in ish ed  by Chi nese sources, the country o f  K ’ang-kii lay east o f  the Parthians, in the region o f the Syr D arya, 
ln the tim e w hen China was ruled by the H an dynasty and Iran was under the dom inion o f  the Parthians. 
According to the earliest C hinese sources1 the capital o f K ’ang-kii was about 300 kilom etres northwest o f  the 
Province of G hach, i.e. from m odern Tashkent!, in the vicin ity o f the right bank o f  the m iddle reaches o f  the 
Darya. In the south, however, K ’ang-kii occupied not only the province o f C hach, but also Sogdiana, 
Jet\veen the O xus and the Syr Darya. At a later period — also according to C hinese sources2— the old  nam e  
£  ang-kQ was abridged and assumed the form K'ang. K ’ang-kii as an independent country ceased to exist 
around a. d . 350, w hen its entire territory was occupied by the tribes o f the H ephthalites called x-ybn, m entioned  
by other sources as xun and hun. After the rule o f the H ephthalites, K ’ang was subjected by the Turks, a  fact 
' l‘" H, if H irth’s afore-m entioned suggestion is correct, is also proved by the nam e K&ngii o f  the Turkic runic 
’̂ riptions.
T he reference to the name K ’ang-kii im plied, however, further inferences with w hich Hirth did not deal 
aU- N am ely  tw o im portant observations were made, long before the com m entaries o f  H irth, regarding the 
'¿ 0rt variant K'ang o f  the nam e K'ang-kii. T h e on e is b y  R einaud, w ho pointed ou t that the C hinese nam e 
anR shows perfect agreem ent with the nam e Kang of Firdausi’s Shaname. K an g is an  im portant place in 
Shahnamc, the nam e o f the capital o f Turan. T h e author of the other observation was W- Tom aschek, 
pointed out that this certain K ang, m entioned also by Firdausi, according to the evidence furnished by 
^ a*>ic geographical sources, could have been north o f m od em  Tashkend, in the western neighbourhood of 
* ** ancient tow n o f Ispecdb, in the direction o f  the Syr D arya, because, according to Tom aschek it is here that 
‘c Arabic geographical sources localize the town of Kang.
As to the reference o f  Tom aschek, although he does not quote any o f  his sources, h e  doubtlessly refers 
*Crc to that part o f  Isfakhri’s geographical work where Istakhri describes the towns around Ispechab. N am ely, 
W ord in g to Isfakhri it was between Ispechab and the Syr D arya, tw o days’ walk west o f  Ispechab that the 
 ̂ 11 was situated, the nam e o f  w hich— on the basis o f a non-vocalized A rabic text— could have been read by
0rriasched as Kang deh (written K. nj-deh in  A rabic letters). T h e nam e Kang-cUh (K ang-village), if, indeed, 
is the way Istakhri’s non-vocalized nam e has to be read, exactly corresponds to the nam es Kang-diz and  
of sim ilar m eaning used already by Firdausi’s source, the N ew  Persian prosaic translation o f  the 
•ddlc Persian Xvatay-namak and also by the M iddle Persian theological literature.
But the correctness o f  the reading Kang-deh is doubtful, since the majority o f Is{akhri’s m anuscripts give, 
^ot the reading Kang-deh> b ut the reading Kangi-deh, and this is not changed by the. fact that both  the 1961 
‘ cheran edition o f the Persian translation o f  Istakhri, and the new  edition by Kramers o f Ibn IJauqal, who
An ■ * ^ aP- 61 and 96/A of the Ts*un Han-ihu (referring to 129/8 «,<! and 36 b.c.)j cap. 118 of the Ho* Honshu (referring to ca. 
a-d. 240); the 7jT ‘
s  4— 5 th  c e n t  A .D .).
. a p . b l H b / l / r u n  
' j die HVi'/i» (referring to ca. . Tsin-shu (referring to ca. A.D. 2oG). 
rfc it.i {yVri-shu; referring to the ' - - -  1
made use of I?(akhri, accept the reading Kang-dth. These are but secondary sources as compared to Istakhri, 
besides, in most cases, the manuscripts of these sources also contain the reading Kangi-deh. Thus we have no 
reason to doubt the correctness of the i in the reading Kangi-dth accepted by de Goeje and Barthold, the two 
great experts of Arabic geographical sources and by other scholars as well. Therefore, if the correct reading 
is Kangi and not Kang, the identification of Kangi, the place name and Firdausi’s Kang becomcs at least
doubtful. r  ,
Hirth’s explanation also involved great difficulties. He tentatively identified the name Kangü-1 aroai 
with ICang-kü of the Chinese sources, This explanation contains, on the one hand, phonetic difficulties, o'1 
ihe other hand, Kangü-Tarban is a geographical name in the Turkic inscriptions, therefore, first of all, exact 
location would have been needed for its identification, but Hirth was unable to enumerate satisfactory argu­
ments regarding this point. After such preliminaries in 1937 the commentary written by Professor V . Minorsky 
to the Hudud al- Slam was published, in which Prof. Minorsky accepted neither the reading Kang-dth, nor that 
oiKangx-dth, but decided in favour of the reading Kungi-dth. Prof. Minoreky’s reading Kungi-dtk is u n d o u b t e d  y 
correct, in so far as in the Leningrad facsimile edition of the Hudsd al-álam, in the passage in question, the voca­
lized Kungi-deh form can clearly be read. Since the identification of the phonetic form Kungi-dtk and the nan1'  
Kangü, as well as the name Kang, would meet with insurmountable phonetic difficulties, the research con­
cerning Küngü- Tarban and the other names mentioned above came to a standstill for a long time.
It was only in 1947 that some aspects of these problems were again taken up for discussion, when a Sovl' (. 
scholar G. V . Pticyn pointed out in one of the publications of the Ermitage that some geographical data 
Firdausi, just in the case of Kang, capital of Afrasiyab, arc quite exact, in so far as it clearly appears from t e 
history of the war waged by Khosrav against Afrasiyab, that the road to Kang from Chach, i.e. from modern 
Tashkend, led northward to Ispcchab. The boundary of the country of Afrasiyab was west of Ispechab, m t e 
direction of the Syr Darya, the capital of Afrasiyab: Kang, judging from Firdausi’s words, was between t e 
Syr Darya and the boundary. We owe the other significant result to another Soviet scholar, S. G. Kljashtornyj. 
who, in 1951, partly by developing the results of Pticyn, convincingly proved, that on the territory of Firdaus 
Kang was to be found Kingü-Tarban of the Turkic inscriptions too. Namely the second member of the doub c 
name: Tarban, denotes that town which in earlier Arabic sources, like Azraqi and Tabari bears the nam« 
Jirband, in later sources the name Utrar. We know exactly the site of Utrar on the basis of earlier and mor' 
recent Soviet stratigraphical excavations: the ruins o f Utrar are near the Syr Darya, not far from the mou 
of the river Arys, thus exactly in that region which, on the basis of Firdausi’s data, we have just defined as t
territory of Kang. _ _ • fthe
On the basis of all these Kljashtomyj rightly points out the fact that Firdausi’s Kang is a variant oi 
Turkic name Kángii and together with this he rightly revives also Hirth's supposition according to which 11 
Turkic name Kangü is connected with the old Chinese name K ’ang.
To the convincing results o f the two Soviet scholars I wish to add the following remarks:
Concerning the road leading from Ispechab to Kang, wc may quote an important Chinese datum 
recognized until now. One of the contemporary sources, the Ta T ’ang Si-yü-ki, also describes this route an 
also names that town which was west of Ispechab. The name of this town, according to the Chinese source, 
was Kong-yu. The phonetic form of the name Kong-yü (Ancient Chinese Ki"ong-ng iV J , according to the An“ c" 
Northwestern Chinese pronunciation, renders regularly an original Küngü or Kingi and this phonetic or 
reveals a surprising similarity to even two of the names dealt with up to now, first o f all to the non-vocahz'  
Turkic form Kngü (Küngü or perhaps Kangü)1. Secondly it is not doubtful either that the reading Kung'- ^  
o f the ¡iudud al-'Siam is also connected with the phonetic form Küngü~Küngi, but the Iranians (Sogdtans » 
were living in the vicinity of Küngü~Küngi or the Persians) substituted, as usual the sound u for the ü in 
original, as there was no Ü in their language. ^
All this also means that to the more recent phonetic form Kang was joined only Firdausi’s Kang, wher ^  
the 7th, 8th and 9th century Chinese, Turkish and Iranian forms {Kangii, Küngü~Küngi, Kungi) are reia . r 
the earlier K'ang-kü phonetic form. Kangü or Küngü, instead o f the original fCang-kU (*Kangkü) are regu a 
forms in Turkish on the basis of the vowel-harmony.
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1 KnlU, according to the strict orthographical rules of the Turkish runic inscriptions, mint, in Prof. 0 . Pnlsak 1 .u«.
expressed in the discussion, K1MMWI an original Kmgu. This well-known rule however, concerns in the first place the stem 
blcs of Turkish apellatives. For the orthography of non-Turkish proper name«, wc have only a few examples,
ALTAIC STUDIES INCLUDING TURCOLOGr 85
The exact determination of the name and the geographical situation of the country Kangtt~Kiingil~Kungi 
several im portant inferences possible, o f which I should like to em phasize tw o at the present occasion.
1. It is remarkable that the geographical localization of K ’ang-kii (K ’ang) given by the Chinese sources 
° ‘he Hail period, exactly agrees with that given of Kang in the Shahnamt. Also according to the Shahname, 
j  * Proper was northwest of Chach, but as mentioned in the Chinese sources too, Sogdiana was under Kang 
omination as well (between 129/8 b. c. and 36 b. c . and again from the first half o f the first century a . d. 
" ca- A- D- 350)- Thus Firdausi draws from very well-informed sources o f the age o fthe Parthians, when 
'  speaks of Turan, which is for him the land beyond the Oxus, as o f a territory under the dominion of Kang.
connection with this it has to be pointed out lhat in other parts o f Firdausi’s work traccs of another tradition 
are to he found too. N o doubt this different tradition referring to Kang is in connection with the religious 
radition preserved in the 9th century Middle Persian theological literature which, however, in this case, is 
Css authentic than  the secular tradition o f the Xualay-namak.
f 2- The power of Kang, as already mentioned, was overthrown by xyon tribes of the Hephthalitcs, whose 
,u c was followed by that of the Turks. This change is reflected in the works of the Middle Persian period, 
“ which the Turanian enemy is no longer named Kang, but xyon. The Middle Peisian apocalyptic literature 
s° considers the xyrn as the eastern enemy of the last days. The latest relevant apocalyptic works, however, 
^ ready mention the Turks instead of the xyan. From all these it appears that Firdausi follows a very ancient 
radition of the age of the Parthians when he points out Kang as the eastern enemy o f Iran. Neither is it bv 
ance that Firdausi mentions several times the Kushans in Sogdiana as eastern neighbours of the Parthians. 
b These observations are in conformity with the present results o fth e  Shah,¡ami research. Let me refer 
J'efly to the important observations of J. Markwart and Th. Noldeke who clearly demonstrated that many
3 attires o fthe reigns of the Parthian kings Artahanus III [ca. a. d. 12-38), Vardanes and Gotarzes (ca. a. d.
-51) r e a p p e a r  ^  traits of Kay Khosrav's legend in the Persian epic. A remarkable feature of Kay Khosrav’s 
^npaigns in Turan, which refers apparently to the age o f Artahanus III, is the presence on Sogdian soil 
to According to the interpolated cap. 123 of the Shi-ki the southern part o f K ’ang-kii (Sogdiana),
We west of Fergana, was under the dominion of the Ta Yiie-chi in that period (ca. 36 b. c.) when the Hiung- 
^  got hold of the eastern part of the K ’ang-kii territory. This alteration o f the original report of the Ts'un  
^n -sh u  in the Shi-ki bears witness to the settlement of the Ta Yiic-chi (possibly of some Kushan tribes) on 
Stiian soil 1 this period. After some decades, however, Sogdiana and the Kushan tribes of Sogdiana got 
Gain under the dom inion o f  K ’ang-ku.
to . ,An0thcr imP°rtant observation of Markwart was that the figure of Gushtasp in the epic corresponds 
he historical Vologeses I (ca. a.d. 51-80), further that the figure of Isfandiyar in the epic is formed after 
c brother of Vologeses, Tiridates who fought against the Alans.
(•a k* f° ll0WS fr° m what haS been Said that n° ‘ 0nly is the Iran of the ePic identical with the land ofthe  
rjth ians, but also the epic enemy, in these parts of the Shahname, is identical with the great eastern nomadic 
h'ghbour o f the Parthians, the country of Kang (K ’ang-kii). At the moment we do not possess any such 
^ o °r>cal sources that could inform us of the wan of Parthia with K ’ang-ku. Yet it is possible that after a 
t v / 6 ‘hT ,Bh knowIcdSe of ,he sources of Gentral wc shall get to know better those real historical 
its which would reveal the background of the epic fights between Afrasiyab and his Parthian adversaries.
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FR O M  THE B E G IN N IN G S  TO 1873
In most European countries oriental studies first appeared as an 
auxiliary science o f theology, and the oriental scholars generally 
Were theologians or missionaries whose interest in Hebrew, Arabic 
and also Chinese resulted in the compilation and analysis o f a vast 
linguistic and philologic material in the 17th and 18th centuries. The 
situation was somewhat different in the field o f Turkish studies; the 
first exponents here were historians and diplomats concerned with 
the history and language o f the Osmanli-Turkish Empire. The rapid 
development of Indology and Iranian studies, initiated in the late 
18th century, was due to the circumstance that the European schol­
ars developing the comparative linguistic method with the help o f  
their studies in Sanskrit could trace back to the period o f the primi­
tive Indo-European language the history o f their own languages 
and that o f  Greek and Latin.
An entirely different motive underlies the decisive impulse that 
Save birth to Hungarian oriental studies. From the time the Magyars 
Settled on the territory o f present-day Hungary in the late 9th century 
alter lengthy migrations from the East, the knowledge and interest in 
their eastern origins have never faded from the minds o f the Hunga­
rians.
The theory o f Hunnish origin, which was taken over by the 
Hungarian chroniclers from the western chronicles o f the 9th and 
10th centuries, persisted even after Monk Julian’s travel (in 1235- 
*236) to the northern Magna Hungaria along the Volga River, and 
also despite the recognition early in the 16th century that the Ma­
kars are linguistically related to the Voguls (Manshi) and Ostyaks 
(K h a n ty )  living in the Yugrian woodlands along the Urals and not to 
the Huns o f the Central-Asian steppes. By this reason the theory o f  
‘Hebrew origin o f all languages,’ so fashionable at that time in 
f-Urope, could never strike deep roots in Hungary, a theory pro- 
•essed—after some other attempts in the 16th century—by F. O tro -
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k o c s i  Fóris in his Origines Hungaricae published in the N e th e r la n d s  
in 1693.
Otrokocsi Fóris was one o f the many Hungarian students who after 
the Reformation studied at the universities in Germany, the N e th e r­
lands, England and Switzerland. Among them we find also a pupil ox 
the D u tc h  scholar A. Schultens, the first Hungarian o rie n ta lis t 
J. K ö r ö s i  U r i  (1724-1796) who studied Arabic literature, H eb ra ic  
philology and Turcology. Uri spent many years at Leiden and Ox­
ford, and also compiled the catalogue o f the eastern manuscripts of 
the Bibliotheca Bodleiana (1787).
The envoy and minister o f the emperor’s court in V ie n n a  
K. R e v ic z k y ,  having acquainted himself with the Turkish and P ersian  
languages in Constantinople, became the first Hungarian a n d  one 
o f the first European students o f Persian literature. His Latin trans­
lation o f Hafiz’s poems was published in Vienna in 1771, t r a n s l a t e  
into English by J. Richardson (London, 1774) and published aga*fl 
in Vienna in 1782 in German, giving a strong impetus to the early 
studies of Hafiz in Europe.
Meanwhile the theory o f the Hunnish origin o f the Magyars was 
kept alive in its full vigour, although one o f the founders o f E u r o p e a n  
comparative linguistics, S. G yarmathi, had by that time p u b l i s h e d  
his Affinitás (Göttingen, 1799), clearly proving the unity of the 
Finno-Ugric languages and definitely discarding the theory o f Hu°" 
nish origin. Occasional travels to the East, like those o f S. HATVAN* 
T u rk o ly  and o f J. Jerney (1800-1855), fostered also the hope oi 
finding the linguistically related peoples who were thought to b ave 
remained in the country o f origin. J. Jerney and the historians of tbe 
period, like G. Fejér (1766-1851) and F. K á lla y  (1790-1861), were 
busy studying the history o f the peoples o f the steppe—the Huns> 
Khazars, Petchenegs and Kuns (Cumanians)—who once had live° 
together with the Magyars.
Also Alexander K ö r ö s i  C s o m a  (1 7 8 4 -1 8 4 2 ) , an outstanding ex p o ­
nent o f Hungarian oriental studies, sought to discover, the re la t  
peoples in the country o f origin. His biography, his journey to Ti^e ’ 
and his research work devoted to this idea and carried on un e 
conditions o f hardships and privation have become an integral p 
o f the history o f international oriental studies. He never re a c h e d  t 
original lands o f the Magyars but laid the foundation o f Tibetology 
with his Tibetan grammar and dictionary. ,
During his years o f  studv at Tübingen, Körösi Csoma leaxo® 
from J. Eichhorn about the valuable information contained 
Arabic and Persian sources on the history o f  the Magyars prior t
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the conquest of their present home. Research workers in Hungary 
acquainted themselves with this important group o f sources in the 
years between 1825 and 1831 from the work o f the Austrian diplomat 
and orientalist J . Hammer Purgstall. The first to acquire thorough 
knowledge for studying the Arabic sources was H. Ewald’s pupil 
in Tiibingen, J. R e p ic z k y  (1817-1855). In 1851 he became reader in 
eastern languages at Pest University. His appointment initiated the 
teaching o f non-biblical eastern languages, Turkish and Arabic, at 
the University.
The most important Arabic information on the peoples o f the 
steppe was published in 1869 by the Russian scholar D. Chwol’son 
from the work o f Ibn Rusta. The first to use this information in 
H ungary was the Finno-Ugrian scholar P. H u n f a l v y  in this work 
Magyarország etnográfiája [The Ethnography o f Hungary] pub­
lished in 1876.
Following the defeat o f the Hungarian War o f Independence of 
1848-1849, several o f the political émigrés in Turkey, among them 
Lajos Kossuth, learned the country’s language. D. S z i l á g y i  (1830- 
^85) not only learned Turkish but made an intensive study of the 
documents in the Sultan’s archives and Turkish historical sources, 
his work earning him international recognition. His collection of 
historical references served as valuable source material for the later 
^ork done by J. T h u r y .  His library and collection o f manuscripts 
is now in the possession o f the Library o f the Hungarian Acadcmy 
Sciences. A. S z i lA d y  (1837—1922) was also an excellent specialist 
this field. He carried on his oriental studies in both Göttingen and 
Turkey and, as a young student, took part in the edition o f the nine- 
v°lume Török—magyarkori okmánytár [Documents from the Turk- 
ish—Hungarian Period]. His library was also inherited by the Hun­
garian Academy o f Sciences.
The horizon o f Hungarian oriental studies widened when in 1870 
L u k A c s y  published a volume on the Armenian sources dealing 
^ith the history o f the peoples o f the steppe. The translation carried 
detailed comments and annotations.
, A. R e g u l y ’s (1819-1858) travels between 1837 and 1846 to Rus­
han and Finnish regions, supported by both the Hungarian and 
“ ussian Academies o f Sciences as well as by various Russian scien­
c e  societies, had a great importance for oriental studies in Hungary, 
chief purpose o f his journey was to prove the linguistic affinity 
the Finno-Ugric peoples, but in the course o f his travels Reguly 
c°llected rich material from the language o f the Chuvashes (a Turkic 
People o f the Volga region), used later by J. B u d e n z  for the compi­
19 289
K A R O L Y  c z e g l é d y
lation o f a Chuvash grammar. Budenz in turn studied o th e r  T urk ic  
languages, publishing valuable treatises based on Osmanli h isto rica l 
sources, on the Turkic languages o f Central Asia and on the Ian- 
guage o f the Yakuts. Beside the Turkic languages, Budenz’s schol­
arship extended to the Mongolian and Manchurian languages, crea t­
ing thereby a wide basis for the study o f the relations between the 
Hungarian and the Turkic languages, and in general for that of the 
Altaic languages. By his appointment in 1872 as professor at B uda­
pest University, the first chair o f the Ural-Altaic comparative lin­
guistics in the world was created.
The chief representative o f the old Hunno-Hungarian theory in 
that period was a  young professor o f Turkish studies, A. VAmb£R^ 
(1832—1913), Repiczky’s successor since 1865 in the D e p a r tm e n t  oi 
Eastern Languages at Pest University. V^mbery altered the oio 
theory by saying that the Huns, like the other peoples o f the steppe 
connected with the Magyars, the Avars, Bulgarians, etc., sp o k e  a 
Turkic language. After examining the Turkic loan-words in Hunga­
rian, Ydmbiry came to the conclusion that Hungarian was a lao* 
guage o f Finno-Ugric origin, though connected genetically with 
Turkic as well. A few years later, in 1873, came Budenz’s reply» 
essentially solving the ‘Ugro-Turkic issue’ by proving beyond any 
doubt that Hungarian belongs to the Finno-Ugric languages with 
its Turkic loan-words being adopted in different historical p e r io d s -  
Budenz also demonstrated that a layer o f Turkic loan-words orig*' 
natingfrom the period before the 9th century derives from a Turkic 
language showing phonetic affinities with the language o f the Chu­
vashes. This statement o f Budenz’s has proved to be one o f the most 
important theses in the Hungarian oriental studies o f the s u b s e q u e n t  
years.
H U N G A R IA N  O R IE N T A L  STU D IE S  
B E T W E E N  1873 AN D  THE F IR ST W O R L D  W AR
After 1873 the most rapid and extensive development was ob­
served in Hungarian Turcology. Vambdry made a number o f  jo u rn e y s  
to the hast, and his subsequent scries of works on the various Turkic 
peoples, languages, the significance of old Turkic inscriptions aud 
especially the literary languages o f Central Asia earned him Wio* 
European reputation. His Journey to Central Asia was p u b lis h e d  i° 
English, French, Russian, German, Italian, Dutch, Swedish, DaO' 
ish and Urdu. Vdmb&ry’s young colleague G. B A i.in t (1844—1913/
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studied various Turkic languages (Kazan-Tatar, Osmanli) and Mon­
golian linguistics. His relevant studies are now being edited. The 
most important product o f G. K u u n ’s (1838-1905) activities in 
T urco logy , although philologically open to criticism, is an edition 
°f an important relic of the Cumanian language, the Codex Cumani- 
Cus. Turkish financial documents and treasury accounts from the 
years o f the Turkish rule in Hungary during the 16th and 17th cen­
turies were translated by A. V e l i c s  (1855-1915); reports o f Turkish 
historiographers and some parts o f Evliya Chelebi’s travels were 
Published in Hungarian by I. K a r á c s o n y  (1863-1911). J. T h u r y  
(1861—1906), outstanding as an expert on Turkish literature and dic­
tionaries o f Central Asia, and the Osmanli dialects and literature, 
successfully solved several problems of Hungarian prehistory and was 
the first to apply systematic philologic methods in dealing with the 
Armenian sources concerning the Magyars and the peoples of the 
s tep p e . The contribution o f I. K u n o s  (1860-1945) was in the field of 
Turkish literature. He collected many Turkish texts, analysed Osmanli 
folklore and edited Turkish folk-tales and popular plays.
Although as a critic and methodical linguistic scholar B. M u n ­
k á c s i  (1860-1937) did not come up to Budenz’s standard, by the 
diversity o f his scientific activities, by his excellent qualities as an 
° rganizer, he was an outstanding figure o f Finno-Ugric linguistics 
and oriental studies at the turn o f the century. The scope of his re­
search work covered the questions o f the Hungarian-Chuvasb and 
^ungarian-Mongolian linguistic relations, and the supposed con­
nection o f Hungarian with the Iranian and Caucasian languages 
CArja és kaukázusi elemek a finn—magyar nyelvekben [Arian and 
L ucasian  Elements in the Finno-Hungarian Languages], Vol. I, 
l90 l). He analysed the possibility o f a Caucasian place o f prigin of 
Magyars and tried to ascertain the former existence o f Hunga- 
r,an ethnic groups in the Volga region from toponyms. As a result 
°f the good relations established by Munkácsi between the Hunga­
rian and Russian orientalists, various young Hungarian students 
(V- P r ö h l e ,  J. [G.] N é m e th ,  J. M é s z á r o s )  were given opportunities to 
8o to Russia and study the Turkic languages, such as Bashkirian, 
^arachay, Balkar, Kumyk and Chuvash in the regions where they 
spoken. His efforts made for the creatio^ of the Hungarian 
Commission in the International Society for Central and Eastern 
Asia, and later he began editing the international organ o f Hunga- 
rian oriental studies, the Keleti Szemle [Revue Oriental] (1900 1932). 
Another journal, more specialized in scope, was started by Hunga- 
flan scholars o f Armenian origin, chiefly by K. S z o n g o t t  (1843-
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1907) and L. P a t r u b á n y  (1861-1924), the Sprachwissenschaftlich 
Abhandlungen which ran, however, for only two years (1897-1899)-
An important factor furthering oriental studies was the activity 
o f Z. G o m b o c z  (1875-1935) who, continuing Budenz’s Altaic 
programme, published in 1912 his Die bulgarisch-türkischen Lehn­
wörter der ungarischen Sprache which had appeared in 1908 also ín 
Hungarian in a somewhat different form. Gombocz c o n s id e re d  the 
old layer o f Turkic loan-words in Hungarian as having come fro® 
the Bulgaro-Turkic (early Chuvash) language, and it is due to hi* 
studies that we have an almost complete list o f these words. Another 
work o f his, o f great importance for Turcology, is Árpadkori töröK 
szemelyneveink [Hungarian Personal Names of Turkish Origin at the 
Time o f the Árpád Dynasty] published in 1915.
In the field o f Chuvash linguistic research G. M é s z á r o s  publish6® 
a remarkable collection o f Chuvash folklore, Csuvas népköltési 
temény (Vols. I and II, 1909, 1912).
An outstanding figure o f Semitic philology, highly a p p re c ia te d  be­
yond the borders o f Hungary, was Ignác G o l d z i h e r  (1850-1921)» 
a  great scholar o f Moslem theology, juristic and philosophical think­
ing and tradition, whose works are being translated into varion8 
foreign languages today, some half a century after their p u b lica tio n - 
Goldziher studied in Budapest, Berlin, then in Leipzig where be 
was H. Fleischer’s pupil. His interest first turned to Hebrew philo1' 
ogy o f the Old Testament and to the later traditional literature, an 
resulted in an interesting work, his M ythos bei den Hebräern (LeiP' 
zig, 1876). Later he concentrated on Arabic philology and IslanUc 
studies. The large number o f his monographs in these fields plaĈ  
him as one o f the founders of Islamic studies. In them he in t r o d u c e ^  
the modern interpretation of many pf the basic aspects o f Moha®' 
medan traditions, and questions o f Mohammedan theology a° 
jurisprudence (Muhammedanische Studien, Vols. I and II, Hall®» 
1889-1890). His Vorlesungen über den Islam (Heidelberg, 1 9 1 0 ; 2n 
ed. 1925) and Die Richtungen der islamischen Koranauslegung (Leide0’ 
1920; 2nd ed. 1952) dealing with the major features o f Islam 
with the various interpretations o f the Koran are still works o f gra0  ̂
importance. Many o f his works, such as his Abhandlungen zur ora 
bischen Philologie, Vols. I and II (Leiden, 1896-1899), were exhaus 
tive researches into Arabic philology, its literary, linguistic and cu 
tural history. His activities were followed with keen attention » 
over Europe, and his scholarship has established him as one of tn1! 
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The Chair o f Semitic Philology at Budapest University was re­
established in 1873. Up to 1904 it was occupied by P. H a ta la , 
biographer o f Mohammed and author o f an Arabic grammar, and 
then, from 1905, by Goldziher up to the time of his death.
A very popular collection o f Arabic sources was compiled at this 
time (1898) by Géza K uun for A magyar honfoglalás kútfői [The 
Sources for the History o f the Hungarian Conquest], Kuun’s activ­
ities were reviewed by Goldziher (in Akad. Emlék. Vol. XIII, 1907).
V. B a c h e r  (1850-1913), an expert of the Talmud, acquired inter­
national reputation as a scholar o f Semitic philology by his work of 
several volumes on the Haggadic lore in traditional literature. An 
outstanding Hebrew scholar and a well-known expert on the history 
° f  European Jews was D. K a u f m a n n  (1852-1899), whose library 
rich in manuscripts, genizahs, illustrated Hebrew codices and in­
cunabula was bequeathed to the Library o f the Hungarian Academy 
°f Sciences. L. B l a u  (1861-1936), a well-known authority o f the 
Talmud, o f the Massorete text and of the Elephantine Papyri, dis­
played important philological activities.
An outstanding scholar of Persian studies in those years was again 
Bacher whose research into the works o f the Persian poets Saadi 
&nd Nizami earned him an international reputation. S. K é g l  (1862- 
1^20) who spent two years in Persia in 1889 and 1890 studied classi- 
C®1 and modern Persian literature.
In Hungary the founder of research into the eastern cultures of 
antiquity was E. M a h l e r  (1857-1945). Having first studied mathe­
matics, Mahler later turned to research in Assyrian-Babylonian and 
%yptian studies, which became a dedicated field of work throughout 
, is life. His revision of Wüstenfeld’s Vergleichungstabellen has run 
l!)to several editions and remained up to our days an indispensable 
for researchers in Islamic studies.
O R I E N T A L  S T U D I E S  I N  H U N G A R Y  
B E T W E E N  T H E  T W O  W O R L D  W A RS
Turanian Society was founded as early as 1910, and its journal, 
jhe Turan, represented between 1913 and 1918 the Utopian ‘Turanian 
. rotherhood.’ In view of the Hungarian-Turkish collaboration dur- 
1q8 the First World War, it naturally received the support of the 
^fficial circles o f the two countries, a support that was by no means 
avourable from a scientific standpoint. In 1918 several orientalists
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joined the editorial board, hoping to turn the journal to  the benefit 
o f international oriental studies. Finally, in 1921 the Körösi C sonia  
Society was founded, and its journal, the Körösi Csorna Archívum 
was started under the editorship o f J. N é m e th  who placed this 
organ at the service o f high-standard linguistic science.
After a  journey to Turkey in his early youth, J . Nemeth stud ied  
under such excellent scholars as Z. Gombocz and J. Szinnyei, and  
acquired their critical approach to linguistic problems. As a young 
research worker he toured the Crimea, and visited also the 
Kumyks in the Caucasus and the Chuvashes at Belebey. Having 
been appointed university professor in 1916, in his first works Né' 
meth examined the problems o f Turkic and Mongolian lin g u is tic  
history in the spirit o f Budenz’s and Gombocz’s Altaic prog ram m e*  
He studied, in particular, Kumyk, Balkar and Yakut. In the S a m m ­
lu n g  Göschen he published his grammar o f the Osmanli lan g u ag e  
and a text-book in 1916 (published in English in 1960). Both are still 
used by students o f Turkish. Tn 1919 he published the F era h n a tn e  on 
the basis o f a unique manuscript from the archives of the H u n g a r ia n  
Academy o f Sciences. After writing a number o f papers, in 1930 he 
published his first major work on the development o f the Magya* 
tribal organization prior to the Conquest o f the Country, outlining 
the historical background o f Hungarian and Turkish linguistic con­
nections and, on the basis o f a study of the organization and name® 
o f the Turkic tribes, shed light on questions associated with such f°r 
the ancient Magyar tribes. Relying chiefly on J. Melich’s method» 
Németh made a thorough study o f the old ethnic and personal 
names, the only relics o f Hungarian prehistory. He accomplished the 
programme of Vámbéry, Thury and Munkácsi but with a lin g u is tic  
erudition and critical faculty of a much higher standard and more 
systematically. He reexamined the linguistic material o f the Kuns 
(Cumanians) and the Petchenegs {Die Inschriften des Schatzes von 
Nagyszentmiklós, 1932), and studied the Siberian ‘piebald-horse 
people as well as questions on the origin o f the Székely people, the 
Székely and Magyar runic script o f Turkic origin (A magyar roytä' 
írá s , 1934). Reviving an old problem of Hungarian oriental studies» 
he edited a collection o f  treatises by several authors under the title 
o f  Attila és hunjai [Attila and his Huns].
Under Ném eth’s direction th e  Körösi Csorna Archívum b e ca m e  & 
vital organ for maintaining and expanding the international .rela* 
tions o f Hungarian oriental studies, in spite of the in d iffe re n ce  oi 
official circles which, nevertheless, prevented the journal from aP' 
pearing in more than three volumes and a supplement in the course
of two decades. The foundation in the same period o f the Bibliotheca 
Orientalis Hungarica served the purposes o f publishing monographs 
°n oriental philology. It was edited by J. Németh up to 1938, then 
by L. Ligeti, and published, among other things, the very important 
Kashgari edition o f C. Brockelmanns’ in 1929.
Many outstanding Hungarian and foreign orientalists studied in 
Budapest University under Németh after the First World War. 
L .  R á s o n y i  N a g y  is known for his broad and successful activities in 
the field o f Turkish onomatology. In various treatises he dealt with 
Turkish personal, geographical and ethnic names preserved in Hun­
garian, Byzantine and Slavic sources {Uorigine des Basarabas, 1936) 
^  well as with special types of Turkish names. These are considered 
to be preliminary studies to his large monograph, the Török ono- 
Wasztikon [ Onomasticon TurcicumJ.
Some questions o f Turco-Hungarian linguistic relationship and 
the etymology o f Hungarian words o f Turkish origin have been 
studicd by Margit K. P a ix ó ,  pupil o f J. Németh and o f W. Bang, 
p- G y ö r f f y  has investigated Petcheneg linguistic relics, toponyms 
,n Hungary and some features of Hungarian prehistory connected 
w*th Turkish peoples.
The establishment o f a chair for Central-Asian studies at Budapest 
University was an important event in the history o f oriental studies 
,n Hungary before the Second World War. Appointed to it was 
L ig e t i ,  a pupil o f J. Németh and the French orientalist P. Pelliot, 
^ho had travelled several times in the East. In 1928 and 1931 he 
visited Central Mongolia and that part of Northern Manchuria in­
habited by Mongolian tribes, then, in 1936-1937; the Mongolian 
aOd Turkish tribes in Afghanistan, and made a study tour to Japan 
1,1 1940. The outcome o f his visits to the Mongolians is a report of 
Sfeat scientific value (1933).
In several articles Ligeti dealt with the unclarified questions both 
°f old Turkish loan-woras in Hungarian and of those considered by 
s°me to be of Mongolian origin, the Turkish and Hungarian runic 
script, Turkish personal and ethnic names, and with the titles of 
Turkish dignitaries. His papers on the Turkish loan-words in Hun­
garian have opened a new period in research. Ligeti made a reexam- 
,Qation o f the scientific value of Alexander Körösi Csdma’s journey 
T ib e t  and upon his reports concerning Central Asia. A magyarsag 
^ története [The Prehistory of the Magyars] edited by him (Budapest, 
l^43) sums up the results achieved by research workers in Hungarian 
^«history, including his own conclusions, ana should be regarded 
4s the most important publication in this field ever since 1930. His
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paper on the long vowels in Turkic {Journal Asiatique, Vol. 1938/1) 
has turned out to be an extremely important treatise for modero 
Turcology. The Catalogue du Kanjur mongol imprimé, Vol. I (Bibl- 
Or. Hung., Vol. I ll)  published in 1942 is a  significant work for both 
Mongolian philology and the history o f Buddhism. Ligeti has been 
a  pioneer in popularizing works o f such high scientific s ta n d a rd . 
Those on his travels to the East can be looked upon as introductions 
to the manyfold aspects o f Central-Asian philology (I s m e r e t l e n  
Belső-Ázsia [The Unknown Central Asia], Budapest, 1940); it was 
translated also in Turkish.
An Arabic-language Turkish glossary from the 15th century, pu '̂ 
lishcd by S. T e l e g d i ,  is a highly important source for studying l*lC 
Kypchak branch o f the Turkish language. He also studied the He' 
brew origin o f the Turkish Khazars and the Eurasian disséminât»00 
of the Semitic script.
In the wake o f Á. Szilády, I. Karácson and A. Velics, L. FekEtB 
continued their programme of collecting documents o f Turkish dip' 
lomatics- and palaeography. His publications are o f fundamental i«1' 
portance for Turkish history, for the period o f Turkish rule in Hu*1' 
gary and also for international Turcology (Einführung in die osMa' 
nisch-türkische Diplomatik der türkischen Botmässigkeit in UngQrtl• 
1926; Türkische Schriften aus dem Archive des Palatins N ik o la i 
Esterházy, 1606-1645,1932; A török kori Vác egy XVI. századi Össze~ 
írás alapján [The Town o f Vác in the Light o f a 16th-Century Ta* 
Book], 1942; Az esztergomi szandzsák 1570. évi adóösszeírása [The 
Esztergom Sanjak’s Assessment of Taxes from 1570]).
By the publication o f Syrian texts (in Patrología Syrica,
R. Graffin, Paris) and studies in Syrian patristics, M. Kmoskó (1°' 
1931) earned an international reputation. He also collected, traßs 
lated and annotated Syrian, Arabic and Persian historical and ge0 
graphical sources relating to the history o f the peoples o f the steppe’ 
among them the Magyars and Turks. This copious work o f his h®s 
remained in manuscript (Oriental Collection o f the Hungarian Aca 
emy o f Sciences). .
In the f ie ld  o f international Semitic philology, I. L öw ’s (1854'' 
1944) Flora der Juden, Vols. I-IV, is o f equal importance for H e b re  
and Aramean lexicography, and for the history of botany.
In the field o f Arabistics the Islamologist and re s e a rc h e r  of f° 
tales B. H e l l e r  (1871-1943) devoted a monograph to the A ta»“ 
Antar novel (1918). J. G e r m a n u s  is among the few E u ro p e a n s  
performed the pilgrimage to Mekka (Allah Akbar, Vols. I and -  ̂
also in German and Italian). Between 1929 and 1932 G e rm a n u s
K A R O L Y  c z e g l é d y
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a visiting professor at the University o f Santiniketan in India where 
bis courses and treatises dealt with the modern trends in Islam and 
Turkish literature ( Modern Movements in Islam, Calcutta, 1932; Az  
Qrab szellemiség megújhodása [The Renaissance o f the Arabic Spirit], 
Budapest, 1944).
In the history o f Persian literature and research into Omar Khay­
yam’s works we have valuable treatises by B. C s i l l i k  (The Principal 
Manuscripts o f  the Rubá’iyyát o f  ’Umar-i Khayyám in the Biblio- 
theque Nationale, Paris I, Szeged—London, 1934). In the field of 
hterary studies an important work was B. M u n k á c s i ’s Ossetic folk- 
Poetry collection (Keleti Szemle, 1923-1932), S. T e l e g d i ’s treatises 
°n the Iranian loan-words in the Aramean language o f the Talmud 
(Journal Asiatique, 1935) and on some questions o f the Sogdian 
Diorphology (ibid., 1938) are of lasting value for international Iranis- 
tics.
After E. Mahler’s death A. D o b r o v i t s  continued research into 
°yiental antiquity and published various treatises on features o f the 
history o f Egyptian art and religion (Osiris és Harpokrates kultusz)  
®od wrote a comprehensive study o f Egyptian culture in the Hellen- 
ls«c times (Egyiptom és a hellenizmus, Budapest, 1943). A. D á v i d  
was commissioned to hold lectures in Assyrian and Babylonian phi­
lo logy  at Budapest University. Besides minor papers (Revue d'Assy- 
riologie, 1923, 1928) he has also written a summing up o f the prob- 
kois in this field (Bábel és Assur, Vols. I and II, Budapest, 1927).
The bibliography o f Hungarian oriental studies between the two 
World Wars was compiled by Gy. M oravcsik  and L. Rásonyi in 
l926 and 1935.
O R IE N T A L  STU D IE S IN  H U N G A R Y  
AFTER  THE L IB E R A T IO N  OF THE C O U N T R Y
Although in the first post-war years oriental studies could not avoid 
the effect o f the aftermath, the year o f 1949 brought a turning-point 
"'hich not only allowed resumption o f work but opened unprece­
dented vistas for oriental studies in Hungary. The initiatives were 
taken by the reorganized Hungarian Academy o f Sciences which gave 
every support to oriental researches, too.
The m ost important factor was the establishment o f  relations with 
Jc Soviet scholars, reviving the connections that had existed be- 
VVeen Hungarian and Russian orientalists. Thus Hungarian oriental­
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ists could acquaint themselves also with the principles o f M a r x i s t  
theory, with its scientific methods and their application, which soon 
brought rich results in the investigation o f the history, literature 
and languages o f the oriental peoples. Facilities for publication 
were also created. The Hungarian Academy o f Sciences started the 
publication o f the Acta Orientalia Hungarica, edited by L. L i g e t i .  
Between 1950 and 1964 this ran into seventeen volumes and, together 
with the monographs published in the Bibliotheca Orientalis Hun' 
garica, proved suitable for the publication o f almost every r e s u l t  
of oriental research work in Hungary.
The 1949 reorganization o f university education (followed by an* 
other in 1963) resulted in the consolidation o f  the chairs o f orienta 
studies in the universities and also in their enlargement—new posts 
for professors, readers, lecturers, allocations for the enlargement 0 
libraries and other improvements.
By the creation o f the Scientific Qualifying Committee and by the 
introduction o f the new system of post-graduate training, the oricn  
talists, too, were given the possibility o f state grants.
The first Conference o f Hungarian Orientalists in 1950 and the 
second, in 1955 made use o f the new possibilities and drafted detailed 
plans for studies. These conferences evaluated the situation of the 
relevant institutions— the oriental collections o f the m u se u m s, 
braries, collection of manuscripts—a s  well as the position o f the orie® 
tal studies at the university and created working committees for the 
fulfilment o f the two five-year plans in the various branches. The 
works were supervised and directed by the Linguistic C o m m issio n  
of the Hungarian Academy o f Sciences up to 1955, when a sped3 
Oricntalistic Commission was established, to become the chief or 
ganizer, superviser and guide in Hungarian oriental studies.
Thanks to  the cultural agreements with the socialist co u n trie s . 
Hungarian orientalists could again undertake study tours in t 
Soviet Union, in the neighbouring democracies as well as in China 
and Mongolia. Conventions promoting fruitful cooperations 
signed with Soviet, Czechoslovak and other foreign o r ie n ta l is ts  
the publication o f oriental historical sources c o n c e rn in g  Central an  ̂
Eastern Europe. Owing to the activities o f the East-West S u b co fl^  
mittee o f Unesco, Hungarian orientalists could travel to J a p a n  an  
Iran, and it became possible for Hungarian and Turkish orient3 
ists to undertake study tours in their respective countries.
The new circumstances provided a great stimulus to the wor 
In 1947 J. Németh examined the linguistic problems o f the prehistory 
o f the Turks in a treatise o f great importance also for Altaic studies-
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In the subsequent years he analysed the Turkish poems recorded by 
the Hungarian poet Bálint Balassi in the 16th century. He continued 
his studies of the Turkish dialects o f the Balkans, which he had 
started in 1926, and dealt with these dialects spoken in Albania, Bul­
garia and other regions in his Zűr Einteilung dér türkischen Mund- 
°rten Bulgariens (Sofia, 1954), bringing new knowledge to a rarely 
explored area of Turcology. His etymological studies o f the words 
tábor, tolmács and nökür are especially valuable. Nem eth’s research 
lnto the life o f the Turks in Bulgaria will be summed up in his mono­
graph Die Türken von Vidin — Sprache, Folklore, Religion. Relying 
on the recognition that the achievements o f Soviet Turcology are of 
decisive importance also for Turkish studies in Hungary, J. Németh 
Vitiated the publication o f the bibliography Soviético-Turcica (Buda­
pest, I960) edited by G. H a z a i .
After 1945 L. R á so n y i N a g y  continued his important studies in 
Turkic onomatology. In his treatises on Hungarian prehistory, his 
Krónikáink és a magyar őstörténet [Our Chronicles and Hungarian 
Prehistory] published in 1948 and his Magyarorszag történetiföld- 
r°jza [The Historical Geography of Hungary], Vol. I published in 1963, 
Györffy dealt with various aspects o f Turkish philology as well. 
After the liberation o f the country a new generation o f J. N é - 
^eth’s pupils joined in Turcologic studies, many o f them concen­
trating especially on the Balkan dialects, and various treatises 
J*1 the Acta Orientalia and the Acta Linguistica were published 
between 1955 and 1963. In addition to her work on the Turkish 
dialects of the Balkans, Susanna N. K a k u k  dealt with the language 
°f the Salar Turks in Central Asia and with a study o f the Osmanli 
°an-words in Hungarian. G. H a z a i investigated the Turkish loan­
words in the Slavic languages of the Balkans, the Turkish linguistic 
Monuments recorded in the Slavic script and the Turkish dialects 
Macedonia. A. B o d r o g l ig e t i devoted several valuable treatises
o the language o f the Kypchak Turks, to the Turkish literature o f 
he Golden Horde, to the ancient Turcic literatures o f Central Asia 
and to the linguistic relations between Iranians and Turk*s.
The future tasks o f Hungarian Turcology outlined in these works 
^ r c  the analysis o f the Turkish loan-words borrowed by the Hun­
n iá n  language prior to the Conquest o f the Country with due 
regard being given recent lexicographic material and to the new re- 
$u,ts in Turkish linguistics; a detailed description of the background 
of Turco-Hungarian relations; the compilation o f a Turkish ono- 
ticon; the publication o f  Kypchak-Turkish literary relics and 
f the linguistic monuments o f the Kypchaks recorded in Armenian
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characters; the study o f  the relations between the Turkish a n d  the 
Persian languages; a methodical summing up of the Turkish dialccts 
of the Balkans.
In the field o f Turkish historical and palaeographic r e s e a rc h ,  
L. F e k e t e ’s Die Siydqat-Schrift dér türkischen FinanzverwaItung,Vols-í 
and II, published as Vol. VII o f the Bibliotheca Orientalis Hungarica 
in 1955, was an important event also in international Turcology. This 
is the first complete description o f the siyaqat script used in Turkish 
financial administration and a rich collection o f documents written 
in this script. L. Fekete’s pupil G. K á l d y -N a g y  added to the edition 
of Turkish documents with his Baranya vármegye XVI. századi adó- 
összeírása [The Tax Book in Baranya County in the 16th Century J 
published in 1960. The monograph Budai török számadasi k ö n yv i 
[Account-Books o f the Turkish Financial Administration in BudaJ 
published in 1962 is their joint work.
Further monographs on documents o f Turkish financial admin,s' 
tration, on the assessment o f taxes in the Turkish sanjaks in Hufl" 
gary, their historical and geographical appraisal constitute the future 
programme o f Turkish historical and palaeographic research. Tbe 
facsimile catalogue o f  some twelve thousand Turkish documents ij1 
the possession o f the Institute for Turcology and that o f the Turkis 1 
manuscripts at the Hungarian Academy o f Sciences will also he 
compiled in the future.
The greatest development after 1945 could be observed in thé 
of Altaic and Central-Asian studies. Before L. Ligeti took up th® 
lectures in oriental studies at Budapest University, the activities o 
some o f his outstanding predecessors in this field remained always 
isolated in the absence o f successful pupils. Thanks to his co n s is t ' 
ent efforts since his appointment in 1938, however, a number 0 
young orientalists became active in the field o f Central-Asian, Alta,c 
and East-Asian studies, and there are two chairs at the U niversity» 
one for Central Asia and one for Eastern Asia at present.
One o f the most important fields of L. L ig e t i’s activities was M on 
golian philology. He published the Mongolian Subhashitaratnanid 
in 1948 (Bibliotheca Orientalis Hungarica, Vol. VI), various lingU1' 
tic studies in the Acta Orientalia Hungarica on the Mongol la n g u i  
in Afghanistan, on R. Leech’s Mongol glossary and on the four 
language M ongolian glossary o f Istambul. In 1962 he publishea 
document o f great importance o f Old-Mongolian literature, the 
cret History o f  the Mongols, in Hungarian translation with notes- 
Ligeti’s thorough criticism of the scientific literature on 
golian studies are instructive contributions to this field 0
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linguistics. The systematic preparation o f the decoding o f the 
‘little’ Jurchi script is equally important for Manchurian philology 
and script history. Ligeti has written treatises on the Manchurian 
spript, on the Mongolian loan-words in Manchurian, on the linguis­
tics monuments o f Central Asia recorded in the *phags-pa script and 
°® the history of Chinese phonetics. His paper on an episode of Chi­
nese origin in the Geser legend is a valuable contribution to Tibetan 
studies. He has written several articles on the correlation o f the Altaic 
languages, on some questions o f the Uighur texts and on etymolog­
ical problems in the Cumanian language. L. Ligeti has made further 
lrnportant studies also o f the Turkish loan-words in Hungarian.
Treatises on the studies o f young research workers taking up the 
Mongolian dialects have been published in the Acta Orientalia Hun- 
Sarica. G. K a r a  discussed the Ujumuchin dialect in several papers. 
A- R ó n a -T as described the Dariganga dialect, and others have been 
described by L. Bese and Katharine U. K ő h a l m i. These studies have a 
Pioneering character in this branch o f Mongolian philology. Some 
young students o f Mongolian philology (G. Kara, K . U. Kőhalmi, 
Róna-Tas and L. Bese) collected interesting material on Mongolian 
folklore and material culture during their travels in Mongolia, which 
has been published in the Acta Orientalia Hungarica. G. K a r a , K. U. 
Kőhalmi and V. D ió s z e g i made studies in various fields o f Manchu- 
rian philology. V. Diószegi published also treatises and monographs 
Siberian Shamanism and the ancient religion o f the Magyars.
Some questions o f the relation between the Mongolian and the 
Tibetan languages have been examined by G. Kara and by A. Róna- 
Tas. The latter, in a work to be published soon, studies the Tibetan 
joan-words in the Monguor language on the basis o f the archaic 
Tibetan dialects.
G. U r a y  has devoted various treatises on the morphology o f the 
Tibetan language, o f Tibetan script and to the classification of the 
Tibetan dialects, studied the ancient Tibetan social and military or­
ganization on the basis o f Tun-huang Tibetan texts. /
The Chair of Eastern-Asiatic Studies has been organized and led 
hy L . L i g e t i  between 1942 and 1962 when it was taken over by reader 
C s o n g o r ,  whose scientific interest embraces the history o f the 
Chinese language during the 7th to 10th centuries, the dialects and 
,1:Qguistic stratification o f this period. He has published several valu­
able treatises in this field and also on the Uighur linguistic docu­
ments in Chinese script.
P. T ö k e i studied various features o f Chinese philosophy and of 
a^cient Chinese society, wrote a monograph on the birth o f the Chi-
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nese elegy (1962, in French 1963) and published two translations of 
the classical Chinese philosophers (1962-1964). S. J ó z s a  m a d e  a 
study o f the relations between the Austro-Hungarian Monarchy and 
China in several treatises. E. G a l l a  and P. M ik l ó s  have specialize 
in modern Chinese literature and art history.
An upsurge in translation activity by Hungarian scholars has re­
sulted in the publication, in Hungarian, o f many classical and mod­
ern Chinese poets and writers.
The programme o f Central- and Eastern-Asian studies has been 
evolved and extended vastly: the study o f the Mongolian lan g u ag e  
prior to Genghiz Khan; the study o f Mongolian dialects; charac­
teristic o f Mongolian grammar; Mongolian folklore and literature» 
the history o f the Mongolian invasion of Europe; the material cul" 
ture o f the M ongols; the publication o f the Secret History of tbe 
Mongols and o f the Altan Tobchi. I n  the field of Manchurian 
philology: detailed study o f the Jurchi language, and o f the literary 
and material monuments o f Manchu-Tunguz Shamanism. In Tibetan 
philology: the reconstruction o f the Old-Tibetan la n g u a g e  an 
the compilation o f an Old-Tibetan dictionary; the study of Tibetan 
dialects and o f  the structure of Tibetan society.
In the field o f Semitic philology an important milestone was tö® 
appointment in 1953 o f J. G e r m a n u s  to the philological faculty 0 
Budapest University as lecturer on the Arabic language and literature*  
and the appointment of K. C z e g l é d y  as professor in Semitic philo ' 
ogy. An important event in J. Germanus’s activities was the trans 
lation and analysis o f the poems o f Ibn Rumi. Among his P°P^ 
lar monographs are A fakó félhold fényeben [By the Light of t 
Pale Half-Moon] (1957); Arab költők antológiája [An Anthology °l 
Arabic Poets] (1961); Arab irodalomtörténet [A History o f Arab*j 
Literature] (1962). A. S c h e ib e r  has published important m ed iaev a  
manuscripts from Kaufmann’s genizahs. K. C z e g l é d y  has invest* 
gated the problems o f the texts and manuscripts o f  the Ara D _ 
geographers al-Khwarizmi and Ibn Fadhlan, the Syrian versi° 
of the Legend o f  Alexander the Great, the Arabic, Syrian 
Armenian sources o f Khazar history, and several questions of 
history, h is to r ic a l  geography and organization o f the a n c ie n t  T u r  "1 
peoples. In various essays he has dealt with the Arabic and PerSI*. 
sources o f  Hungarian prehistory (e .g . IV-1X. századi n é p m o zg a W  
a steppén [Demographic Phenomena in the Steppe in the 4th to 
Centuries], Budapest, 1954). He has initiated a  p ro g ra m m e   ̂
Armenian and Georgian research and lectures at the University 
E. S c h ü t z  has devoted several treatises to Armenian linguistics
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has analysed Kypchak-Turkish texts written in Armenian characters. 
The Georgian studies are represented by M. I s t v á n o v i t s  who is a 
graduate o f the University at Tbilisi.
The programme of Semitic research comprises the examination o f  
various features of Arabic literary history; a monograph devoted to 
^formation on the peoples o f the steppe found in Syrian, Arabic 
and Armenian sources in the 4th to 7th centuries; a monograph on 
the history o f the Khazars, and one containing the publication and 
translation o f the Arabic and Persian sources concerning Hungarian 
Prehistory.
In the field o f oriental antiquity J. A is t l e it n e r  (1883-1960) has 
Published various significant papers on Semitic comparative phonet- 
lcs, studies in Ugaritic grammar (ed. by the Sächsische Akademie 
der Wissenschaften, Berlin, 1953), the first German translation of 
lhe main Ugarit texts (Bibliotheca Orientalis Hungarica, Vol. VIII, 
l959), a dictionary o f the Ugaritic inscriptions (Sächsische Akademie
er Wissenschaften, Berlin, 1963) and various important essays on 
Accadian language.
In the field o f Assyrian-Babylonian research, A. D á v id  has inves­
tigated certain problems o f Sumerian grammar and script, and his 
Pupil G. K o m Or ó c z y  has published Mezopotámián cylinder seals.
Beside the activities o f A. Dobrovits, appointed at the University, 
the appearance o f young students is an important mark in the devel- 
°Pment o f Egyptologic studies. D o b r o v it s  has done specialized work 
on Egyptian history o f art and has published in Hungarian trans­
itio n  Egyptian short stories with annotations (1963). V. W e sse t z k y  
has studied the Egyptian amulets, Koptic texts and various ques­
tions o f the history of Egyptian religion. His monograph Die 
Qgyptischen Kulte zur Römerzeit in Ungarn (1961) is devoted to 
Egyptian cults on the territory o f Hungary in the Roman /period.
K á k o ssy  has studied the Thoth cult in the period o f the emperors, 
Coptic magic texts, the society of the time o f the pyramids and 
some questions o f the Book o f the Dead. In the course of their re­
search into Egyptian archaeology and history o f art E. C . Va r g a  
a°d L. C a s t ig l io n e  dealt also with philological questions.
S. T e l e g d i, professor o f general linguistics, has studied various 
questions o f New-Persian grammar in several treatises o f fundamen­
tal importance {Acta Orientalia, 1950-1962). L. G a á l  has devoted 
“ls attention to problems o f Ossetic grammar, and Éva Apor has 
^alysed B . Munkácsi’s Ossetic manuscripts. A. Bo d r o o l io f t i has 
d°ne research on a Persian-language Koran translation, analysing 
lt from linguistic standpoint. An important finding o f J. N é m e t h
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was a 15th-century list o f words written in the language o f  the J&8Z 
(i.e. Alans) who once lived in Hungary (A b h a n d ltu ig e n  der D eutschen  
Akad. d. Wiss., 1958). T h e  long-range programme o f H u n g a r i a n  
Iranian studies includes the compilation o f a Persian e ty m o lo g ic a l 
dictionary, the study o f the Persian-Turkish linguistic relations and 
also studies in the language o f the Ossetes.
Several Hungarian classical scholars and historians on a n tiq u ity  
have dealt with questions related to oriental studies. The s e c o n d  
edition o f  G. M o r a v c s ik ’s Byzantinoturcica, Vols. I and II, was 
published by the German Academy o f Sciences, Berlin, 1958. Thi® 
i s  a highly important work for research into the history o f the a n c ie n t  
Turks.
I. Tr e n c s £n y i-W a l d a p f e l ’s research into mythology and history 
of religions has revealed literary and mythological motives common 
to the culture o f Ancient Asia Minor. This is important also in 
respect to Semitic philology. His treatises take up many aspects ol 
the eastern influences on Greek archaic poetry, questions in the 
history o f religion concerning the Old Testament, the text of the 
Septuaginta and in Jewish literature o f  the Hellenistic period.
In his various treatises I. H a h n  has written on some hitherto 
misinterpreted passages in Josephus, problems o f Qumran texts ano 
the financial problems o f the Sassanide empire.
Proceeding from his researches on Herodotus, J. H a r m a t t a  dean 
with the subject o f Greek-Oriental relations from a linguistic historic 
and archaeological standpoint. He traced from the earliest times 
the period o f Byzantine-Turkish relations the contacts o f the east­
ern peoples Kimmerians, Sarmatians-Alans, Huns and Turks 
the Greeks. Beside documents in Iranian and Aramean scrip*» 
J. Harmatta devoted several treatises to the Dura-Europos 
Parthian parchments and ostraca, to the Sassanide gemmae of the 
M oscow and Leningrad museums, unpublished so far, and baS 
given a linguistic and historical interpretation o f the Baktrian 1Jl' 
scriptions recently discovered and written in an E a s t e r n - I r a n i a 0 
language, as well as o f  the old Sogdian letters. By his treatises b® 
has contributed not only to knowledge o f Iranian linguistics a® 
dialects but also to social and historical features o f Iran and tnc 
peoples o f  the steppe.
The expansion o f the field o f Hungarian oriental studies r e q u i r  - 
a growing amount o f books and microfilms. The e s ta b lis h m e n t 
the Oriental Collection o f the Hungarian Academy o f S c ien ces  b^  
been a significant step forward in this field, for its material o f booJf*’ 
manuscripts and microfilms is an indispensable aid. In 1963 to®
3 0 4
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Oriental Collection published the recent bibliography o f Hungarian 
oriental studies, Hungarian Publications on Asia and Africa, 1950-
. important factor in the development o f the Oriental Collec­
tion was the probating o f Sir Aurel S t e in ’s will, by which the Collec­
tion obtained in 1957 part o f his rich library. Sir Aurel Stein, the 
eXcellent orientalist o f Hungarian extraction, was only one of the 
orientalists who left their country and achieved considerable fame 
abroad.
This short survey sketches the background o f oriental studies in 
Hungary, giving some indication o f the extraordinary development 
attained during the past twenty years. The realization o f the plans 
n this field impose a heavy burden on the people’s state but there 
is every reason to believe that, as in the past, it will offer further 
valuable help for the successful fulfilment o f this programme
d a s  s a k r a l e  K ö n i g t u m  b e i  d e n  s t e p p e n -  




Die Erforschung der Institution des sakralen Königtums wurde 
^urch den Kongress der IA H R  (Rom, 19 5 5 ), der diesem Thema gewid­
met war, stark gefördert. x) Unsere Kenntnisse über das sakrale Kö- 
n'gtum wurden durch die vielen Beitrage in jeder Hinsicht bereichert. 
A-m wichtigsten war aber, meines Erachtens, dass die neuen Angaben 
Utls ermöglicht haben, zu einem neuen vergleichenden Studium dieser 
^hanomena überzugehen.
Dieser vergleichenden Arbeit standen aber terminologische Schwie- 
r,gkeiten im W ege. Das umfangreiche phänomenologische Material des 
Kongresses hat sich als in hohem Masse heterogen erwiesen, und es 
hat sich bald herausgestellt, dass zum weiteren Fortschritt auf diesem 
Gebiet eine terminologische Klärung der Lage nötig ist. Dieser Schritt 
^ürcle von dem holländischen Gelehrten T h. P. v a n  B a a r e n  gemacht, 
êr in einem A ufsatz 2) den W eg zur Klärung überzeugend darin be- 
^'tnmte, dass man zum originellen Frazerschen Terminologie zurück­
kehren soll. Unter sakralem Königtum sollte man also ausschliesslich 
W en igen  Typendes Königtums verstehen, wo: 1 ) der König nach 
Se>ner Thronbesteigung als eine auf Erden wandelnde Gottheit be­
a ch te t wird, 2 ) wo er mit göttlicher Macht sein Volk regiert, 3 ) wo er 
Verantwortlich fur die Ordnung im Kosmos ist, 4 ) wo das Leben und 
t̂erben des Königs kosmische Bedeutung hat. Der Tod des Königs 
einen stellvertretenden Charakter, und wie im Falle der Dema- 
^ötter der Urzeit, wird sein Sterben ein Lebensborn für sein ganzes 
^ollc.
*) Vortrag, gehalten an der Religionsgeschichtlichen Konferenz, Strassburg, 
''' Sept. 1964.
La regalità sacra. — Contributi al tema dell’ VTII Congresso Internazionale 
Storia del le Religioni (Roma, aprile 1955). The Sacral Kingship. Studies in 
* History of Religions. Supplement to "Numen” N° 4 (Leiden 1959)
2> Nederlands Theologisch Tijdschrift X ( 1955- 1956), ¿04-295-
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Es ist klar, dass.es nur wenige Falle gibt, wo all diese Kriterien vor­
handen sind. Nach der Ansicht v a n  B a a r f . n s  bleiben nur die afrika- 
nischen 3) Beispiele übrig.
Das wichtigste, was meines Erachtens seit dem Kongress über die 
soziologischen Beziehungen des sakralen Königtums gesagt w urde,sl,1< 
die Beobachtungen von F. S i e r k s m a , eines anderen holländische0 
Religionshistorikers, der in seinem Aufsatz 4) über die „Religie en prl' 
mitieve culturen” darauf hinwies, dass sich das sakrale Königtum in 
allen bisher bekannten Fällen bei den Primitiven nur dort entwickelt1 
konnte, wo eine gesellschaftliche Überlagerung stattgefunden hatte, 'v0 
also ein Volk durch Eroberung und Gewalt seine Herrschaft eineif1 
anderen Volk aufzwang.
Gegenüber der Ansicht aber, nach welcher uns das sakrale König 
tum ausschliesslich in Afrika begegnet, scheint es, dass es ein weitefeS 
Beispiel für das sakrale Königtum gibt, das nicht nur hierher gehör1' 
sondern geradezu ein klassisches Beispiel für diese Institution ('aI 
stellt. Es handelt sich um das sakrale Königtum bei den S t e p p e n v ö l  
kern, dessen Untersuchung eine neue Auswertung dieses P h ä n o m e n e n 15  
ermöglicht und den W eg fur das weitere Studium einiger Züge, v°r 
allen Dingen der soziologischen Beziehungen dieser Institution er 
öffnet.
Der riesige eurasische Steppengürtel, zwischen der U n g a r i s c h e 11 
Tiefebene und der Chinesischen Mauer, der sich südlich der eurasi 
sehen Waldzone hinzieht, wurde seit dem ersten vorchristlichen Jah1 
tausend von iranischen, hunnischen, türkischen und mongolischen Rel 
ternomaden bevölkert, die zu verschiedenen Zeiten grosse Teile der 
Steppenzone, bisweilen die ganze Steppenzone in einem einzigen Re,c 
vereinten. Die von mir besprochenen Beispiele des sakralen KönigtUIlli’
3 ) Die afrikanischen Beispiele des sakralen Königtums wurden neuerdi'’£ 
zweimal monographisch bearbeitet: T o r Ir s t a m , The King of Ganda. I he 
nographical Museum of Sweden. New Sériés. Publication N° 8. (Stockholm
P. Hadfield, Traits of Divine Kingship in Africa (London 1949). 1Iadi,ë• 
Ergebnisse stimmen in mehreren Hinsichten mit denjenigen Irstams überein- 
diesen beiden Werken werden die einschlägigen neueren U n t e r s u c h u n g e n
Afrika-Forscher (C. G. S e l i c m a n , C. K. M e e k , P. A. T a l b o t , E. E. Ey^"^ 
P r i t c h a r d  u.a.) eingehend erörtert. Rituelle Texte von einem sakralen Könige 
(Rwanda) sind, Übersetzung, veröffentlicht in M. d ’H e r t e f e l t und A. C<^'^ 
La royauté sacrée de l’ancien Rwanda. Koninklijk Museum voor Midden-Ai'"1 ’ 
Tervuren, Belgie. Annalen, Reeks in 8°. Wetenschappen van de Mens N
( 1964)-
4 ) Nederlands Theol. Tijdschr. X, 209-236.
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beziehen sich teilweise auf die Türken, die in der Mongolei südlich 
vom Baikalsee zwischen dem 6-9 . Jahrhundert ein Riesenreich errich­
teten. Der westlichste Stamm der Türken schob sich weit nach dem 
Westen vor und gründete ein eigenes Reich im Lande der Chazaren, 
dessen Zentrum zwischen dem 6 - 10 . Jahrhundert an der unteren W ol­
ga, nördlich des Kaspischen Meeres lag. Das dritte Beispiel ist das 
altmagyarische sakrale Königtum. 5) Die alten Magyaren gehörten zu 
den finnisch-ugrischen Völkern und bildeten zusammen mit den W o­
l l e n  und Ostjaken, deren letzten Reste jetzt in W estsibirien leben, 
den ugrischen Zweig des finnisch-ugrischen Sprachstammes. Im fin­
nisch-ugrischen Zeitalter siedelten diese Volker nördlich der Wolga, 
>n der Waldzone, unweit von den westlichen Abhängen des Urals. 
Gegen das 6 . Jahrhundert u.Z. erfolgte eine grosse Veränderung im 
Leben der Magyaren. Sie Hessen sich nämlich südlich in den Auen  
f i s c h e n  der Waldzone und der offenen  Steppe nieder und gingen zur 
Pferdezucht über. Sie erschienen bald als ein echtes, berittenes Step- 
Penvolk, das nunmehr nur sprachlich von den türkischen Chazaren 
Verschieden war.
Die Quellen, die über das türkische sakrale Königtum berichten, 
Sl*id erstens die dynastischen Geschichten der chinesischen Cou- 
^ynastie, 6) zweitens die arabischen geographischen Q u e l l e n .  7 )  Die
5) Mit dem chazarischen und ungarischen sakralen Königtum hat sich als 
r̂ster G é z a R ó h e i m eingehend befasst (Man XV, 19 15 /2 , 26-2 8 ; Ethnographia
1 Budapest] XXVIII, 1917, 50-98 auf ung.). Vgl. Psychoanalysis and Culture. 
-ssays in Honor of Géza Roheim, hrsg. von G. B. Wii.bur und W .  Muenster-
®eRger (New York 19 5 1), 456.
Als konsequenter Anhänger F r e u d s  verwendete R ó h e i m  weitgehend die Freud- 
psychoanalytischen Interpretationsmittel (Oedipus-Komplex, Traumpsycho- 
’’Sie, Sexualpsychologie der Infantilen, das psychologische Gesetz der Ambivalenz, 
üSty). \ ’g] auch P. R a d i n , The World of Primitive Man (New York iq 1̂ ). 
3°8~3io.
Frazer, dem die Angaben über den chazarischen Königsmord zur Zeit der Her- 
^sgabe der ersten Auflage des „Golden Bough” noch nicht bekannt waren, fand 
,|,e von R ó h e i m  angetuhrten muslimischen Angaben wichtig genug, um sie — 
'" " ’eit sie ihm in Übersetzungen zugänglich waren — in einem Aufsatz (Folk-lore
V III 1 19 17 ], 382-407) zu veröffentlichen. In seinem „Aftermath” (3 10 ) kam 
er sPatt:r wieder über dieses Thema zu sprechen.
6) Cou-su, Kap. 50 ; vgl. Liu M a u -tsai, Die chinesischen Nachrichten zur Ge­
r i c h te  der Ost-T rken (T ’u-kue). Göttinger Asiatische Forschungen Bd. 10 
Wiesbaden 1958), 8, 459, 496, Anm. 46. — Vgl. P. B o o d b f r g  : Harvard Journal 
^  A siatic Studies IV, 24 5 ; K. A. W ittfogel und F e n g  C h i a -Sh é n g , History of
nese Society. Leao (New York 1949), 274, Anm. 189.
7) Die arabischen Berichte über das chazarische und das ungarische sakrale
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Chinesen berichten über das Barbarenvolk der mittelasiatischen Tui- 
ken, weil sie dem Reich der Mitte d u rch  ihre Raubzüge viel Schaden 
zugefügt haben. Die Araber sprechen über das Reich der C h aza ren  
und über die Magyaren auf Grund von Augenzeugenberichten 'llUS 
limischer Kaufleute, die mit ihren grossen Karawanen durch den Kau 
kasus oder von Sogdiana und vom Aralsee her die Steppenvölker auf­
suchten. E iniges über das magyarische sakrale Königtum befindet sicn
in byzantinischen Quellen oder in den u n g a r l ä n d i s c h - l a t e i n i s c n e n
Chroniken.
Das Bild, das sich aus den genannten Quellen klar ergibt, ist folgen 
d e s : alle drei Völker, die östlichen Türken in Mittelasien, die west 
liehen Türken im Lande der Chazaren an der W olga und schliessl>c 
die M agyaren, die sich bis 8 8 9  u.Z. zwischen dem Don und der Donau 
aufhielten, kannten die Institution des sakralen Königtums. Die sa 
kralen K önige der Chazaren und der Magyaren wurden d e r m a s s e n  
Tabuvorschriften umgeben, dass sich bei diesen zwei Völkern ein aus 
gesprochenes Doppelkönigtum entwickelte. Es gab den sakralen Köi"i> 
und es gab einen zweiten König, den die Araber ebenfalls mit dern 
W ort malik ( ‘K önig') bezeichnen, und der eigentlich als G e s c h ä f t s fü 1̂ 
render K önig fungierte. Dieser K önig war der oberste F e l d h e r r ,  e  
entschied über Krieg und Frieden und er stellte die höchste I n s t a r t 2 
in allen Angelegenheiten seines Volkes dar. 8) Die T a b u v o r s c h r i f t e i 1 ' 
die den anderen, den sakralen K önig vom Volke völlig isolierten’ 
waren sehr zahlreich und fast genau identisch mit denjenigen, die 
afrikanischen sakralen K önige umgaben, wie wir sie aus den 
logen von T o r  I r s t a m  und P. H a d f i e l d  kennen. 9) Der c h a z a r i s
Doppelkönigturn: Ibn Rusta, etl. d e  G oeje, 139-140  (Chazaren); 142-143 .
ren) ; Ibn Fadian, ed. Z. V. T o g a n , 43 (arab. Text) ; Istahri, ed. d e  G oeje, 224 
persische Ubers, des Istahri, ed. Iraj Afshar (Teheran 19 6 1), 180-181 ; Ibn 
ed. d e  G o e j e, 283-2 8 5 ; Ibn Hauqal, ed. J. H. K r a m e r s , II, 395-396 ; M»-s 1 /  
Murug al-dahab, ed. Paris II, 12 - 1 4 ; Übersetzungen der arabischen Texte^.,^
D. M. D u n l o p , The History of the Jewish Khazars (Princeton 1954)- ^er
hebräisches Geniza-Fragment (Cambridge, T-S Loan 38) enthält interessante, ^
offenbar unverlässliche Angaben über den Dynastien-Wechsel in Chazarie'1 ^
P. K o k o v c o v , Evrejsko chazarskaja perepiska v X veke. Leningrad I932> &
Text, 112 - 12 3  russ. übers, mit kritischen Noten).
8) Ibn Rusta, Ibn Facjlän, Ijtahri — Ibn Hauqal, Mascüdl, a.a.O. _
9) Der chazarische König hielt sich ständig in seinem Palast, in seinem e0
auf (M ascüdi), da er nicht gesehen werden durfte (Istahri). E r verliess se|a||5
Palast viermonatlich nur einmal und ritt seinen Truppen eine Meile voraus,
ihm dennoch jemand begegnete, musste er vor dem König prosternicren.
3
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König wurde vom Volk als verantwortlich betrachtet für den Regen­
fell, die Dürre und andere kosmische Ereignisse im Lande. Er war 
verantwortlich für das Kriegsglück, und sein köq^erliches Versagen  
brachte Übel auf das ganze Land. 10) Dieselbe Betrachtungsweise tref­
fe« wir in Afrika, wo das Altern, Ergrauen und Impotenz des sakralen 
Königs Verderbnis für das ganze l.and bedeutet. Man denkt an die 
^orte des lateinischen Dichters Claudian, der in seiner ersten Invek- 
t,Ve gegen den Eunuchen Eutropius ausruft (im Schlussteil des Gedich­
t s )  : „W ie soll man K rieg führen unter den Auspizien eines Effem i- 
‘̂erten? Können die Ehen Kindersegen haben und die Äcker reiche 
rnte bringen, kann die Erde fruchtbar sein und Fülle gedeihen unter 
e|netn unfruchtbaren K onsul?” Im Falle einer Dürre oder eines Miss- 
S’ucks im Krieg, d.h. eines Versagens des chazarischen Königs wird 
—  und das ist besonders wichtig —  getötet, n ) Seine Tötung er-
0,gt auch, wenn er schon eine Anzahl von Jahren geherrscht hat. 12) 
'ach Ibn Fadlän beträgt die Regierungsdauer des chazarischen Kö- 
n‘gs höchstens 40  Jahre. Besonders interessant ist aber der andere Be- 
nach dem die Zahl der Regierungsjahre des K önigs schon bei 
semer Einweihung festgelegt wird. Dem mittelasiatischen türkischen 
O ralen  K önig wird, nach den chinesischen Jahrbüchern 13), und dem 
cllazarischen, den arabischen Berichten n )  nach, bei seiner Ein- 
Ve'hung eine seidene Schnur oder ein Schal uni den Hals geworfen, 
man zieht die Schnur so eng zusammen, dass er fast erwürgt wird 
ljnfi m letzter Verzw eiflung ein Wort hervorstösst und zwar eine Zahl, 
l|e dann die Zahl seiner Regierungsjahre sein wird.
. Eine schlagende religionsgeschichtliche Parallele zu diesem Brauch 
findet sich in einer Beschreibung 1 5) der Religion der afrikanischen 
" ixira von Cu. M o n t f . i i . .  Nach dieser Beschreibung wird der kunf- 
Jfc K önig der Bambara bei der Einweihung ebenfalls durch W ürgen  
,s zum Rande des Todes gebracht. Vor ihn wird vorher ein Gefäss,
—  
v g*- die ähnlichen afrikan ischen  V o rsch riften  bei Tor Irstam, op. cit., 
~25, 78-8 8 ; H adfield, op. cit., 33-40.
l0) Mascüdi, a.a.O.
1) Mascüdi, a.a.O.
Ia) Ibn F ad ian , a.a.O .
!3) Cou -su, a.a.O.
*4) I?tahri — Ibn Hauqal, a.a.O. 
bilS) Les Bambara de Segou et du Kaarta (Paris, 1924), 3 0 5 : D. W e s t e r m a n n ,
~ beschichte Afrikas (Köln 1952), 37 .
*8 K. Czcgledy
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gefüllt mit Steinen und Blättern des Baobab-Baumes h i n g e s t e l l t .  ln 
letzter V erzw eiflung greift er einige Steine vom G efass heraus, deren 
Zahl die Zahl seiner Regierungsjahr e  angibt. D iese Ü b e re in s tim m u n g  
würde H o c a r th  gewiss zum Beweis gedient haben dafür, dass das 
sakrale Königtum in der Mongolei und in Nordafrika g e m e in s a m e n  Ur 
sprungs ist. Ich glaube a b e r ,  dass hier nur eine, wenn auch wirklich 
wunderbare religionsgeschichtliche Konvergenz vorliegt. I6)
W ir müssen uns auch davor hüten, mit F razf.r der k o sm isc h e 11 
Macht des sakralen Königs z.B. über den Regen eine alles überragen'̂ e 
Bedeutung beizumessen und zu behaupten, dass die älteste Relig',,n 
eben der Glauben an der Göttlichkeit des Königs war. Ich schliesse 
mich in dieser Frage gänzlich der Meinung Prof. W idengreNS afl> 
wonach der K önig nicht wegen seiner Macht über den Regen Kön'£ 
ist, sondern weil er König i s t ,  Macht über den Regen hat. 17)
Ich möchte auf nur noch einen phänomenologisch wichtigen 
des chazarischen sakralen Königtums hinweisen. Nach einer unsere 
arabischen Quellen nahm nämlich der chazarische sakrale König _ 
den K riegszügen seines volkes Teil. Während des Marsches wurde e> 
sam sa ,  d.h. irgendeine Sonnenabbildung vor ihm hergetragen, dere 
Licht er während des Marsches beobachtete. 18) Ich möchte in di«s  ̂
Zusammenhang auf eine Stelle 19)des armenischen Historikers 
verweisen, der über eine Schlacht zwischen Chazaren und Arabern 
Kaukasien berichtet, wo die Chazaren eine schwere Niederlage erl>tter1’
16 ) Allerdings ist es nach einer, nach dem Vortrag gemachten Br"" 1 J 
Prof. K e r e n y i s  heutzutage schon völlig denkbar, dass es zwischen Afri'c‘‘_^ 
Mittelasien über Mesopotamien und Iran schon sehr früh eine V e r m i t t l u n g s "1 
lichkeit gegeben habe.
17 ) G. W i d e n g r e n ,  Hochgottglaube im alten Iran (Uppsala 1938), . e
18 ) Ibn Rusta, a.a.O. —  V. Minorsky (Oriens XI, 1958, 129) v e r w e is t  atf1 ^  
Stelle im T a3rTh-i Bayhaq ( 17 3 ), wonach ein Daylamitcr den Mond mit - 
vergoldeten Schild vergleicht, der beim Marsch vor dem König herge • 
wurde. — Im Zusammenhang mit diesem samsa erhebt sich die Frage, u ^  
eine historische Verbindung zwischen der chazarischen u n d  der ir a n isc h e n  
nensymbolik anzunehmen berechtigt sind. Die Schilderhebung als W a h la k t  bei  ̂
Chazaren und Magyaren (Konstantinos Porphyrogennetos, De adm. im p  ■ ^ alpalle 
verbindet man gewöhnlich mit ähnlichen byzantinischen Riten. In diesern ̂  
konnte man aber ebenfalls iranische (vgl. H. P. L ’Orange, Studies on the * j 
graphy of Cosmic Kingship in the Ancient World. Oslo 1953, 88-89, I03 'lĈ ^ en, 
kaukasisch-albanische Parallelen herbeiziehen. Wir müssen aber nicht verf? g r, 
dass der ähnliche Ritus an vielen Orten üblich war, und dass ein ahnlid,cr 
hebungsakt bei der Ronigswahl auch bei den 1  ürken belegt ist.
19) E d. E zeancc, 101.
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So dass auch ihre „kupferne Abbildung” in die Hände der Araber ge­
l te n  ist. D ie annenischen Bezeichnungen dieses Bildnisses sind aber 
leider sehr allgemein gehalten. Die Abbildung heisst hier nämlich 
Patker und nsan  und diese beiden parthischen Lehnwörter bedeuten 
I1Tl Armenischen eben nur ‘Zeichen’, bzw. ‘Bildnis’. Die Verbindung 
Qcs Sonnenkultus mit dem sakralen Königtum in diesem Falle ist des­
halb wichtig, weil in Afrika das sakrale Königtum nach der Meinung 
v°n einigen Forschern mit dem Mondkult verbunden zu sein
scheint. 2 0 )
^er Ursprung des altungarischen sakralen Königtums stellt ein 
schwieriges Problem dar. Die älteste Quelle, die über die Ungarn vor 
‘hrer W estwanderung nach Mitteleuropa, d.h. vor 889 u.Z. berichtet, war 
,J‘K verlorene Werk des samanidischen Ministers Gaihäni, der um 920 
u ^ schrieb. Den Text von Caihänis verlorenem Bericht kennen wir 
aus so vielen frühen und spateren arabischen und persischen 
Auszügen, dass es gegenwärtig keine unlösbare Schwierigkeit bedeuten 
Vv>>rde, die Originalfassung des Berichtes wieder herzustellen und ge- 
111,1 ss den in der klassischen Philologie gültigen textkritischen Grund­
sätzen zu edieren. Es unterliegt also keinem Zweifel, dass die beiden 
'‘''lige der alten Magyaren, die bei Gaihäni genannt werden, den 
■“rdenamen K u n d e ,  bzw. Gila trugen. Es ist ebenfalls klar, dass diese 
'den Namen mit den aus dem ungarischen Altertum wohlbekannten 
* *tticn K e n d e  ( <  K u n d e )  und G yu la  ( <  Gila)  Zusammenhängen. Diese 
atTien sind in den früheren ungarischen Quellen noch Bezeichnungen 
0̂n fürstlichen Würdenträgern, spater kommen sie aber als Namen 
,,Qchadliger Familien vor und schliesslich, in moderner Zeit, ist K e n d e  
n°ch immer als Familienname und G yula ,  ganz depotenziert, als Vor- 
bekannt. 21)
**-s ist aber noch immer die Frage, woher die Ungarn diese beiden 
ürdenamen übernommen haben. Denn sie gehören zum alten fin- 
^ h -u g r isch en  Sprachgut der Magyaren sicherlich nicht. Von A nfang  
Stand nur soviel fest, dass man am ehesten berechtigt ist, den Ur- 
Prung der beiden Namen bei den Chazaren zu suchen, denn der pur- 
,'ürgeborene byzantinische Kaiser Konstantin behauptet in seinem für 
Serien Sohn als Lehrbuch bestimmten Werk „De administrando im-
V a n  B a a r e n , Nederl. Tlieol. Tijdschr. X, 293. 
'  1 Vgl. D. P a i s ,  Magyar Nyelv L ( 1957), 507.
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perio” um die Mitte des io . Jahrhunderts, dass die Magyaren in ihrer 
alten Heimat zwischen dem Don und der Donau eng mit den C h a z a r e n  
verbunden w a r e n .  22 ) Er sagt sogar, dass die Magyaren, nachdem sic 
eine grosse Niederlage durch die Petschenegen, ein Türkenvolk, er i 
ten hatten, ihren Staat auf Grund eines Vorschlags des c h a z a r is c  
K önigs aufs neue ordnen wollten. Aus den W orten des Kaisers ge 
dabei eindeutig hervor, dass die Magyaren lange auf c h a z a r i s c h e  
Gebiet gelebt und zusammen mit den Chadaren oft auch Krieg 
geführt haben. W enn wir weiterhin bedenken, dass die soeben ange 
führten arabischen Beschreibungen des chazarischen und altmagy^ 
rischen sakralen Königtums in jeder Hinsicht wesensgleich sind’̂ .5r. 
müssen wir zugeben, dass all dies stark für einen c h a z a r i s c h e n  ^  
sprung des magyarischen sakralen Königtums spricht. Doch kann 
meines Erachtens erst dann als einwandfrei erwiesen b e tr a c h te t  we 
den, wenn wir auch den Ursprung der Terminologie des m a g y a r is c  
Königtums als chazarisch erweisen kunnen.
Diese Idee ist an sich nicht neu. aber die Versuche, den altunga^ 
sehen königlichen Würdenamen K ü n d e  aus dem C h a z a r is c h e n ,  ^  
aus dem Türkischen, herzuleiten, scheiterten bis jetzt immer an 
liehen Schwierigkeiten. E s  ist hier nicht der O r t ,  diese l in g u is t i s ^  
Fragen eingehend zu erörtern, ich möchte jedoch meine E r g e b m  
kurz zusammenfassen. Der Würdename K ü n d e  ist in drei v e r s c h ie   ̂
nen Formen in den arabischen, persischen und u n g a r l ä n d i s c h - _ 
nischen Quellen belegt, i )  die Grundform ist K ü n d ä ,  die bei Cäi 
bzw. bei dem arabischen Geographen Ibn Rusta als Name des 
rischen K önigs vorkommt. Daraus entwickelte sich r e g e lr e c h t  m it  
gressiver Assimilation im Altungarischen K e n d e .  2 ) Aus der urspr« 
liehen Form K ü n d ä  ist ebenfalls regelrecht, mit progressiver A ss"*"n) 
tion sowohl im Ungarischen, als auch im Türkischen ( C h a z a r i s c  
K ü n d ü  entstanden, eine Variante, die in den arabischen, sowie m 
u n g a r lä n d i s c h - la t e in i s c h e n  Quellen belegt ist. In den letzteren ha1 
die Form C u n d u  ( * K ü n d ü ) .  23) Die arabische Form derselben Vafl* j,t 
lautet * K u n d ü  und ist aller Wahrscheinlichkeit nach im Re *seker ê„ 
Ibn Fadläns belegt, der sich als muslimischer Faqih 921/2  u .Z . bei 1 
W olga-Bulgaren aufhielt. Ibn F a d lä n  nennt den Träger des dr>
22) Kap. 38, ed. M o rav csik , 170-174; Kap. 40, 175-178- . 4 i :




Ranges bei den Chazaren Kundü Haqän. 24) Dieser dritte Herrscher 
^  Chazaren besass also ebenfalls den türkischen königlichen Titel 
Qäqan. Er unterstand nach Ibn Fadian unmittelbar dem zweiten (Ge- 
^näftsfuhrenden) König. 3 ) Die dritte Variante: K ündäcik  ist mit der 
rundform K ündä  identisch, nur ist der Name hier mit einem türki­
schen Verkleinerungssuffix -eik versehen. Diese Form kennen wir aus 
Cr arabischen historischen Literatur, die die Geschichte des ausgehen­
den 9- Jahrhunderts erzählt. In diesen Geschichtswerken wird ausführ­
lich über einen türkischen Vezier gesprochen, der im K alifat bis zum 
Amt des Gouverneurs von Mosul und bis zu den höchsten Militäräm- 
ern gestiegen ist und in den regen Ereignissen seiner Zeit eine her- 
f r a g e n d e  Rolle spielte. Sein Name lautete Ishäq ibn K undägiq al- 
-asari. Aus seinem eigenen mohammedanischen Namen (Ishäq) und 
3ÜS dem Namen seines Vaters (A iyüh) zu urteilen, war er ein islami- 
Slerter Chazare und gehörte zum frühesten Schicht der türkischen M a­
meluken, die dann später die Macht im Kalifat an sich reissen konn- 
en- Seit J. Marquarts „Streifzügen” 25) uncj bereits vorher, hat man 
Versucht, den Namen dieses Ishäq Ibn Kundägiq mit dem altunga- 
r'Schen K ündä  zu verbinden. Besonders wichtig war der Versuch Prof.
■ Z a j ^ c z k o w s k i s , der den letzten Teil dieses Namens, die Silbe -giq 
^erzeugend als mit dem türkischen S u ffix  -eik identisch erklärte. 26)
„ ennoch wurden diese Versuche von den ungarischen Turkologen aus 
j^guistischen Gründen von A nfang an konsequent abgelehnt. Man 
. endete gegen diese Erklärungen ein, dass ein türkisches Kündäcik  
‘ der arabischen Schrift unbedingt mit einem K ef und nicht mit einem 
geschrieben sein sollte. Diese Einw nde sind aber meines Erach-
.,u? V bn Fatflän nennt den dritten chazarischen König K.n.d.r. Mit Rücksicht 
dle ungarische Variante K ündü  muss man aber anstatt k.n.d.r k.n.d.w  
Iesen' üiese Emenda,ion bedeutet kaum eine Abänderung des arabischen 
„^uftbildes. Dieselbe Variante hat auch Firdausi gekannt, der im Konigsbuch 
kisch undü (K-n-d-r-) als über einen saqläbischen (slawischen) Gehilfe des tfir- 
abe ^  Fürsten spricht. E r zitiert seine Quelle, wie gewöhnlich, auch hier nicht, 
^u/hI A rt tmd Weise' wie er das W ort SaQl<>b gebraucht, weist deutlich darauf 
'Ws S Cr den Namen aus Ibn Fadl5ns Reisebericht übernommen hat, weiterhin, 
i|e er dieselbe Textvariante von diesem Reisebericht vor sich hatte, die auch 
Lexikographen Yäqut vorlag.
,, *5) S. 168. Vgl. V. Minorsky, A History of Sharvan and Darband (Cambridge 
'• J56; H. VÄMBERY, Ursprung der Magyaren (Leipzig 1898), 84.
4; . Zaj^czkowski, Ze Studiöw nad zagadnieniem chazarskim. Polnische 
■ d. Wiss. (Krakow 1947), 34.
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tens nicht stichhaltig. E s ist erstens sehr natürlich, dennoch ver 
die Nam ensform  der arabischen Texte ohne weiteres auf Grund ^
torischen osmanischen Orthographie zu beurteilen. Es handelt ^  
nämlich um die arabische Aufzeichnung eines t ü r k i s c h e n  Name ^
der arabischen Bevölkerung des ganzen K alifats geläufig w 
Aufzeichnung muss also als die arabische Aufzeichnung eines .^ ts 
Nam ens, wie es im Munde der arabischen Bevölkerung des 
lebte, gewertet werden und das muss auf Grund der arabise en ‘ ^
geschichte geschehen. Von diesem Gesichtspunkt aus ist a er h
die W iedergabe der Anfangssilbe kü- mit kn-, als auch die ^
nung der letzten Silbe -Hk durch -giq völlig regelrecht. *7) b° i(a,s 
der Name in der Aussprache der arabischen Bevölkerung des ^
K undagiq  gelautet. W ie erwähnt, ist die letzte Silbe des Namen jch 
däcik  mit dem türkischen Verkleinerungssuffix -ctk identis 
möchte dazu nur noch bemerken, dass derselbe Name auch ™ 
anderen V erkleinerungssuffix versehen belegt ist. Anstatt Mj| -
schreiben nämlich einige Prosaschriftsteller Kundag, und diefe . jer 
Form ist keine fehlerhafte Schreibung. Der berühmte S c h m e . c n  ^  
Dichter Buhturi, ein Zeitgenosse des Ishaq ibn Kundàgiq, < 
den grossen Türken in seinen Gedichten verherrlicht hat, ) ^
ihn nämlich in einem Gedicht nicht Kundägig, sondern K un 9
letztere Form nun, durch etwa dreissig aufeinander lol8 enl \ ß r&& 
auf -äg  gesichert, steht textkritisch fest. Die sprachliche r a,s 
der Form K undag  bereitet keine Schwierigkeiten, denn sie ^  ^  
eine mit dem türkischen Verkleinerungssuffix versehene Kose o ^  
Nam ens K ündä  leicht erklärt werden. Der Träger des Namens „ 
____________  eS ei'"'.'’
27) Die türkische Anfangssilbe ü- wurde auch sonst ins A r a b i s c h e  w ^  d,e
Vokal n nicht gegeben hat, als ku- übernommen (alte Beispiele < 
arabischen Formen von K id tegin und K ül cor). Die Wiedergabe des ^
und iranischen ,-Laute im Arabischen durch ä ist auch sonst wohl
wurde dadurch ermöglicht, dass das ä (und auch das o) schon im A ^  über
wie in vielen neuen Mundarten, eine Neigung aufwies, zu a ( ° ” ene™ 
gehen. Das ist die wohlbekannte Erscheinung, die die arabischen-^ ■• ^it «
matiker i.mala (Neigung’) genannt haben. Die Schreibweise des S *ri
im Arabischen ist ebenfalls nicht unerwartet, denn das arabische k - A„sta* 
seit H offm anns und H ubschmanns Zeit wissen, ein aspirierter -  ̂ reg«}'
mit ihrem k  haben also die Araber auch griechisches und armemsc 
m issiir durch ihr q wiedergegeben. Diese Beobachtungen wurden auc 
neueren phonologisehen Untersuchungen J. C a n tin e a u s  (Études 
arabe. Paris i 960, 64-7 1 ) in vollem Masse bestätigt.
28) D i w a n ,  ed. Beirut 1962, 425-4 2 7 ; 437-439-
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Kündä” war vielleicht der Kronprinz, denn dass der Vater Ishäqs 
^üher zu den höchsten chazarischen Würdenträgern gehörte, oder 
vielleicht sogar, dass er selber einst chazarischer Kronprinz gewesen  
Sei. geht aus Buhturis Versen hervor. Schliesslich mochte ich noch be­
merken, dass die Namensform K ü n d ä c  im Geschichtswerke des 
^acqübi auch als K u n d ä s  belegt ist. 29) Das ist ebenfalls keine uner­
wartete Form, denn das fremde c wird im Altarabischen regelrecht 
entweder durch g  oder durch i  ersetzt.
Was nun den Ursprung des Würdenamens des zweiten ungarischen 
Königs betrifft, stimmen die Meinungen schon seit langem darin über- 
e,n. dass dieser Name ebenfalls nicht zum originellen ungarischen 
%rachgut gehört, sondern etymologisch auf den türkischen Wurde- 
nanien J'ila■—G'ila zurückgeht, der im Bericht des Konstantinos Porphy- 
r°gennetos über die türkischen Petschenegen als Würdename belegt 
Damit können wir den chazarischen, d.h. türkischen Ursprung des 
^ungarischen sakralen Königtums nicht nur sachlich, sondern auch 
S ach lich  als einwandfrei erwiesen betrachten.
Das ist aber auch religionsgeschichtlich sehr lehrreich. Die Erfor- 
Schung der Reste des altungarischen Heidentums sowie der Religion 
êr beiden kleinen \  olker, der heutigen Ostjaken und der Wogulen 
ar» Ob in W estsibirien hat nämlich gezeigt, dass das sakrale Doppel- 
^ttigtum nicht zu den alten religiösen Institutionen der ugrischen 
Hier gehörte. Die Magyaren haben sie erst dann übernommen, als 
'̂e aus der Waldzone in die Steppe niederstiegen und unter die Ober- 
‘errschaft der Chazaren gerieten. Die Chazaren haben damals, nach 
ern 6 . Jahrhundert u.Z., ihre Oberherrschaft auf Dutzende von kleine- 
,|;'ri und grösseren Stammesverbanden kaukasischer, bulgarischer, fin- 
'"sch-ugrischer und slawischer Völker ausgedehnt. Die Folge davon 
,,ir. dass das chazarische Oberhaupt an der Spitze einer durch gesell- 
SchaftHche Überlagerung hierarchisch aufgebauten Reichsverwaltung 
*1"" sakralen König wurde, genau, wie der türkische Oberkönig in 
r Urheimat südlich des Baikalsees. Dieselbe Entwicklung hat sich 
,lnri später, im 9 . Jahrhundert, wiederholt. Diesmal waren es die Ma- 
 ̂ r°n, die eine von ihren chazarischen Oberherren unabhängigen 
’̂aniniesverband organisierten, der, wie wir aus den arabischen geo- 
r̂aPhischen Quellen wissen, bald zu einer Grossmacht zwischen dem
v .
Ed. Beirut i960, II, 492.
351
Das sakrale K ö n ig tu m  bei den S tcppenvo lkern 2 5
Don und der Donau wurde. Bezeichnend ist, wie nach dem Bericht des 
Gaihäni die Slawen von den Magyaren unterdrückt wurden. Die U n ­
garn trieben regen Sklavenhandel in den Hafenst. Iten des Schwarzen 
Meeres und ihre Raubzüge erstreckten sich auf ein grosses Gebiet in 
Mitteleuropa, einschliesslich das W iener Becken. Das einst unbedeu­
tende W aldvolk übernahm jetzt die Institution des sakralen K önig­
tums von den Chazaren und seine zwei Könige massen sich sogar die 
türkischen Würdenamen ihrer einstigen chazarischen Oberherren 
a n .30)
Der Zusammenbruch der ungarischen Oberherrschaft in Südruss­
land und in ihrer Umgebung hat dem altungarischen sakralen K önig­
tum noch nicht unmittelbar ein Ende bereitet. Der ungarische Stammes­
verband, geschlagen von den türkischen Petschenegen hat zwar sein 
altes Gebiet in Südrussland eingebüsst, es ist aber ihnen offenbar ge­
lungen, den zerfallenen Stammesverband neu zu organisieren. Der 
chazarische Khagan, beunruhigt wegen der Nachbarschaft der gefähr­
lichen Petschenegen, g r iff ebenfalls ein. Er schlug den Magyaren vor, 
sich wieder ihm zu unterwerfen und einen Vasallenkönig zu wählen, 
der seine Tochter heiraten sollte. Das hätte natürlich die Aufgabe des 
magyarischen sakralen Königtums bedeutet. Der chazarische Plan wur­
de jedoch nicht verwirklicht, da die Magyaren nach ihrer zweiten, von 
den Petschenegen erlittenen Niederlage 896 u.Z. Sudrussiand end­
gültig räumen mussten. Zur selben Zeit sandte der byzantinische K ai­
ser, der damals Krieg mit den Bulgaren führte, eine Botschaft zu den 
Ungarn. Die Gesandten berichteten, dass die Ungarn unter zwei K ö­
nigen leben. 31) Das bedeutet für uns, dass das sakrale Königtum bei den 
Ungarn auch nach ihren, durch die Petschenegen erlittenen Niederlagen  
im J. 889 bzw. 896 u.Z. weiter bestanden hat. 32) In ihrer neuen H ei­
1111 Dax nomadische Doppelkönigtum wurde von A. A l f ö l d i  (Károlyi Árp. d 
Emlékkönyv. Budapest, I933> 28-39) mit der bei den Nomaden überall üblichen 
Zweiteilung des Stammesverbandes in Zusammenhang gebracht. Diese Ansicht 
hat in der letzten Zeit grossen Anklang gefunden. W ir dürfen jedoch nicht ausser 
acht lassen, dass das nomadische Zweiklassensystem (über die Dualsysteme vgl. 
TI ] e t r i  . Tahrbuch des Linden-Museums 19 5 1 . 188-2 0 1) weder genetisch noch 
historisch mit dem sakralen Doppelkonigtum verbunden ist.
3 1 ) Georgius Continuatus A, ed. B e k k e r ,  854.
32 ) Die beiden ungarischen Fürsten hiessen nach Georgios Arpad^es) und 
K usanics) . Von Kusan wissen wir aus den ungarischen Chroniken, dass er der 
Sohn Kündus war. Daraus haben einigen Forscher, zuletzt G. G y ö r f f y  (Budapest 
régiségei XV (, 19 55 , 9 _ I 7 ) .  der die Entstehung des sakralen Doppelkonigtums mit
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mat in der Donau- und Theissebene setzten sie ihre Raubzüge noch 
einige Jahrzehnte fort. Nach ungefähr einem Jahrhundert jedoch, um 
10 30  u.Z., unter Stephan dem Heiligen, wurden sie zum Christentum  
bekehrt. Von nun an waren sie nicht mehr sakralen Königen, sondern 
christlichen Königen ,,von Gottes Gnaden” untertan.
Die Untersuchung des türkischen, chazarischen und altungarischen 
Königtums liefert also wichtige Ergebnisse auch für ein vergleichendes 
Studium der Institution des sakralen Königtums. Die Bedeutung der 
besprochenen Angaben besteht einerseits darin, dass sie gegenüber der 
einschlägigen afrikanischen Angaben —  ein historisches Studium die­
ser Institutionen ermöglichen, andererseits aber, dass sie ihre soziolo­
gischen Voraussetzungen beleuchten. S i e r k s m a s  These, wonach das sa­
krale Königtum immer infolge einer gesellschaftlichen Überlagerung 
zustande kommt, bewährt sich auch in diesem Falle. Der tnrkische und 
altmagyarische sakrale K önig ist nicht nur Oberherr seines eigenen  
Stammesverbandes, sondern seine Macht erstreckt sich über eine V iel­
heit von Stämmen und Völkern, die ihm nicht nur zinspflichtig sind, 
sondern von ihm sogar als Leibeigene betrachtet werden. Der Abstand 
zwischen dem König und den Untertanen ist unendlich g ro ss: die Ge­
stalt des Königs ragt ins Übermenschliche hinüber. Die gesellschaftliche 
Überlagerung kann freilich keineswegs als einziges Motiv im W erden  
des sakralen Königtums betrachtet werden, immerhin lässt sich eine 
soziologische Erschliessung des Problems für das richtige Verständnis 
dieser wichtigen religionsgeschichtlichen Erscheinung nicht entbehren.
dem wachsenden Reichtum des Königs in Zusammenhang bringt, folgern wollen, 
das Kusan (Curzan) der sakrale und Arpäd der Geschäftsführende König der 
Ungarn war, mit anderen Worten, dass die Dynastie der Familie Curzan erst 
später durch diejenige Arpäds ersetzt wurde. Dagegen spricht aber die gesamte 
byzantinische und ungarische historische Tradition. Arpäd wird auch bei Georgios 
an erster Stelle erwähnt. Hinzukommt, dass man kaum den Beweis zu erbringen 
vermag, dass ein jeder Sohn eines Kündii ebenfalls Kiindii wurde. In Wirklich­
keit bekleideten die Söhne des Nomadenherrschers die verschiedensten wichtigen 
Posten ihres Reiches.
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c 11^ 10 3 , .^g(*>o<T>nb S m b o 'b A ig  b g b o b  b o b Ç ’o A g b  à ç p o b £ ) £ ]& g b g 5 . b n ¿ -io ,/T] £ T>o ( j b p i g r i g -
?••> ü -mi>n2>i-1 «Hfos?0*» ^3ô*o:lj a o ^ c r ^ a ^  ’Satwbgfc. b^m “Aj-
C ’ ü ^ ’ * 3 ^ 3 C?3 ^ nOT ^ ç ^ g i b ^ n G ^ A  f ^ y g ^ g & ^ o -  S m b b g G g b ^ ^ o o  ^ o ô ^ 3 |lj V r '  
b o V n g b n j  j o b ^ ç ^ D ^ 0 ’ ^ ^ S ç ^ g b o Q ,  engen ¿ - ( j  i& ro .< g .  £ .  Ç 'g A g  O'iÇT'ob Go<3¿ > co3 ":b '-~  
f O i i  3 c 3 ^ '3 C n c )^ cr,? £ 3^ 0 Ô 0 ^ ÙCP b 3 o A b * £ jç - o  ^ o A S r ^ m b o b  ¿ A o o G . o 3 ù l jc n ^ 6  Ç0 ' ^ ^ - 
o o n g b - Q ç ^ o  3 ^ 0^ 03. 3 . y g & g c n ^ - l j  3n g < n  ro ù ç u g g l)o ç » o  n ^ o S o n ^ m ^ o g b o  ÇCÇpgb <bo- 
v . ir i^ p C ^ c o o m ro ù ù  o ç n o j ^ g b ^ ç ^ n .  „ Q b n g ^ g b J j o “  çoa o o ç ^ g b ^ jo G 'Q c o  Ç o A Ç g & g C ‘>
D m A n b  ¿ ¿ > b g à £ jç ^ o  *c )g b o £ )g g o b c o & ,s  *C]C p cnÇP ^ C p ^ ^ Ô ^ ^ Q b b  I - - -.-(••• Q b r ) g A j ] & o -  
o n  S n b l j ^ G g b ^ iç ^  ^ 3 0 ^ 3  n b g A n b  ^ 3 o g ^ ç ^ o i^ o o b  b o b Ç m ^ Q b .
d ù ^ ù 3  Çû<*ob b ^ jn o o b o  b o ^ n ^ ^ n  ( jb r a g ^ Q b o 'B o  3 < n b b Q G q b 'Q Ç ^ n  ¿ Q Ô ^ o l»  •̂ QF;■,- 
o ^ n ^ r » o b c o ù G  b b ^0 o b ^ r ^ n ^ ^ n  Q ^ o b ^ b o b  *0 3 b c jb 3 b .  3 ^  S b ^ A b
n b  b ú i^ c n b n  ( p o ^ 3 A o ç ^ ^ b n c y î  ^ ^ 63*0 *3 0 ^ 0 1  , , ( jb c o 3 ^ 3 b ^ 'B n “  Sm.Q̂ S'Qç̂ n o3
^ G r o b g b o b  b ö o j^ )  ̂ 3 3 C ^  0 ’ j b n ^ j  A c ^ 3 o b  ¿Çp 0 0 ^ ^ 3 ^ 3 0 0  n S ^ Q ^ o o ^ n  ooQ o^ron
^ G g & n b  ^ a m ^ ^ n b  Q b Q b o . S b g ç p g g ç » m & ù *3 o  3 ^ J 3 ^  b o A o « £ ]ç p o  ( j b r ri 3 COQbob 
G o S ^  y rG ù Ç p o ro Q b ù , ■ ù g ÿcn ô ib  S o T o ^ b  6oÇ lo < ^ 3 ro 3 b o l)  ç o ù b ô Ç '^ jo b ^ o ,  à g £ j "
A q I)  g g G Q ù ç ^ m ^ o ô b œ o G  ç o o jù 3 <3o<,’ i)3boCT5. G o c n jg o S o o : o g ° ^ ’ ^ 3 o G o ,
ço ^ço g ço iyb  cJ3ù, n £j(n  A o ^ G o b  jQ n b ^ o 'b ,  ù ^ jc » Ç ü n n b 'o b  S b g ifo o A m ^ c n ^ ß o i^ o .  S o o g - 
^ o ^ G g b n c n  n g o  o d ^ ç ^ Q b 'Q ^ ° o  ^ ¿ S b ç o o A c r  3 o 3 (* )O i3 3 b o G o  ^ g o b t n o b  (o»3 b ô 9 -
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^co2x^(0^  (̂ o&¿>,3 Gg(í>,3 £f>oyc*í. o&g^oo'So g^gcgg&oboib 3o.G 0)06 froSooygoDo oogco- 
¿50 j^jSg&o, ¿ocoS^g&SoQ (po^po 'booGo 3ooyg6gb 333C[>':>(>, ^oGq ¿)0o3 og£*o)o ^30"
 ̂03^) ̂ 0^ 30̂ 0 OÜ^^Q&CO^OO.
o^t^obbSg&o ¿£)6g(Í>ob (popo ^O^oUqqo o(p3oobog£*>goo &<o3ob o33g¿)0- 
ob 017)8 cob 03 £"gao 3c*)co3o6(}og<y3o. F>ggGo ^jjo&oog&ob Sobgpgooo ¿ ĵS^&ob obgcoo 
8d^og¿>o ‘SgStobggo Scobi^o 3g¿j¿>gb 3 3 n jó ‘bg 0 (nó °  395/6 f^ g & ^ o . 3b
C?úCp 80 60^*00 £kJ33 °* 3o6¿go¿)£)ob ^93^- 3obo cfofaocn, bo¿5̂ 8£)Gco ftoGb ,.(3603-
¿;g&ob“ q E o o & o  o3ob ^gbobgb, ¿)C5i8 ‘SgScobg^Q^o J ĵGg&o 3g3¿)0^>o£gbo£p o^cotpg-
icnQoGgG. 0̂  So^jgoCo^o gy¿opGco&o * $ 6 3 0 ^ 3 0  Soogbgb £üobb,3 ¿>o6(job GoTJ&ooSob 
g& o o  o ^ p ^ o ^ b , bo^ooQ  6000 ^308 00 , ¿>oo3 'p S o G p o  S o 'B ^ o o q S o  £ O o J& o b (*)o o 6 o  á g S f i ; . -  
C ?nÓ 0 ^ 0 0> >̂<*>3^ 0 a ^ g J b o G p A g  p o p 3o £> o ob o b £*o  ¿ o g j-o b o o B o . 3 o ¿  > ¿ 3 0 6 (^ 0 0  
roobjgGob bob^oo¿)ob 'Bgbobgb &ro3 goSb^g^coo), bojo¿>coo j^oGgobo^rooo ¿£)6g&ob 
395/6  ^ c ^ g & c íb  c o c u a l ) k 3o.b ^g'b.&fejgk o ^ o b g & ^ c ro  .bbflú {jG oo& gfcoQ .
á^ jG g& o b  o b ¿)co ¿> o o b  'Q J ^ G o b jG g ^ o  < o 0 p o o a 5 o o 6 o  Í?CT3&0  (430— 360  ^ . ) ,  
o ^ b o g b g  fo A o 3 o ¿ ) * 2 ^ o  g3r*^o(pg& o<7>t Q J^ Jo r^G ob  Sb cocgc^o co  ob(*)fo¿>oob 
q G c o & o ^ *  ^ E g & o b  (J)(n3o o i j< n 6<2g<Tpg¿>o(joo 2>^>^3CTC°3^0 ú<̂ °  3o & -
¿)<n g ^ f o n i a B o ,  roocooooV y £^og.-oGo ¿>y3 ^ 3 3 2>r>b 3g.¿>ococof3o , o ¿)o3g.;o o $ ¿> 3 0 0 3 3  50
5 * 3 ^ 0 .  3o g /o o8 o3 o^oA oG ^og^oo boGob ‘B g b o b g k  P>3g6 d o ^ ^ b g  d£)6^?o 0 6 c i& g & o  3co- 
g 30^ O)0 ^ c>' 3 ^  ^ nco 'Q cg^oo ^ ¿ ¿ 3 0 6 3 3 C " ° o ,  ¿ ) o >3 á« jjb g - io b  J w E o js ^ g ^ ió Q O ó , ¿oco-
8 3 ^ 0 ( 3  ^ c p ^ ^ C 0 ^ g b ^ g a íp c »  doc^o {p o g 3o6>^jbg&oGo .<¿00 ° ™ 3 r'L>° ^ 3 3 ^ “
o-op-oG d ^ o g ¿ > o  2,r>a>g&o, £ } J 3 3  ó¿)'o^>.o3,^og £^gi<S¿K>3o^o d ^ o g A  b'O'Sbg'Co^po
d o ^ o ^ j o ^ g & o b  ^ ¿ » S o o o s o g jg G p o  C?*5 £)<t a ¿ 53o(b o ¿5 ¿ g ^ o o ^ r o & o o b  a j^ c o & p o o  {pcnBuo 
C?° <330^ ° °  í o ^ E i o b  D oot^ob.
&*3 ¿V£)bo, ¿^S^ooooq J^Gg&ob ggAco3wj£*o ob¿co¿>oob 3o¿>gg£>o oo>g£)Ĉ o 
'pCpg&oo Soobo^no, o^oocoofo ^ooo^oG^g &>o bco£^3g, oboQ do^ooG 3<irijd ?0 l̂ 3 ^>oco" 
î oobooogob, nbg, ¿>oo3 ^336 3co¿(£>g<í),0 £^o |j^O ) bo'E^jo^g&ob ¿)o3cog6o£p3g b¿r£)- 
£poQp 'p o ^ SD g o to g jo G ro o o  ¿ £ jG g & o li (^ co B g b o b  jr o k c Q g c o g ^ o Q o o b  'SoG o^o B o  
^ 'ú ^ S o j'B n & o  ^00 co ^ ^ o G r/b o ^ jo o . 2)0Gb0 ^ ^ 0 )^ 3 2 )0 0 0  d’̂ G ’f o o  ^ 3 3 ^ b  g)oGjo<^)2)'QC3132>or3o 
^ 3 ^ * 3 °  ( jG c o & g ^ o  0(r»3cnbc)3C7g,OT <^rx3o b  o 333^>n-obo £00 i- ^ G g ^ a b  «*j<^o>og^o>(nbob 
^í-obg^. i^Gg&o ‘Bgcooí'ig&oo) o'Sgoocnô o gbbScô oGgG ox>gb o33gí^oob opoSobog- 
< ĝcp 3bo<̂ )gb. cnoGo(̂  gb cno3^oobb3g2>o o^ob^oínrob o(  ̂ obobog^oo So'tGo^ o33g¿>oob 
¿o ’G o t p ^ ^ g i J b .  3oo) So 'b oG b  ^goi^oi^S^C00 ^ g o d ^ g i o  33¿)° G o ^ o o g ^ o lj 3°¿)':>03^>,;>* 
3% 3g^o p̂o o>3c>3g C°^r ^  y3 0 Cp°C90 o^og^oobb3o Brnbjoo 395/6
*3°- 1̂336b bĝ >cooo 3<pg^o <̂ 0^0 ^yo^rog^>o o3 cy)oĝ pobb3ob 'Bgbobg^, ^riB ^g- 
¿c(j, ô >í)ocr), ¿^Gĝ ob ob¿)cn<̂ oob y30CT0<̂:iO b*o6 ¿)ĝ gl><n (3'C)<̂03C?̂ J 3
o3 Gof3á)r,i 9r3o BoG^oo 3 ^ ^3Q&n>, ¿>m3 'J ’y o A c o 3 5 o b  ^ g I j ^ o g ^ o l i o b  ^>33^50 ^ o S o o  3b g (o -
33CT00̂ 0 0̂,23̂  C9° ¿^>3 íJ33C?o(̂ 3 SGo^gGgcTDgoGo o3 ^yoAcogbo-
^poG —  3 000 ^ c o ^ o i)  i í^ o t j jg b ,  0 G<n&g&o(j —  ‘C9C?3 ^C? 3  o o o co jS o b  b A 'Q ^ o o ^ p  £}y£)-
^o-^ocogica^poo C0‘ú(í)r,>3 3 ^ ,C)lC 10 - ^ o Sm  6 3 3 b  0 )030 ^0 06  ^jGcp^ ^ ^ > 3 ^ "
£f>n 'b0 ^ ^ 0 7 3 5.ob f33' ^ ^ 3CT'>. g o G 'tx ^ o b '^ ^ o  9o j 3'b ^ o ^ S n g o ^ o ^ o & r o  8 0 ) 0 3 0 ^ 0  ^ 3 -  
C?32¡3̂ ° 3 <̂ cr,-3 ^cno Bg3o bg '̂Go'pg^ío b^o^oobo, )̂(n3g^*3o(3 3g (00^3^ 0(^3 ^00) 
g)o G 3o b o ^ > o 3  o3 ^ ^ O íb ^ g B o b .
3cng^>o í^ o ^ o  ^ o iS o - Q ^ - b g ^ d G 'Q ^ o  ^ y o ^ )o > g ^ o  o ^ G o 'S G o g g G  395/6 ^ ^ 3*g&*3o
J ^ G g ^ n b  ^gSo T ib ggo b  o o ^ o jo o b o  £00 C(>3D 2>°3CT00f>
í^co3ob o3^g( )̂oob O(o3robo3 »̂ga> 3^)00306(̂ 03&'3o. o3 °3oj¿)ob 800030^)0 3w^3g oyco 
3r o g ¿ o  J ^ 0 3 Q o o o G ^ b o ,  ^ r o S g ^ o Q  o )o g o b  3o G g2, o ^ o j g 2)bo b o ^ o A ^ ^  C T O ^ O ^ ""
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"3o S^ogo^^oí) •ob'ligGng^b «§£)6o)o ^gBoibgggbb. g(^0)-g )̂O) O)ogo*j nGggJ¿)ogot3<). 
¿>ro3gi™o(3 3oG pd^g(^)o o )̂3 robo3 ^ 30o ¿)co3ob o33gAoob 3oGobf)<^ob ^■Qô oG'Qbob 
yoGoofpB^og .̂ j^og^oooG'Qbo ^gAb á'QGcno •Q̂ xyc’ig&ob ^gbobgi, Aoo3^g&OQ 0^ 0- 
í ĵobob r̂ooog&oooG g.<̂)O)0 D̂ 395  ^^>ob ‘feoSooor̂ 'So (ibobg^jpcab^, ^^^S^gc^^Scog ¿6 
o>gbg^3 (^0b "333(03^) ^opogocoGgG ¿o«jo£«^^n (o^Goo'bg 500 g^-ogGgG coAojoob. 
o3ogg *3oGoô ibob So^jrpg (jGoo^gib 3^00̂ ] >̂n2)oo 3 jCT3 ^0°b ob^roCoojnjtb b(n%ro- 
3g'G3'!)oooG, jgbo^og^oUo C?'* 'i^ )3 m33 j^bor>pfa^7’Qbo1b 'B^díB-o^oq. o^o 3o¿>£)ío 
o3 ,J>jjoíoc,o3 ^o|,J ^(JjriAg&o, 0^ 003^0 000608gi^Acogg jCiSgG^d^o^g&oQ .o3 o^^o^j 
o^ooG, ¿)Co3 bo^io^cobgíiob coo3 ^Dobb3ob Lo2>o2)o So^oG oyco ob ^■o^jgSogbo, >̂cn3 
c'ú £d¿)<ooboo>3ob o(p3cobog^>go) íoc»)3ob >33gAonb 8053^0 £o&o t̂>obo3 ^ 30>,3'0 08- 
ycoo^giro^oo. ^>ro9og^o>o j!o¿>gM> 3gof)0'3<íor)bcoo d̂ >ggo3ro1»oQ̂ o 3oGob(J¡)̂ >o b¿)0- 
CT0Jcrí‘ JCT¿>3 C?0':>6̂ )bob [po gjcrgboob ob^)foAojcobgí>ob broj¿)o¿)gbo po boo^cnSgGnb 
0Í5A00). J^Ggbob oaog^oobbSo í̂ oooSob o333<̂ >oob o3 Go^o^’̂ o 00300) <̂ )̂-
o^oG^bb 2)̂ 3ro^g^gg300. j^og^oooG^ljo 0^33 obbgGog&b ^ ĵGg&ob 830>̂ >3 <̂ o<3J(̂ C')- 
&ob o(p3cobo3 Ĉ go) )̂fo3ob 0833^)00^ 0. Sobo o'feAooo, bb3 G3 ^,0 (̂ ’o ooo3 ôobb3o 
joô fcg Spobcpo per íerga ferocis Danuvii sol ida ta o3 (o^rob, <̂ <̂ c?3^ ( 3, 3obogg 0% 
<̂>oo), alii (se. Hunni) per Caspia claustra invadunt Orientis opes.
3o^O)o^oo, o3 g<̂ )00 o^o^o^o ^̂ )Gg2)ob ro(̂ > o)03QOobb3ottgo <̂ o3o(̂ >ojo, 3o£¿>o3 
Sobe bo^ygg&o^pjG o<̂) Fí.ofQU, <̂>co3 g*b ro(^o ooo3 ô-obb'3o,,ĝ )iooi3oGgo>o)oiG ,b¿)(̂ >o¿;g2)'Oí̂ )- 
CT’̂ Cp oyro«b (oojog^o^.g^^iQ^o. ¿ogjdlíocnG'bg ¿oipScob^i^So Í'qSoío }̂̂ cocog2>3o jCTOig- 
roooG )̂bob 0)^000) $3 ^' booSbgooo oocnb^gb — 03(̂ )00̂ 50 obobg^gib ^oajo^gb
Sooob -  bronco ^gStpgft 25c,C?c>3 0C?6gG opo3 cobo3 >̂goo <̂ >oo3ob o33g< )̂oob 3coopo¿> 
o^Sobog^go) 3(^ro3oG(jogí)t3o. ^0 0̂08^3 0<̂)o beoojĉ >g&ob o^oAogpo
{txojoob 3ooob oA2jú0(V>̂ 0  ̂ 3ô oo3rog2>b. 8 ôoGo<̂ )g Jorobo ^oa>^>op <̂0°C?3 
bobb^abú'goG. 2>oi4)&o(loc,obg'2)3o ^o^ojooq pooGpg¡b. ¿oFioGô ôo bri(̂ >orvb ,']*'•r 
bodoog^ogbo; o^’yo ^goroo^^jygb oG¿,ooo^oob. j^og^oooG^Lo g3¿jAco3o,Qbob ^oGo- 
o^3(ogg BoSoü̂ oo'Q̂ 0 o6gĝ (*)ogg<¡>'3o 0(n^g^lj J^Gg^ob Í)y30°^ú̂ 0 ^030 0̂5060^
¿xn3og(^coo d°^°C0CT><j^3 Cr'0 J ^ d 6^00  ̂ 3poGo^)ob ô o'feobob 2,¿-
(oocp3o, P)( (̂oo^>rogooobojg5 2>ú'0¿)v;>0ko,:,o,>> C°° ,,bo<^oob ^3^30^ 3 1̂0“ jo  ¿o3g&oobo 
ôo c laustra  Taurorum-o.b ojoo>, g .0. jo^xoBob ^>^oocpcn.gooooo, bj^oo^gb-oU 
3co6gbop ^o^b^oooo).
dCn°)3 Cpoc>6lQbob CT3 <3̂ 0 °̂C?o6 3 g , g Í ^ j G g 2>ob ooogpobbSob 2>3 cr>&¿),;>(Q0“ 
ib^tb(og-<̂ >g2)b;‘Sobg/̂ Ggg Uoo'G^g^bro oft&og'b, <̂ )r>3 i'gGooo 'BqiSoo^q-
30 coo&oorpofloo6 (ooo^yoo po Acn3 Socoo ooogi^obbSob 3o(^ogg^o 3^Gj¿)g^)o claiist-  
ra Taurorum epo j o 3 g ^ ^ o  oĜ ) 3gro(̂ ĵ<̂ rv 3 ;)Cn̂ 3^n *o*yco. ,jcro3 poo6^)bob 3o- 
bg^o0,000 Gg^o'b j30iJ*^ú ^*3°  'fê G'0^ P)̂ >̂ ooQ̂c»)Lgo)oo) 3pgbo(^gcj5po. o3 bo- 
jocobb f3g3QD2>0’i3 ôo3’Q?)̂ ),QG(Dg&oo>.
j^og^oooG^jbob (jGoo2>ĝ b bogug&ooo o^oob¿)^) )̂g2)b (2 o^oob¿)(n^)^or)bob 'feg- 
ScobbgGgb^^o (j6co2>gcíx). o3 ‘QjoGoJjjGg^’ob S^bgrpgoo), o>v>gpo3íjb3g r̂>o i^Ggbo 
3rog3o(^a)gbr>pGgG >̂2)̂ >3 C03g bjgo*OTgo>opoGo(j. 3 000 coo3£oa3o¿>gg(£>0£0 ^o^ooi^o'bg'b 
9(poGoAg ¿oGoobo po ^ 0 Ĉ?02> (jogbbGgG Aco3ob 0(p3rob03^ 30) 3<4)ro3oG(jn-
g&'b. AwjwAy ‘OJ33 COOJ3Ú» dC?'>3lC?oc>613 'b-o ob'bgGg^b 60030^ 3^ Soool) broi3bgo)r3o. 
o^n^jool^^^s0 ^ 30 L>bobg{̂ >ĝ b 3(̂ pogob(joob — Megale Armenia-lj ,‘bô o.O'Q S'Qpg-
Gotgo^gb 3ooo. 030^(0b^oo^^ocobob (jGoô o ^3003oJ6gfco5gib, )̂ro3 coog- 
po3bb3g^>coo )̂̂ 5poo32>o 3o^>g c?ooyco ^oScpgGoSg Ao'feSop. ojo^cobí^ooA- 
2,orobob 3og<̂ ) 3<obbgGg2)̂ ](^o (^o'bSg^o ^gbod^ooo >̂0133cx̂ ocoSg& o¿>o jo3o(oc*j-
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jooiicjoE, ¿AúSgcp '3o3c?oa ao’''’? 0o,lj 03,<s (i,i)i ' r>lj a ^ c ?30
bo3bAgoooc» boAoobojgG, jcin£j>g-boAoo3cpg. j 06 [ooaA'gGgaob j]o3lj ■gAfot’ig&So 
oombAgli J<>C?oyoo. ojo^ob^coAjonbobo qdo j^og^oooGgbob (jGoibg&o bo3bAgc>- 
'00 j^g&giob ■ Jti i Jib ■ ■'■I.’ ’Sgbobgk 500b(*)'2)A(yg&a ogAroGoS'gbolj 3ogA. <>g AroEoS )̂- 
bo 00030!) (jGn&o(̂ > ¡̂’gAo^ngi'So (ad Oceanum 500 ad Heliodorum) á^jSgiob
'3g9p»bggobajof> (po¿og‘3o6g<!>ocn £j"o3oAojc»>&b (oAq org obg (oaSojígAgagc^o jo- 
t^ncno) boAoc’j CPO'CP̂ d̂’̂ J o5¿¡rnmjojbo 0̂0 áa^jKx/ljg, ¿ojoGr'ob'feg 500 nAc,>G¿)<bg 
jóG^ojg&'gijpo ¿)o?;oJga®ti ‘Bgbobga. g.oGboj'gcoAgaoco SjggooA ix¡gAg<!>'3o acj^gAb
o3 'Bo'Bb, A nSg^on joSno^goo á'gGg&ob 'SgSnbggoS 3o(^>gti(5o6obo, ogoBojoal)*, 
3a3°^£>fl,JO CP° oAo&gco'Bo. '3go¿j3Go ogA^jbo^oSlíig ooag^oibbSob bo'Bo'BAoogbo; 
j°C?3 G â Ŝ ÜOCTCP̂  b3g&o, Aci8 3^6g&o oioAg&gG ogAgbo^oSob ¿oGojpggAg- 
&oli. og AoGoS’gbo goGboj^ooAgboo) ‘SgdA^'gGg&'j'j^o oyci — (Oo gb bogbgbocn
jjúbojgftoi oAogo^o 3cnGob(*)Aob bgAcDO 500 3r>GafccnGc»o &g<gocj.
b^nAgij o3 ;>32>g&b gd(r>gGg2>¿ boAog£”o bagjcrgbno ^gA^pob joAo^obro- 
bab 3')(*/>3C''° ¿n3r>CT'>g&o, AroS^'gi/Boy 030 joab^jnAdj igoigbob 'SgSc'ibggrJU 
'30C?0a°CP a ^ ^ a o 'a c ’ boBoGg^ £)2>g!Jl'3 Ag<!>ob. C3,o£)gAo¿)-1gA,3 £,’o boboocoob bo- 
Ao^j^o ^yoAmg&o Jo^oSroj^ jgdgG, AroS &oA&oAmbg&ob gb SgS^’bggo o£>ygAo- 
QT'oo 05^)30033 Wbgo boAr>gc3>o bogjc^g'bom S^gA^ob 3ogA. gb 
ryco ¿Agbgo^^Ao 0̂0 ->3 ^/yoAo^b'So 3oanbbgGog&o o&b^Soob b^bgí^ooo. od
(jr>(j)C3 bGob ôG o. a. bg^'^’ob 3ogA Bulletin of the School of Orienta 
and African Studies-'So acScojggyGgâ rc™ 0JS0 <prpg3cog •goEn&o dgg^o bo- 
Ao£j<¿̂ o ^oA^gAgbo (P>3gGn ^g£por>o(oAo(jbgoa) 8gcoAg bo£)j£|Gobo). goGoô ooG o') 
^aAygAgaUo bobg^o o2>bo8r:o 6o&bgGgao¿, A ojcjAq CyoASoA cngcocgcnA'g^o
bobg^o, fig3o olbAooo, 3o^goG{og^o 3mbo%Agao o3ob ^bobgb, Am3 ôA3oAo>>p 
(">o bobg^o c>abo>3no 08033 ^oAro 3 Bq2>oU QJ^o^Bob, ¿>cn8¿]crl>0(j j^ob^jooG’QCTO— 
j o ^ n ^ r o B o ^ b o  — oSs^^J^oGg^o b(p3 <í>o. 2>':>kho¿,£)a>¿>g<í>,£)£0o SGo'BgGg^cn&oi .-■ 
¿o¿>o£*“coGcnbob jAaiGr^cn^o^jAo -3co ̂ Ü0'a0 °̂- 3 9 6  fo e *  JKPÔ *30»
bo£>oo3r>. ¿oAo^oGcnbSo ycn^^oQO^Socoob ^p^tiob^o^J^iPoS (ooj 03*80 ¿^kooo
‘830^*0  ^30E>o8qô) 3co£>5’q,£)£*>o ¿co9-0(̂ oq2>o. o3 600)^30800, ¿nna
^ 6 j } b o b  ^ Q S o l iQ g o  c o o o b ^ c o ^ b o c o  Q ^ c n o  ^ 0 6  3 < n 3 b ^ o o A o .  2>ú_
^oo^o^ob^oGg&a) o3ob, Ara3 SgooibQ bo ad '3s0'a° ft33Ecr>3oL*
3brô r<>Qo ?uo3o (p^boUyoq^oo (j6roio^>o foo co o6o(3 1>o3o3q ‘bo^b'^CT^O Ó^CPO"
^cn i^oo, £ ] 6 coo g o ^ o A o 'Q ^ o c n o o , <^co3 j 'O ^ o ^ c o B n i b b  o jo g o b o  ^ o S o ^ o q & o  3 9 6  ^ ^ > o b  ^ 0-  
'fe a ig b '^ íc ^ b Q  CO¿’Q ^Q <<*)oo . b o ^ o )  c°0 (p 0  o > 0 3 £ 0 d b b 3 o  S o iS b ^ o o ^ o  3 9 5
t o o j b ^ ^ ' b Q .  ¿o¿>oi£><o6c > u >  ^ 3 ^ 1j  ,^><n3 o> o3^oo1 jb3 f>b  U o ^ o ^ ^ x n Q ^ o  ^ 3 ^ ’  j 0 -*
ÍP 0 3  ó(ín> g jO ib ^ j^n o  o o ^o cn  o 3  Í c ^ S - o ^ o q 2>ab <^3 Co¿3 ¿ a ^ 3 & a b  o g A a n ^ p ^ o ;  
o¿o o y r )  g o B c n ^ jO Q b ^ ^ o  'B g b o d ^ Q ^ ^ c o ^ o ,  ^ ) o 3  ^ 6 q 2>o j 3 CT* 3  2)0&o)ob^3& <^pB Q 5 
r̂ 0 ^ cr̂ L*Q3 o b , 30600^006  o b o B o  3 0 ^0^3  ,o 3  S o ^ o o S c o ^ b ^ o  H 1
n 3 o b  B n 'B B o g b , ^> m 3  ^ 6 3 b o b  ,3 Q3 n b Q 3 o co<^o ^ ^ T o b  2)0 9 3 0 3 ^ ( ^ ^ 0*30
i o ^ p o .  3 b  (o o b jg G o  3 o o t  *3 ^ 3 6 0  S & o 'a g G Q ^ n g o B o o ,  <n(o3 2>3<ri(iS,Q ^ - ^ < ^ 3 o ,̂ ) ( ^  
c o o m jS o b  oA> 3 o > o 3 ro 3 3 2 )o  Í 'q G o o o  ( ^ o ^ ^ c o & o b  *3qL>c:
(jS o i^ Q ^ o . b o o 6(*)3 ^ 3 bcf) ( ) 6<*>&gbb ¿ 3 o ^ 3 ^>ob 3 . ojbggcpoi-QpocnGobQ 
bob J )̂c*>5ojo, Ari3g^i3oQ do^'b^ ^oo^^jo^giocn ô )ol> o^^A^CT0 •̂ 'Q̂ Ô 0  ̂ c00'' 
3gbp)5m(»)o3oo‘3o. ^ 3  ŷc>6 <nb 3obgiogoco ^GgiSo jpiCpo'SĴ gb 
¿■gi^o boJoo (Tura Sahya) g. o. ¿)03<í)ob 3cr>ob 3ocoo3c)gao. o3(*)cnAo obobg- 
Cj>g<!>b o '̂boGgGgb 500 oGjo^gGgb 3 (̂ o>0oS(^ogab, jo^nojg&b: 8oogg(*ijO>(J)b, g. n.
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3oA¿)0(^n3(n(̂ >ol)b, 08050b, 3oG(jO(«)b, oA'boSrobo^oi^b £00 ôoqoo (joo¿)ob (jobg-bo-
s^a^oo^'*- ^0 a■iGl» '̂oc,,<<>o >̂oo, aú'33r,<4,c?':'m tgSoo ¿oj^robob (po Sgcrob
3foo6o(̂ >ol) Go3o(^g&ob Ofogao. Soj^oS yggcro'bg SGo'SgGgc ĉogoGoo qGo&o o3ou ^g- 
bobgb, <̂ <n3 ¿imSog^pgaSo in^Tmb -̂oo a ^ ^ f ib  co^oSjAybgb ^Gg&o: jig<ij 'btD ’̂2i_ 
loo ho'gGgi^ogb bo(t>o ggo’^'^ó'^O i? 01 ^gAg 3o<‘;)obJo(<i gj3 go)GgG ¿■gGgbb. gb [¡6>- 
cno(o-gAooo 'SgSoobgggoo, bo(po(j Ao3(ogbo3g bo^jygocn 3ooG(j oAob 050̂ 3 (^0 ^ 0  
33¿<^oo3o,;3bob aoSo^j^gbo J^Sg&lbg. 3gmAg. ^«g^tn SnjCTO (jGoiob ^336 gbgcpg- 
iooo ooi'S^o b^jo^o^ou boí^o'j)^ ¿j<<ir'>6o¿o'9o. oj ^oioAojoo oSotg, íón3 JgGgiob 
cgSrobggnb 30^ 3^0 oyn í '̂gojoG'g'bob fno^o^o po b¿)^o¿o^o¿ 0Q0(p*4 ) bo'b^b- 
( 3̂ . ô p̂ oor̂ b 'Sg'bobga 3bcn^nc t̂o o<b 30^ 000, (̂ )(n3 3obo bobg^>o bo^)0^^>o ¿̂(̂ Scn'clo'i- 
&ol)i50.
Soi^mb, 3g 3oĜ po ^03gt"^ J°C?a3 gben bo6 o£)ci' ^yoi^oib g. „Liber 
Ca 1 ipharUITl“-b, AmSgc^oy booE^gAgbc) (jboigab J3 *^3 ipol) 3£)Ggi>ob 
iob '3gbjbg&. ¿oAcoo o3oL>, An3 oj JopSfiQgS'g^oo ob ^gAoC^SoGgio, Ao-'S^gb- 
Iioq libgi '̂ycjAmg.a'BoQ gbg^pg&oc», gb ^yoíóm BrijgnoobAnab o3ob Ug'bobga, Am3 
¿■gGgaSo 8oo¿)r)33 b Aco3ob 3^>ngoG(j03ao joo .-., 00-030 SnoyoAgb t g 3co ¿)Oj,- 
Ar>bob cpo g3 <J3Akj¿iob So^uoSnga'Bíi; oJo(¡ooG gol \70gb boSbAgcoobojgG, poj^’o'SJ- 
Agb bíoAbgooob ¿AmgoG^jogao tuo do^ooG ob^nb SogopGgG l)3oAligooob CjgC?3- 
J^CT^á l>gcnn33doi>-3c|,,0l':’n<s r'l&cn':)̂ - 3o^g o3ob 3njygo bioA'l)g^'g&oli 'boiobgbf') 
ogAo'Bo; jgGgao ‘OJ'OojQogb, Gopogc^ob (po^oo 60^ 0 ^ 0  ^¿oAjjggb 3'gGgaij ro - 
aooo>ogoba o3crgb 18 000 ¿,ygg. gb qBo&ú ^0 6 33^  ^ o a'3o 3bo,83B3erm3o'íoc
Gcn̂ cô ojQ̂ o oo3o^botb̂ 5oboco. gb(̂ »o F»3 3 Ba)3 ob (jbô oô , ^)a)3
^o^o^BqB 'bgOr) ¿ogjAoibobo 3393<̂ >0(̂ ob So^ooSoq&^So, 30^00(00^ 9ocn ôB'fe&o-
b̂ CT'O ij-oTi&̂ ocp 'b̂ ô ubgiĉ nb 0̂(600(08̂ 013̂  3 0 ^ 0 ^ ^ 3 2xo. ¿>3 Q&oi&-oib
cS^03C?fn_C00(n^0^0 60Cr^oí^0^JÔ  bbgB^ <£)(£> ^>r*>6ojobo>o6 ^30030 JAQboGg^b, 
éno'id á̂ jGg&ob ^ 30 0 ^ 3  ^QJjAo B^^po^dQO') bo^oo^o •gScpo 3co3bcoo< ôyen 3 9 6  
^^>ob ^o^oo^b^Q '̂bg. en030b05030(0 3b 3Bo?3k3^co3Bo(p 03l>rjbl> bgAdB'Q^-
A o 3ô )̂ > ^yoAogW).
jO(p33 booB¿)3 >̂gbr> oboo, >̂<̂ 3 3 b bo^jo^j^o (jBrobo ^336 bcscí-
(mrj^^ro^ob ^bbBoa) foo (p 0300)0 )̂ o (ncoa> 3^objgI> Gô 3<íoocpob
3(¿)v>3o ^ 2)cbob o'o¿)o^>q ̂ *0 ^ 0  o^pgo^o. l'oJSg gbQ^o ¿obj^l» <b33co3cobbQB3~
ŵtjq-o bjJ^oJcobQ^b, >ir-)3^ 36onQ ^ o 3o^ojoo 080^3, ¿xr»B (oobo3cj»3OT <̂ ro3ob
3 (̂ F)o íbmSg^'^bo. í^coSq^oq 449 ^ 3 ^ ^  ^ 0^3C?ú 3AobjQÍ» o¿)o^ob (SoBoj^o, 3co-
2¡3CCT)b(ion2)b b3o<̂ )b3O0f3o i^^& oli 0̂0^00 ^o'BJ^íniob f33bob3 ?>. <^Ko3 ]̂ ,̂Qbo o3 
ojoJ¿)b ^coo^o^ngbb Ibo^y^oco — 3o^oo (TraXai). y3,3 Cf>0:'Jócr>30̂  qGco^o^oo, 
■cr)̂  ¿)o O)o3 bo¿3 bü(0 oyen J(J3 *J)CTO jco33B(̂ )0(»)(n^3 5 <7boo)3ob o3 bo(*jy3ob o3rxbbBo. 
boB^3 oo) o(’o3cnP)G(p32>m(oo obo^o '5>yoAr'>3^o. oj ofo^gi^o^n oSbgob ^ “30^3^3&3fi 
(ooob̂ [»oiĝ oor) 8300^ 3  bo'Qj'^Bob 'B'^o 33^)or)(ob, boG 33b )̂co3 bo^j^Sob c^qooG 
dbmt^ro^o ro. 3Qcb3 B(po'i6(j3ú 00030b 3 oij^>3 5*jAo^oo 3ob 3083 0̂300^
3. 3oFío3 (P. Váczy) cp°,3 tic>3<̂0<̂>0 3 ^o)3oB3cob AcoS^j^^bob (oo >,( ,̂o^3^ 
joi^oogoA^jGob“ qGco^^o. P^So o'b^oco, bo^o^^po ^joAc^oo 0̂0 3¿>objQb (jBcn- 
&3̂ >o{) ’SgcpoAg&ob 803^030^0) «*>^033 qBco&oIi c(03B¿)̂ )̂ )ro&o3 ô3 . Am3^^»^)bob
3ob3(o3oo) ^83^80 b(J)3^3^bo (oo 5^3^°^ 15 cp(p3<3o Soo^^oqLi 8o)o-
o3 SbaAgb. jCTo3 (poo6^)bob Uo(»)y3 3 ^0(00(3 noSb, Acn3 ^ 63^80 ^ooo^b J^3J^Í0- 
coBo (po^>oo(^ob 2j%oot>. 3(^obj3 bo)oB oA» o^olj Gobi 1363^0 J'QBgbob ^33^1)^30 oq>-
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3nb*3cj*gor> ¿>o^9r,l> oB3q^>oo'3o; C ocnS^jç^bb ^jBçpcnçoù Sbroç^cnço o'j Cp°0^ÔJ°O0‘" 
ànGù, <^co3 ^BQ ^obooo^ob ( j6ro2>oç^o oytn ¿'bo bàù&bQcnobùjQÎ). ¿oGbdj'QOT&^&ocp 
bj)3 <^ob 9coJ3gç^oo ù3 co&o ()o£)o£)ob çp^bob^^ç^ob coùBbgQÇO^X), bj>(Cù(j ç^ù3o<^ ■ 
jo o  f>3ol) ^ b o b Q â , o>£) C^n^ 0^5 çpôoà&^ÉKjb b io^A ijç^& S ô  i ’gB^&ob 3oqA 2í^Óú0 3 "
£,urjç-no GoÇOÔ Ç̂ O.
^Q(^)-dG^]^-^)Ci3o^)Q^n Çyù^xnQ&o çp^:3^6 <>3ob 'Bq a>£) j^boa?
çoùÔ(^^)Gço.Gq6 o o ^o b  o3 çoaçoo ^ù'3JAcnÎ>ob bàSù^o')-
^coço ¿ x n S ^ ç ^ b o b  SoGoycni^oçodÉ) 30^ 3 ^ 0). ¿><n3 ^G q& oIj ^oçoonçpo 3oçooo-
03 i&o^cpraàob bo^o.çocnQènb^j^S’, 3 . o. àoJcnUo çoo çoQ»(̂ ^g-&̂ picoo6 3 çoq(Î>o>£>3 
bibgÇ’gÇ'gbr.bojgG.
■çorrjo oG^jgAgbb 0^ 333!» AcT>3 3 Ç”3 bob 3ogA C'-''J AlTY]-’DC"''1 <3 ^ 0 ° n'9n^
'3gbobgb, Aoi3 ^gGgbob ç^ù'SJArfli 3gcoo3 Agbo goibobo 500 ygAbobo ĝojforo 
230016 FioLî jçpoB Aro3'3o Ac">3og(j"gbor>o6 bo3bgçpAco jog'BoAob (homaichmia) çoo- 
boçigbûço. f>3gbl bgçpm oAbgb3 £j»o oA(j gAmn ÇyoAro oA od^ggo (jGcobob 0(0- 
3mI»*3£«»jco AcoÆbo foo 3“j6(j&b “îmAnC UoSbg-pfoco ,( r}'’ •w'mb "Bgbobgb. 3ùAcM- 
<̂ >oo, 400 y11 ¿36000 Sg'OjgS gr^çonGSi AoSogç^gbb çooçn bo3'bob3Ao 3°iD"
?̂oo o3oot, Aco3 3cooj3çoobo gocrjo SgaSbcobg goo6obo, 3*gAo3 3(̂ >{j>o63o o3ob- 
cngob 3ooço<o Sbnç^cnço bjfi^i^jAo 500 3abojo6 çpoçpgiygç^o bgç"33 tjA3 Ç3’gbo 
(Spondai) — AmjcnAfj ^ ’¿3330 3r>3togg&co Ççpgbob ab£)C’>Aooroo6 — oA oyro 
çoùj^'Brx^gà^ç^o oA(j à ĵbg&ob jojoSco' ob(^gbobo)o6 ojoScn'jogç^go) Ac-,3nb 
3Ao3n6yogb'3o 500 *Aq bo3bgçoAcî jo3<3 oAoto6. çoojpoo oç^bocombo oSflbo. <ocoi3 
c3 ùçojnçpob (eis ten Romén) ¿)Ao5ooqo3 Ç”o o>oAg8o6o — Araï'Bo“,
b^coAo ■Q&ço0 oymb. 3o'3o6 oJ36gbo 3bcoç̂ ’roÿs mAo ’Bgbod^g’bç̂ 'C'ibo: 33'jobo (jo 
j 3 Aoobn ftogoço6g6 AooS'Bo bo3bgçoAn> b^ç^cïg^^ç^gbob çooboçpgbô o 06 405
ÇOC' î *6 406 ^gç^b. 3b coAo "BgSoihgggo oyn, Ar»(;ogl-'0(j ¿3 6 gbo Sgb'g-coQ bog- 
j^)Gob 3nAggçio co( jçooootoo6o Çç^gbob g1o53o>3Ç"r)ûù'3o gjoSo^oornoGgK Ap>jn< )̂(j 
CJ^boj^o) (iimSob So^^'Soifyjjílo. jnSonjjoG 409 Çgcrb J^G3 &b ri*i ^Q-
3 d ^ < n c n  '3 3 lb '3 Ç ^>o j3 bQ;G y -  S>ob S o q A  o ^ y c ' S g S m ^ ô y i g C '  3 3 <'>-
* 0  t33bod^'3&^icT>2)o. ^Adc ĵiço nb, >̂̂ >3 0̂0̂ 03^ 30) )̂o>3i>3Ç̂ >3̂ o>oG bô3b‘3p(1'5<r>
by(n(^3 Ç 3obob3o c?o j )̂i^)brib3o cp̂ cpô J- ^OC^O' 
j 6 "3£3>3 &ob o)oGob3oço 500̂ 03^ 3.00 ^rr>3c>3^3Î>obocn3ob à^SgiÎ) Ç13'
bSoî Q&o J 0̂ jÇ'33ooo> Aoçoogoobrtb 'tHojçooljbSob çp^nb. ^)J3Q JûbûgQ&oo cjoq, 
cn>2 Timibn33 ^ 0 Ĉ?3 ô 409 Ç’̂ db. oS&g&cooG jpojog'BoAgicoo, ¿jro9:
ft333̂ >o(*)oî >3o JoïGo^o^IîSù Ai>33Gù<3o coo^obo ô o3i33boogô >o(ooG boí330ÍT':î ? 3^" 
3p> (epekaleilo) 10 000 ág6b, 3b 3<nbçoc> »jj3g o^bg&g^o v-.'i’i^-'i' .'
a>oGùb3ù20, co'qSqoçoo 3(̂ )rybj3bo5ùiG bag^c») û̂ p̂ oç̂ o'b, ofb3'cno oMjGo '^3 odç̂ f1ir)ào ¿fa 
oyob g^ojoçcjActjo. 83 3oo6q 3°3oJ<̂ )co&, R336 i.•-.<-.r-.>.«--■ -. o6g1or}o<oo •gG-
f?0* 3;>33^or,’tn °3 °3;>àô̂ > ^)!Y,3 3ob(vb3i> çoo ¿■g^brabSo 395 Çç^tib ^33^03 Ç>ùC?Ĉ  
>̂oï3oooG çooçoo 36n'3363^>r>5ob b3çnr>'3Qĵ 7̂ jç̂ 32>o. q Go &o^ 'oo, ?̂oçoù-
Jjoob^bnb ■g!boA3o(fco(̂ o ^¿içocnb ÇoGùoçiSçpgg bo&i^dr’iç̂ ’ggcpoçp oÿoç^’Oo'Bo 3o- 
^oçooçp FioSogoçoo î )Go>o 33033 gç^çpoGo. 3b b^i'gç’O.içp ¿o^jjg&oi'in oJG3&r>)çpo, 
ÿnGobÇ’oî  (í)(n3 ùéo 2>333oAo-')çoù rfb çgoj^jo, &o3 J^Goto goSinRgGoib (^>3^0 Çr>G 
^)d(rio>çpo b g A n r A 'g ç n o  3f'îC3'o3o^ojg2)C) jg o b o A b o  ùG bgG o^jb  foo u o ^ io i^ rn lic n o  Ç oA - 
SDSùçp^Gç^gib 'Bc'x^ob. â'gGgàob 395 Çç^ob ç ’o'Bj(W>2>ob ocpÇgAiu 'SgSüSOC0 ÙC?" 
) ' • ) ! . çoo çoobo3 ç̂ "0 <̂ n (jGm&3 &nb 'BgçooAgàoçooG joScoBçooGù îgo&b ÇO^b̂ Go,
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■ĉ tmojCZ*~t_J g^ioinb Sbi’iog gbg2>o o3 g3ojnb JAfiGrj^ojoob, bn^>n Sg"1-'^ 
3 bt^ïog, ¿ijp.>3(Tpo.>6£)bob '333r-iJ33 P 3 &ob.
jo y ^ g c -œ o » ^  '3gd‘3'9à33&£)çro ogoc^bot^iobnb onbg;p3ooi 399 » , • .• ojn- 
Srr; jo 3 ^ '’3Cf) iifiSTIn 'B g S n ^ ^ io jj' J^ b g i 'fe g  joS^i^jîgg&oo jtnG ü'gçproio Soi^j^oGo 
onG^b 33(J)f)n3o3 bb. ^¿JÔ ' 0 ^ g j0 !̂ Û^6b(5 ^¿ononb çoo g. tpgS^J^-b (.,De
l’unité à la division de l’empire romain“) Sobgrognm 33($r>c<>3ob£|3o 398
^gç^b çooo3ü\jbo à'gbgào. 0803g Ç’OC’̂  jgobo^>3o ojo poGn'3Go St'iSogoç '̂n 'J ,"■"! 
jmGbgcroço. So^^o'S gb o;'-; '3ggbüào>3gbo TigScobbgGgî)^)^ bo(^o^|^ Ç’yoAtngbb. 
^m^gçT'0)o Snbgçogocn á^Ggbo çoo&̂ i'gGçobgG bjgocngorj'Bo 396 ^gç^b. So^crco^oo, 
oi^Qg^mb 'B gb oÿygo lib  àg^ id G ^ ç^ -i^ m S o 'g^  Ç’yo^iro'Bo oA oAnb GocnJgoSo, A n 3 
^gGg'icnoG b^driç^gèo 397-8 Çç^gi'Bn jAdg^fog&n.çoo, 3oj(oo3 iicjçgn^gbg^co. 
gb 3ooG(j obg oycn, AoçpjoG jçnogçoooG^jbo, Amgp> )̂(j PioGb, nrob^bob j n 6b"(|J*p- 
&o(i 'gjo3<3't>Aj&b 3t>b ¿<>3a<̂ ÿ3 g2wil) àgbgbtg. 3ob S-^ojglb (^ocpo&^b 3Ac ĵgb(*)oL 
(008006030 bo(*)y3g&n ,,3cob'0 (jgu.’](̂ >o o3ooAdoç^ol)‘: (obg vil'}''*'1. ' ° 3n 33Ô^’r>" 
3n^bb) çmo'SJ^icibob 'Bgbobgà. 0803g çoAnb yg!^o(pcrigbr,b ô^Ag'Sg Aftgio o^o 
Soio^m oj Smj+joGo ’̂o oçiSmbogç^-jiTo (jGroàgào, o^o3gço jç^ogçoooG’gbob 8(5 jo- 
(jgio n3r>b ‘Bgbobgà, Mm3 gg^AV^o^'bnb jfTG’liijDÇpoiro ôobo’SgGob ÇoG 'gdtoo.joo
„gAooo S'agoçpmàooGn Ç’gç^o“ (qui caruit bellis, ennicho traditur annus)
bmç^co 3 Lj bogbg&oco g3a>b3330 ^33 6b bo(oo )̂Ç3> Qbmbob: gg^A ^ogbob  &̂ >dm-
çj’gàn j'jjGg&moG ipoScoogi'içoo 396 Çg^’b. ’bdSojog^xnp ‘Sgi'dçogjo Ççrou 3n(^3gç^ 
GobggoA'Bo o ^ j jo ^ o  JJoG ^oo jr'jmg&cnoG W)do)ç^>oli boç^joGg’à'Pn. 397 Ç’çpob bro- 
ç p n 3 çoo 398 Çgç^So gg^ii^D So’g b o b  jn G l g ç j ’oro çooGo'BgGoSçog roSgbob SoAg'Bg 
GoooAo. gb ^£|b£)Oçp g3onb3g3o jçnogçoooG-^liob bo(*)y3gbb: „annus, qui caruit 
bellis“ .
ooi.j3lGob 1 *0Doco ’Bgodç^gbo ocojgo'b: „(jbojgAgbo'Bo“ 8^(3 3 8 3 ^ 0  (jGmbgbo
395/6 yç>gboo ¿36010 ‘BgSmijggob ‘BgbobgA fodl)(^3 ^>(pgbo 3œg^ Aoj bgAd- 
&3 f'>-Ac>3o3 £n çoo 'boi>)0 3 çm 3o(̂ )oç'>gç">3 <r> Ç’yoArigb'Sn. oJo3çog figgG 'Bgjjod^oo 
¿ogo'booAc'io^ om ligb S o A ^ o A ÿ o ’b oTb^n. 3o jA o 3 bo^io 36 (0 0  jo gb go b  o3 g o A g i 
Sogbo'b, And oA^gAcon o3 ÇyoAmo>ojoGo joApo bnAn3 (^o (jbcvgAgbobo oA ob- 
bg6o,3 bb engcwA ¿3 6 gb'lj. 3^>otijg (¡où <2 0 ^fn.'b )̂fn^>^ncobo £ooA^336gb3£p6n 0A0-
06, Aoo3 ob 1 3 :63bo, AcoS^ngboQ 0003b çoogbbGgG oç'i3ob03t^°g^jroaob n33g<̂ >o-
oli, oyg6gG 3gA ro3gc^ o  ^ G g b n ,  çoo b o b çp gb 3^ o  çp cJB o  joo 503600b 'BtnAob. oço-
3°CTn 3 ^ * 00^°* Ao ĵoiS oMjgGogbb „(jbcogAgbo'b“ og^cjAo oîgmA ¿3 6 3 3 ^. o^o 
^3'Açoo 528 Ç’ç̂ ’ob *3g3cpgj, 3 . o. r»3 çoAn.b, AojogiboQ 33Am3gç̂ >o ¿3 6 gbob bo-
b g ^ S Ç o o jn b  b'bg6g&ùq oç^oA oym . ¿3i6gbryb g AcnorpgAa>o b o b g ^ S ^ o o ^ n , Aro8g- 
C3>(>CJ oA bgbfjb foo  o 3 (p(̂ >ro'b, o>go><̂ >o ¿ 3 6 g b*n|j bobgç^SÇ’no^roo, A n 3 ,g ^ 0 ( j  3 jogbo- 
Agrobfoo oAo obgA nob 3obç^nbç>0(p, gb ..(jb m gA gb o li“  o g ^ o A b
àgco6oo, oAoSgço gbç3'o6çogçio og(no6go)ob Px^çooç^cogoiooo. ^3g6 
3 g A  (oo3<<>Ç,33Gço3boOT ^ 3 . S o ^ n í j n b  QbmgAgbo'b ob(*)coAoo'3 n go>co3  co.( 33- 
3 3CT g E ',’ 2 '3 ^  jo3'jo>1in(oGnb ig a jô o ç ^ o ô Q b o l ‘Bgbobgb, 306005106 oboçogbo g jg o ,  
Afn8 3n g b g b  çoobb3A o6(job Ç y o A n  oç^gJboGçoAg .çooçoob 3o g A  ¿0 3joboca6ob 
SopoSmgb'Bo Ro3c>bob^gÎ>3 ç̂> àgoj ĵoçmojJigb'Bo 0350063010!) ¿g^ioçv 'o^bb  
C^Q'bbcSnbçoo. oç^g^10650A gb  ob(*)toAoob Sobgjogom  oAbgb<ob’b bbgo jo g jo b o ^ G o  
çoo 'bÇoAgço r»j, boçpoQ SçpgboAgrobb ^goj^ jo^o^jgbo 'b  ob£}C oA o3r"o  l)*bg^>3Ço-
■ ojco —  oGfocngoiob çoobo3ç^ga?oo?.
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do( ô>6 3 6 ^ 3 6 3 ^ 0 1 3 6 ^ 0  8c9̂ ft&oo „(jbn>3 ^ bob11 ob (j6 o>bdr.
f?rfi3ç’r*.ib oô &vïbSùfço bÇ’cniorjço 03 ù6  1*9 06 ftßg'Go^ob ̂°V
gjoSco „j^Gq^o 050& ft^Scnoy^ù&o“. (gdMjdùBo o33Q̂ >ù£)C><r>ob ¿0-
Aoqdôd 3 ^ 0330^  ^aorjçoQbb a ^ O ^ O ^ * -  ùâocn oobb6g 2>i> 3oL>o j û3"
3oî n J“̂ 6q2ïooùE. 3ô (̂ o>3 Ĵ Gooù çooçoo BgSnljQßo 395/6 ù(̂ >(J l>3
oïgAoij^'nLi çoù Vn(j ù^oBmltù^^Qon ¿xoSo1!) SoGoli^&ol) A^jigoE^'oot) 2>£>,iÇ’n ùfc 
oyro. ¿k'iqcïcôq çoo3o 6obQc), ljo3 bgào<n ljj^iy13^ 6<n (jBro&ù oBù'feQ 3o*£]-
mnOTgâl), ¿>m3 ¿>g6a>o 'S g S m lig ß o l) S o l jg l io  (W oçsj^f» j o  o>6 g n ij jf> f^ o , ùi^ ùS jço 
âfl^CTS4’ 6r>3gç*>(>ù(j ScvSyga <3o3<3oç^>où£c>>bi) à£)6o,>ù Jggyc<5i>'9o.
o)*(̂ 9̂6j - 3j3ùq̂ ,93oç"9ù)
StwiuL Turcica, Budapest 1971, pp. 133—148 
PSEUDO-ZACHARIAS RHETOR ON THE NOMADS
BY
K. CZEGLÉDY
It is customary, from the viewpoint of Proto-Bulgarian and Khazar 
history and, in general, of the history of the Steppe, to attach extraordinary 
importance to the Appendix which was joined by an unknown author to 
the epitomized Syriac translation of the lost Greek Church History of 
Zacharias Rhetor (Book XII, Chapter 7) . 1 In recent decades, however, it
1 Ed. E. W Brooks, vol. II, pp. 202 — 2)3: Corpus Scriptorum Chrisiianorum Orien- 
talium. Scriptores Syri. Tomiis 42. II istoria Ecclcsiastica Zachariae Khetori wlgo ad- 
scnpta, Louvain 1953 (reinipr.). — The epitomized text of Zacliarias Khutor’s lost 
Greek Ecclesiastical History is comprised in the books III VI of the Syriac Historia 
Miscellanea known ae the Ecclesiastical History oj Pseudo-Zacharias Rhetor. The latter 
is an anonymous work in 12 books (A. Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur, 
Bonn 1922, pp. 183—184). On Zacharias Rhetor see K. Wegenast: Pauly-Wissowa 
Rriilenzyklopaedw EX. A, 2 (1967), coll. 2212 — 2216.
The possibility of attributing the lost Greek original of the Ecclesiastical History 
to Zacharias, bishop of Mitylene, has been flatly denied by E. Schwartz, Kyriüos von 
Skythopolis : Texte und Untersuchungen zur altchristlichen Literatur XLIX/2 (1939), 
pp. 366 — 367; cf. E. Honigmann, Évêques et évêchés monophysites : Corp. Script. Chris­
tian. Orient. Subsidia, t. II, Louvain 1951, p. 101, idem, Patristic Studies : Studi e testi 
N° 173, 1963, pp. 194—204; A. Baumstark—A. Rücker, Die aramaische und syrische 
Literatur: Handbuch der Orientalistik (ed. B. Spuler) III, Semitistik, 2 — 3. Abschnitt, 
Leiden 1954, pp. 186—187.
The Syriac Ecclesiastical History is held by church historians to be the main 
source of ecclesiastical history in the period following the Synod of Chalcedon (451 
A.D. G. Bardy, Zachari^.s le Rheieur : Dictionnaire de Théologie Catholique XV, 1950, 
col). 3676 — 3680 P. Mouterde, Le Concile de Chalcedonie d ’après les historiens mono- 
physites de langue syriaque : Das Konzil von Chalkedon I, W ur/burg 1951, pp. 681 — 602).
— Some passages of the Syriac Ecclesiastical History bearing on the life of Petrus Ibe- 
rus have been discussed in detail by V. Nosadze in his review of the Corpus Areopagi- 
ticum. Petrus Iberus (Pseudo-Dionysius Areopagita). Opera, ed. S. I. Enukachvili, 
Tbilisi 1961, in Bedi Karthlisa XIII —XIV (1962), pp. 176^-181; S. T. Nucubidze, 
Petr Jver, Tbilisi 1963, pp. 115—126.
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has been realized with growing clarity that there are special difficulties 
which beset the use of this Appendix. Since the publication, in 1903, of the 
comments of J. Marquart,2 which have ever since been regarded as basic 
to the knowledge of this writing, doubts have repeatedly been raised about 
certain data contained in the Appendix. The ethnic name k. s. r, in parti­
cular. the first historical occurrence, as often alleged, of the name of the 
Khazars, has occasioned a great deal of discussion.3 It is also customary to 
stress the extraordinary importance of the ethnic name h. r. w. s  in the 
text.4 As many believe, the latter in fact denotes th e 'P mq and thus precedes 
by centuries the subsequent historical references to this people. Marquart 
and also some other authors following him attached until quite recent times 
great importance to the ethnic names k. w. r. t. r. g. r and s. r. w. r. g. w. r 
in the text of the Appendix, and Marquart used their evidence to reconstruct 
the original ending of the Proto-Bulgarian ethnic names endig in -gur in 
the Byzantine sources as -urgur.5The name burgar, on the other hand, has 
raised a number of historical and geographical problems, and there is no 
general agreement as to their resolution.'
In the course of the discussions since 1903 no one has attempted to re­
examine the specifically philological problems which the Appendix raises. 
I he time has therefore come to review the philological conclusions which
■ J. Marquart, Oateurojnuche und oatasiatisclie Streifzüge, Leipzig 1903, pp. 355-
• 57.
J F. W. K. Muller, Uiifuriaclie Glossen: Ostasiiitiache Zeitschrift VIII (1920), p. 312: 
Jvmoskö apud K. Czegledy, Monographs in the Literary Remains of M . Km osko: 
Acta Orient Hung. IV (1954), pp. 39-41, 53-55; P. Pelliot, Histoire de la Horde d'Or,
aris 1949, p. 207; YV. B. Henning, A Farewell to the Khagan of the Aq-Aqatdran : 
Bull, of the School of Orient, and African Studies XIV (1952), pp. 501-507; F. Altheiin- 
Hnth-Stiehl, Ein asiatischer Staat I, Wiesbaden 1954, p. 288, 292-293; F. Alt heim, 
Geschichte der Hunnen I, Berlin 1961, p. 5, IV (1962), pp. 274-279, 307; K. Czegledy, 
Bemerkungen zur Geschichte der Chazaren: Acta Orient. Hung. X III (1961), pp. 239- 
i<w türkische und mongolische Elemente im Neupersischen II, Wiesbaden
t)'>, pp. 73 74, O. J. Maenchen-Helfen, A kntir: Central Asiatic Journal XI (196(j),
PP 2S2 2*3
Marquart: Baltische Monatsschrift LXXV1  (1913), pp. 264—277; N. V. Pigulev- 
skaya, Jm?n rus v »irijakom istoinike VI. v. n. e .: A/cod. R. D. Grekovu. Sbomik sfcatej,
oskva 1952, pp. 42-48, cf. K. Czegledy: Aria Orient. Hung. XIII, pp. 242-244;
5 “  lewlcz’ Tlin Making of the Russian Nation, London 1963, pp. 117 — 118. 
arquari. Die altbvlgarischen Ausdrücke in der Inschrift van Öatabir, Sofia 1911, p. 
13, n. 4; idem: Ungarische Jahrbücher IX (1929), pp. 80 -81.
9 F. Altheioi, Waldleute und Feldhute: Paideuma V (1954), pp. 424-430; H. Lauter- 
, ntersuchungen zur Vorgeschichte der Protobulgareny nach einem Bericht des
ieop nr.s, apud P. Altheim—Ruth Stiehl, Die Araber in der Alten Welt IV, Berlin 
1967, p p . 583-585.
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Marquart made nearly seventy years ago. We have all the more reason to 
do this as there is hope that a new analysis might also cast some light upon 
the ethnic names of the A ppendix .
I.
The Ptolemaeus epitome embodied in the A p p e n d ix  under the title 
oxâoufoç ri)r oixwfiévrj; («A delineation of the habi­
table world») is undoubtedly one of those Ptolemaeus epitomes circulating 
in the Byzantine empire which, beside their Greek versions, also existed in 
Armenian and Syriac.7 The Syriac Skariphos , however, is of much smaller 
volume than either the Syriac epitome of James of Edessa (-(- 708 A. D .)8 
or the Armenian Geography (the Aëxarhac oyc )  attributed to Moses Xore- 
nac i ,9 and it is much shorter than the Ptolemaeus epitome of Muhammad 
ibn Müsâ al-Huwarizmi, the Basm al-rub' n l -m a m n r  (c. 840 A .D .).10 Its 
author, like the compilers of the other epitomes, dismissed the whole of the 
physico-mathematical introduction of the Ptolemaic work, and even the 
meagre supply of geographical data culled thence and incorporated in his 
abstract bears the marks of careless and arbitrary selection.
5 On the Ptolemaeus epitomes in the Near East see E. Hoihgmann, Die Sieben 
Klit/mta und die ITOAEIE E niSIIM O I, Heidelberg 1929, pp. 1, 114 I Hi, 158 160.
* Hexaemeron, sen in opus creationis libri septem, ed. J. B. Chabot ■ A. Vasehalde: 
Corp. Script. Christ. Orient. Scr. Syri, t. 56, 1928,
9 The Armenian Geography (attributed sometimes without sufficient proofs to the
mathematician Anania Sirakae'i) is an epitomized translation of the Greek original, 
written by Pappus of Alexandria. The Armenian version includes, however, very 
important new details concerning the Northern regions, see H. M ïik, Neue Gesichts- 
punkte zur Wurdujumj der Géographie des Klaudios Ptolemaios fur die Orientalistik : 
Litterae Orientales LVI (1933), pp. I 16; A. Akinean in Pauly-YVissowa, Iiealenzyklu- 
paedie, Suppl. Bd. \  1 (1935), coll. 534 — 540; A. Abrahamyan, X.orenac'un veragrvol 
fAéxnrhac vyc »-i helinaki hare i Surjs, Erevan 1940; idem, Anania Sirakac'u inatenag- 
rut yuna, Erevan 1944; J. Manandjan, Kogda i kem byla sosUivlena Armjunskaja 
Geografija pripisivacmaja Mojse.ju K horenskomu : Visnntijskij Vremennik XXV I 
(1947), pp. 127 143; C. Toumanoff, On the Date of Pstudo-Moses of Chorene : 1 landes
Amsori/a L \ X \  (1961), coll. 467 — 475; S. T. Ereinjan, Huyastana sst «ASxarluic'oyc't, 
Erevan 1953; V. Inglisian: Handbuch der Orientalistik I. Abteihmg, 7. B<1. Leiden- 
Koln 1963, pp. 178—178; E. J’olaschek, in Reulenz. Suppl. Bd. X (1965), coll. 78 9 - 
794, R. H. Hewsen, On the Date and Authorship of the A&jcarhac'oyc' : Revue des Études 
Arméniennes IV (1967), pp. 409 -432.
10 On al-Khuwfuizmï see: K. Czeglédy: Acta Orient. Hung. If (1951), pp. 46-54 ; 
for the most complete reconstruction of al-Ivlunvârizinï s map: Tadashi Takahashi: 
Chirigakushi Kenkyu  II (1962), pp. 5 — 58, with an English summary.
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Compared with the Greek original, his work tells us very littie about 
the geographic conditions and peoples of the countries in the inhabited 
world. He shows consistency only in giving the numbers of the cities in the 
countries mentioned.11
One might naturally raise the question whether the Skariphos was the 
compilation of the man who epitomized Zacharias Rhetor, that is, the 
author of the Syriac Historia Miscellanea, or was it simply borrowed mate­
rial, a translation by another author. Available data hardly admit a con­
clusive answer. In view of the fact, however, that the Syriac Skariphos has 
an independent manuscript tradition12 of its own, it is more likely that it 
was not made by the author of the Appendix, but this man found and took 
over an already existing Syriac translation of it. This assumption is certainly 
corroborated by the further fact that, unlike Pseudo-Moses Xorenac'i 
and al-Huwarizmi, the author of the Appendix made no effort to incorporate 
the existing geographical knowledge of his own age in the original text of 
the Skariphos, but added a special Supplement which he had also found 
ready and so inserted it into his Appendix (cf. under II).
There was only one point in the text of the Skariphos on which the author 
of the Appendix effected an essential change. Where Ptolemaeus speaks 
of the Median Kadovaioi (Geography VI, 2), there the author of the Syriac 
translation mentions the horse-worshipping -*r /-2)qadii.T\\<i reason
for this alteration is quite obvious: the kadut! living in the southwestern 
shore regions of the Black Sea had no importance from the viewpoint of 
the Syrian author. The qadis, however, this nomadic people of eastern origin, 
some tribes of which lived on the territory of Eastern Syria were too 
well-known after the painful experiences they had caused. It was since 
360 A.D., when the Persian king Shapur II transferred a part of this im­
portant tribe of the Chionites (Xyon, Hiung-mi, Hun) from the eastern 
borders of Iran to northern Mesopotamia, that their incursions kept the 
Syrians of that region in constant terror.13
After the closing sentences of the Skariphos, the author of the Appendix 
goes on to make a number of important chronological statements. He de­
notes the age in which his own notes were made, giving their date more
11 On the Skariphos see Th. Noldeke: ZDMG LVI (1902), p. 428; Marquart, Streif- 
ziige; idem: Keleti Szenile XI (1910), p. 16, n. 1; Baumstark, Oesch. der syr. Lit., p. 171; 
L. Bagrovv: Imago Mundi IV (Stockholm 1948), p. 72, cf. Honigmann, Patristic Studies, 
p. 204, n, I.
12 MS. British Museum, Add. 14620, lXth cent.
13 The Western qadiS are often met with in the Syriac literature, see K. Czegledy:
Acta Orient. Hung. TV (1954), pp. 62-63,
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precisely as the 866th year of the Greek Era (554 -555  A.D.), the 28th year 
ofEmperor Justinian’s reign (555 A.D.) and the years of the 333rd Olympiad 
(553—556 A.D .).14 These data are very important for they make it very 
probable that the author of the Appendix is identical with the author of 
the whole Syriac História Miscellanea. For the span of the latter’s contin­
uous narrative also covers the same stretch of time, from creation to 
555 A.D .15
II.
The short Supplement'16 attached to the Skariphos, its brevity notwith­
standing, is for the historian the most important part of the Appendix. 
It begins with the enumeration of five Christian countries lying to the 
north of the Mesopotamian author’s residence. These are PtM-siirmeinn, 
Gurzan (Iberia) and Arran (Caucasian Albania) under the rule of the Persian 
king, and Sisagan and Bazgun, the latter stretching from the sea to the 
Caspian Gates on the territory of the Huns. The heathen people of the 
Burgars, who have cities, live beyond the Caspian Gates. Then the Alans 
who have five cities, and the Dadu in the mountains, also possessing cities. 
The enumeration of thirteen tent-dwelling nomadic peoples follows:
’.w.n.g.w.r, '.w.g.r, s.b.r., b.w.r.g.r k.w.r.l.r.g.r, ’.b.r, k.s.r, d .y .r .m .r,  s.r.w.-  
r.g.w.r, b.’.g.r.s.y.q, k.w.l.s, ’.b.d.l, ’.f.t.l.y.t. In view of the forms of these 
names known from other — mainly Byzantine sources and also of the 
fact that the phonetic value of the Syriac k  and b as is general in Aramaic 
languages,17 was, already prior to the 6th century, % and /J, we may propose 
the following vocalisations: onogur, ogur, sajHir, burgar, xu ( r )lurgur, afiar, 
%asir, ( i )d i (r ) rn a r ,  saru(r )gu r ,  barsilq ( ? ) ,  %walis, a [¡del, eflalit. These 
peoples, continues the Supplement, eat the flesh of animals and live by their 
weapons. Beyond them, north of their region, lies the land of the Ama- 
zonides ( ’AfmCovíös; )  whose neighbours are a people called h.r.w.s. The lat-
11 K. Ahrens — G. Kruger, Die sogenannte Kirchengeschichte des Zacharias Rhetor, 
Leipzig 1899, p. 380, n. to p. 252, 17.
15 In X II, 4 he very shortly mentions the year 560 A.D. anil in I, 1 the year 569 
A. D. without any detailed reports on these years. These may be later interpolations 
of his own. His continuous narrative ceases with the year 555 A.D. Neither do we 
know of any old quotations taken from a more complete copy of his work, relating to 
the period after 555 A.D. This would militate against the idea that the extant text of 
the work of Pseudo-Zachariaf; Rhetor is incomplete.
16 Ed. Brooks, p. 2146 — 205n .
17 S. Telegdi, Essai sur la phonetique des emprunts iraniens en araméért talmndique: 
Journal Asiatique 1935, pp. 200—201. 213.
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ter are giants with long limbs who, because of the enormous size of their 
extremities, cannot be carried by horses. The Amazonides live together 
with the h.r.w.s. one month each year, then, returning to their own country, 
they bear their children, of whom only the girls are left alive. There are 
further three black peoples in the Northeast.
What strikes one’s eves immediately in the text of the Syriac Supplement 
is the Middle Persian forms of the geographic names. For instance, the 
name of the Caucasian Albania which is well known as Albania to Greek and 
Latin authors, while the Armenian authors write it in the form Alvank'.'* 
Here we find Arran — the form quite well known from the royal inscriptions 
of Persia19 and the later New Persian and Arabic sources. Another char­
acteristically late Middle Persian name is Gurzan which denotes Iberia.20 
The name Sisagan is also a Middle Persian term denoting the province which 
was called Siunifc by the Armenians.21 Beside the Middle Persian elements, 
the Byzantine forms in the text of the Supplement are also interesting. 
Thus, the great passage through the middle range of the Caucasus, the Alan 
Gate (Daryal) , 22 is mentioned here by its Greek name as the Caspian Gales 
(Kaamai Hvhii). It also seems certain that the form Bazgon actually reflects 
a Greek ’ A jSaoyojv (gen. jrfur., the name of the Abkhaz) . 23 And, of course, 
it is quite certain that the name Amazonidae and the description of the 
Amazonides is borrowed from some Greek source.
All this indicates that the names occurring in the brief text of the Supple­
ment do not come from a single source. Still more remarkable is the fact 
that certain names in the Supplement have partly Middle Persian and
18 .1. Marquart, Eránéahr, Berlin 1901, p. llfi.
19 Marie-Louise Chaumont, L' inscription de Kurt ft-: JA  1960, p. 301.
20 Cí. A. MelikiSvili, K istorii -in- nrj Ctuu Tbilisi 1959, p. 393 (on Gurzan in the 
inscriptions).
H Hiibschrnann, Die <dtarinenisclten Ortsnamen, StrasBburg 1904, pp. 2(53 — 260; 
A. Maricq ( —E. Honigrnaiin), Res Gestae divi S>’aporis, Bruxelles 1953, p. 173; C. 
Tounianoff: Ilandes Amsorya LXXV (1901), p. 470. On Siunik' see also the controver­
sial conclusions of Z. Bunjatov, Azerbnjd an v V II —I X  w ., Baku 1965, p. 100 and A. S. 
Mnacakanyan, 0  literature kavkazskoj Albanii, Erevan 1969, p. 110.
~ The. problem of the Gate of the Alans has been discussed lately by M.-L. Chaumont: 
JA  1960, pp. 361 — 362; J. Hariuatta in Ókori keleti történeti chrestomathia, Budapest 
1905, p. 351; G. Cere teli in the G. Axvtedtnni Juht'.c' Volume, Tbilisi 1969, pp. 327 — 
337, in Georgian.
23 This interpretat ion was given by H. Gelzer, apud Ahrens—Kruger, Die Kirchen-
;/e«r.h. den Zách. Rhet., p. 382, ef. Marquart, Streif-.uge, p. 174; the name Bazgon has been
explained, less convincingly, as a name for Balasagan (A. Adonc, Armenija i> epochu
Justiniana, St. I’etereb. 1908, p. 219; Maricq, Res Gestae divi Suporis, pp. ^2— 83;
Meliki§vili, K  istorii drecnej Gruzii, p. 392).
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partly also Greek characteristics, as, for instance, the name of the husbands 
of the Amazonides, the h.r.w.s. One can prove, as was shown elsewhere in 
detail, that this is, in fact, the name of the Red Giants in some of the variants 
of the Romance of Alexander the Great, and thus the Syriac h.r.w.s. is but 
the borrowed form of the Byzantine qovoio;, «red». It can also be shown 
that, in certain variants of the Romance of Alexander the Great, the Red 
Giants and the Black Peoples mentioned in the Supplement live in the 
geographic vicinity of the Amazonides. Since we can trace the first such 
variant of the Romance chiefly to the Persian Firdausi, we cannot but con­
clude that it is from a Middle Persian source that the name h.r.w.s., together 
with the geographic names appearing in Middle Persian forms, reached 
the author of the S u p p le m e n tThis conclusion is fully confirmed by the 
fact that the author of the Syriac Supplement follows the Middle Persian 
usage of writing hr instead of rh or r, as usual in Syriac script,25 to transli­
terate the Greek p. 20
The same is borne out by the manner in which the name eftalit is written 
in the Supplement. Whereas this form undoubtedly belongs to the group 
of Greek words ending in -hat.-1 and thus can be traced back to the Greek 
'Etp&akaai, its transliteration is also different from what one would expect 
in Syriac. For the Syrians always use ^  to transliterate the Greek r, while 
they invariably write — for the Greek d. Unlike these, both Greek sounds 
are represented by — in that variant of the Romance of Alexander the Great 
which was not based on the Greek original but on a Middle Persian transla­
tion of it .28
In view of all this we may now safely suppose that the text of the Supple­
ment cannot be traced back directly to a Byzantine source, but was made 
on the basis of a Middle Persian translation of a Byzantine source. There is 
nothing suprising in this if we take into account that the author of the 
Supplement — and of the whole Historia Miscellanea — lived in Amida, 
that is, near the Persian frontier in Northern Mesopotamia. For in this
54 On the problem of the h.r.w.s. and the Ked Giants of the Middle Perean Alexander 
Romance see K. Czegledy: Acta Orient. Hung. XIII, pp. 242 244.
25 See the coll. 3820 — 3040 of the Thesaurus Syriacus.
26 The best known instance is the name of Rome ( 'Puifirj) which was pronounced as 
Hrom in Middle Persian (of. Maricq, Res Gestae divi Saporis, p. 42, n. 2) and From in 
Parthian.
87 See K. Czegledy: Acta Orient. Hung. IV (1955), p. 53; in W. B. Henning’s opinion 
’EtpftaXlrai renders the Sogdian plur. of the name of the Hephthalites (ZDMG X(!, 
1937, p . 17, n. 2).
:s T. Noldeke, Beitraqe zur Geschuhte des Alexanderromans: Denkschriften der Akad. 
der Wissenschaften. [I'ten. Phil.-hist. Classe XXXXVIII (1890), p. 15.
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region, even after the final partition of the Syrian territory in Northern 
Mesopotamia, the ties between Christians living under Byzantine and 
Persian rule remained quite close. The products of Byzantine theology and 
other learning found their way through the frontier to Nisibis and other 
centres of the Christians of Persia. At the same time, the products of the 
Syriac literature in Persia also crossed the frontier to reach Amida and 
Edessa, these centres of the Syrians living in Northern Mesopotamia. 
These Persian Syriac works, however, were often founded upon Middle 
Persian translations rather than on their Greek originals. For in more than 
one caae, the Greek writings reaching Persia were first translated into 
Persian for the use of Persian-speaking Christians living there, and it was 
only after this that Syriac translations were also made on the basis of the 
Middle Persian versions. Such Syriac texts resulting from two translations 
were, of course, at the disposal of the author of the Supplement also.
The compiler of the Appendix did not take the Skariphos and the Supple­
ment from one and the same source. This can be clearly shown by studying 
the transliteration system of the Skariphos. This system indicates that the 
Skariphos was made directly from a Greek text and not from the Middle 
Persian translation of such a text. First we must note that the Skariphos, 
unlike the Supplement, follows the rules of the traditional Syriac orthography 
in writing consistently ^  and £  for the Greek r and &, respectively. The 
same can be said of the transliteration of the p which is always r- in the 
Skariphos, as against the hr- of the Supplement. Furthermore, it is also very 
significant that the Skariphos uses I and r for the Greek A and g, whereas 
the Syrian translators working on Middle Persian original texts were often 
apt to err in transliterating these two Greek letters since the Pehlevi script 
has only one character (b) to denote the two consonants, and thus the 
translator, if ignorant of the authentic pronunciation, was forced to guess in 
choosing between the two possible ways of transliteration .29
The Skariphos, therefore, judged by its transliterations, was made from 
a Greek original and not from a Middle Persian one. This conclusion is further 
corroborated by its mistakes in spelling. These: -* (y )  instead of  ̂ (n), 
s  (k) instead of ¿2 (b), ^  (I) instead of ^  (g), ? (d) instead of ’ (r), 
? (d )  instead of 1 (z), are the most common mistakes of Syrian copyists 
which are characteristic of not only the Skariphos but of the whole of the 
manuscript of the Historia Miscellanea and warrant the conclusion that 
the London MS of the Historia Miscellanea is not an autograph manuscript; 
but as a copy it is a very early one. W. Wright, that outstanding expert of
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Syriac palaeography, proposes a time circa 600 A.D. as the possible date of 
the copying of the London MS.30 Today, with more Syriac manuscript 
material of ascertained dates at our disposal, we can only subscribe to his 
opinion. With respect to palaeography, our manuscript is indeed closely 
related to the ancient Syriac manuscripts in Estrangelo script made about 
600 A.D.
Thus the first two pieces of the Appendix, the Skariphos and the Supple­
ment, are of quite different origins. This has to be borne in mind when one 
comes to their philological appraisal, particularly to the assessment of the 
much-debated list of ethnic names in the Supplement. J. Marquart, whose 
notes on the Supplement — very valuable in their own time and still not 
wholly outdated — have been accepted since 1903 by every subsequent 
interpreter who, not seeking the origin of the Syriac text, accepted the 
variants of the ethnic names in the Supplement as original, authentic forms 
and attributed to them independent significance as against the variants 
occurring in Byzantine (Priscus, Procopius, Menanaer) sources. But the 
above considerations militate against this assumption. The Supplement 
is no independent work, and its list of ethnic names originates from Byzan­
tine sources which reached the Syrian author via Middle Persian mediation. 
The Byzantine source, at least as far as a part of the data is concerned, 
was, in view of the combined mention of the Ogur peoples, the Avars and 
Savirs, a work by Priscus Rhetor who, while narrating events taking place 
about 403 A.D., gave his report about the Ogurs, Onogurs, Saragurs, 
Savirs and Avars. These names, in such an assemblage, are not found in 
any of the later Byzantine sources, and in times prior to the age of the 
author of the Appendix (555 A.D.) no Byzantine source, except Priscus, 
mentions any one of them. It is almost wdth full certainty that we can 
trace back the names ogur, onogur, saru(r)gur, sajiir and afiar in the Supple­
ment to the work of Priscus Rhetor. Yet the borrowing could hardly have 
been direct. For the work of Priscus was not in common use in Byzantium, 
and hence it was mostly by the mediation of the Chronicle of the Syrian 
Eustathius Epiphaneus that even the Byzantine authors used it.31 We have 
every reason to suppose that the Syrian author of the Supplement also came
30 W. Wright, Catalogue of the Syriac Manuscripts in the British Museum II, London 
1871, p. 803a. Cf. the two photostates published here: a dated MS from 593 
A.D. (taken from W. H. P. Hatch, A n Album of Dated Syriac Manuscripts, Boston 
1946, p. 86 and the page of the work of Pseudo-Zacharias Rhetor including the list of 
names of the northern nomads (f. 192r of the Historia Miscellanea, British Museum, 
Add. 17202).
31 Gy. Moravcsik, Byzantinoturcica I2, Berlin 1958, pp. 258, 330--331, 483.
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across these names in the no-longer-extant work of Eustathius which chro­
nicled the events to 502. Furthermore, it seems probable that the name 
d ifr jm ar  also comes from this source. Although the form occurring in the 
work of Priscus is ’lTi[ia.Qot, the substitution of the Syriac d  for the Greek t 
becomes readily understandable if we assume Middle Persian mediation.
It is far more difficult to ascertain the origin of the other ethnic names in 
the Supplement. What seems certain is that these names come from a period 
prior to 555 A.D. This is the case, above all, with the name -(u(r)lurgur 
which was recorded in 554 A.D., that is, precisely at the time when the 
Supplement was compiled, in the form kvturgur by Procopius.32 These data 
in the Supplement and in the work of Procopius represent, at the same time, 
the oldest occurrences of this name. Their difference in the word initial 
indicates that Procopius and the author of the Supplement drew on differ­
ent sources. In view of the geographic conditions — the Kuturgurs lived 
in an area north of the Black tiea — it is highly probable that this name, 
too, was taken from a Byzantine source. In the extant Byzantine sources, 
however, the variant of this name beginning with % does not occur anywhere 
at all.
It is conspicuous that both in the name saru(r)gur and in the name 
ku(r)turgur, and even in di(r)mar, unlike in the Greek variants, we find 
a superfluous r. As to the first two names, the most probable explanation 
is that the Middle Persian original used here the character w  to denote 
the sound u. The letter w, however, has in the Pehlevi script the additonal 
phonetic values of r and n. Hence the Syrian translator took the letter 
w for the phonetic representation of r. In the spelling of saru(r )gur, etc., 
however, the pronounciation of the name %u(r jlurgur may have influenced 
him analogically as well.
In the case of the name yu(r)turgur and also of the other names in the 
list of the Supplement it was also probably the same lost work of Eustathios 
that constituted the original source, though we cannot wholly exclude the 
possibility that the author of the Supplement actually drew upon the work 
of Theodorus Lector who had recorded the history of the period between 
439 and 527 A.I).,33 and we may even reckon with the probability that the 
original source was an unknown Byzantine work. The reading and inter­
pretation of the name bagarsiq (?) in the list are at present uncertain, even 
if we assume Pehlevi mediation. The name %walis is well known from later
12 Moravcsik, ibid. II2, pp. 171 —172. — The form accepted in the critical edition of 
Haury is Kovrgiyovooi, but some of the codices of the primus ordo have Kovrovgyovooi.
33 Moravcsik, ibid., I!, pp. 519—620.
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Byzantine and Arab sources.34 This Syriac datum, however, precedes by 
two centuries the next — Byzantine — occurrence. As to the origin of the 
two names of the Hephthalites, the abdel and the eftalit we must, first of 
all, bear in mind that it was before the victory of the Turks and Persians 
over the Hephthalites after 557 A. D. and thedestructionoftheHephthalite 
Empire that the author of the Supplement recorded his notes. This may 
explain that there is yet no mention of the Western Turks in the Supplement, 
respectively of the Khazar tribe of the Western Turks. On the other hand, it 
is quite remarkable that the names u[>del and eftalit are mentioned together 
also by Theophylactus Simocatta in his history of the founding of the 
Turkish Empire ( /IT. 7, 8) where he notep that the two names denote one 
and the same people. One may hardly doubt that, also on this point, the 
report of the Supplement and the annotation of Theophylactus can be 
traced back to the same Byzantine source, i.e. to the work of Eustathios.
Of the ethnic names listed in the Supplement, it is the name %. 8. r that 
raises the most difficult problems. It has often been suggested since 188735 
that %. s. r is the transliteration of the name of the Khazars and so it is 
to be read *yasar. In view of the fact, however, that the date of the composi­
tion of the Supplement (555 A.D.) precedes the founding of the Tnner Asian 
Empire of the Turks and their European appearance on what later became 
Khazar territory (567 A.D.), our present knowledge would hardly confirm 
this probability. But, beside this, there are also philological considerations 
that argue against the identification of the two names %. s. r and yazar. 
For the Persian verzion of the Supplement would certainly have used the 
z of the Pehlevi script to denote the z of a Greek yazar, just as the 
Syrian author of the Appendix would have followed the general custom 
of Syriac literature in using z to transliterate the zo f the Pehlevi alphabet. 
\\  hen, on the other hand, we start out from the assumption that the form 
*%asar was an otherwise unrecorded, ancient form of the name of the Kha­
zars, which gave rise only later to the form %azar, then we come up against 
the fact that even the oldest Byzantine, Armenian and Arab sources record 
the name of the Khazars with z. We might add that, also on the ground 
of Turkish phonetic history, the confirmation of the assumed phonetic 
transformation s z would run into almost insuperable difficulties.36
Moravcsik, ibid., IP, pp. 338 -339.
11 lo r  the first time by J. P. N. Land, Aardrijkskundige fragmenien uit de syjhshe 
literatuur der zesde en zevende eeuw: Verslagen en Mededeetingen der kon. Akad. van 
Weteiischappen. Amsterdam. Afd. Letterkunde, 1887, p. 184.
31 Cf. P. Pelliot’s linguistic expositions on the supposed Syriac yaxitr form, in his 
posthumous work, Hist, de la Horde d'Or, pp. 213-224. — W. B. Henning (BSO AS
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It is much more likely, as J. Marquart proposed, that the form %. s. r 
actually reflects the name of the Akatzirs mentioned by Priscus. In this 
form, however, Marquart’s conjecture does not seem to be convincing 
since the letter-group %. s. r is too far removed from the name akaizir. But 
on closer look we see the force of the argument. For, in the Pehlevi script, 
the same group of letters can be pronounced both %a- and aya-. Hence 
%. s. r can also stand for *ay_asir. In the Syriac form the s is a natural substi­
tute for the Greek tz (o: c ~  /s J. The only difference that remains between 
the Greek and the Syriac form is that, in the place of the Greek k, as in the 
form yuturgur, here too, we find %. This slight phonetic difference, however, 
Bhould warn us not to seek th e  origin of the supposed *ayasir in Priscus 
work.
This interpretation might be modified to some extent if the variant 
katzir of the name akaizir, met once in the work of Priscus (all codd.), were 
not due to scribal error and proved to be a variant based on some authentic 
record. For, in such a case, it would be still simpler to identify the 
Byzantine katzir with the Syriac %.s.r,37 We might further argue that a 
similar variant of the name akaizir — though more than two centuries after 
the age of Priscus — actually occurs in Byzantine sources In the list of the 
Christian episcopacies of the Crimea, in the Notitia Episcopatuum, mention 
is made of the episcopacy among the people of the XorCiQoi.™ Since the 
phonetic value of this form was %otzir or yaizir, these forms closely approxi­
mate the form %. s. r.39 Thus, although we have but scant data which are
XIV, 1952, pp. 505—507, cf. G. Doerfer, Türkische und mongolische Elemente im Neu­
persischen II, pp. 73 — 74) proposes the reading *ya»ir which he connects with yazir, 
the Armenian name of the Khazars. He assumes the development *yacir >  Syriac 
*yasir ~  Armenian yazir and interprets the name of the Akatzirs, accepting a very 
old etymology for this name, as *aq yacir «White Xacir». He gives full value to the Arme­
nian form yazir, which is an isolated form, against yazar found in all other old sources. 
He refers, besides, to the fact that of the nations whose historical records we possess 
none was so close to the Khazars as the Armenians. He does not deal with the possi­
bility of tracing back the isolated Armenian form to the language of the Caucasian 
Albanians whose territory was situated between Armenia and Khazaria.
37 Cf. Henning: BSOAS XIV, 506, n. 4.
38 Gy. Moravcsik, Studia Byzantina, Budapest 1967, pp. 254—255.
39 0. J. Maenchen-Helfen (GAJ XI, 282—283) accepts W. B. Henning’s opinion 
(put forward in BSOAS XIV, pp. 505- 506) that Xdr^tgot stands for yazar. He rejects, 
howevor, the explanation given by J. Marquart according to which Priscus wroto 
always Axarigoi, the form 'A xut^iqoi being due to tin1 6th century copyists of his work. 
Instead, he puts forward the daring hypothesis that the original form of this name 
was Ax&i tout and the variant ’Axdr£iooi can be interpreted as a borrowing of the 16th 
cent, copyists of Priscus’ work from the printed editions of Jordanes. However, such
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temporally far removed from one another, they nonetheless seem to prove 
that the word %. s. r. in the Supplement is a variant of the name of the 
Akatzirs, respectively Kotzirs — a form showing the marks of Middle Persian 
mediation.
I I I .
The third part of the Appendix contains two.narratives. 10 The first 
records the spreading of Christianity among the Northern Huns, while 
the second reports that, during the hist seven years, Khosrav himself, the 
Persian ruler, came under the influence of Christianity, owing to the efforts 
of his Christian physicians. We have a great deal of mostly legendary reports 
in other Syriac, Byzantine and Armenian sources about the Christian 
physicians and alleged conversion of Khosrav.41 But we must attach more 
significance to the report about the Christian mission among the Northern 
Huns, this informing us, by giving the accounts of eye-witnesses, about 
events only partly known or not known from other sources. For the author 
of the Appendix got his information, as he tells us at the beginning of his 
report, from certain craftsmen of Amida who, at the beginning of 503 
A. D ., at the fall of Amida, had been captured by the Persians who sold them 
immediately to the Huns. This happened «more than fifty years ago» •- 
says the author of the Ajjpendix who himself was a monk in Amida. In view 
of the fact that the Appendix was composed in 555 A.D., the dating, in 
this case also, seems to be accurate.
The prisoners captured at Amida spent more than thirty years-with the 
Huns. Then they succeeded in returning to Amida. It is quite certain that,
a form ('AxaT^tqoi) may be more easily explained as a Greek rendering of the 6th 
cent. Latin form acatziri, borrowed by the copyists of Priscus’ work, as Latin was still 
in force in the Eastern half of the Roman Empire in the 6th century. Priscus may have 
contacted people from the West in Attila’s court where he could have obtained infor­
mation about the Akatzirs. No autograph MS of his work is extant, the variations in 
the spelling of the name in the codices of the Excerpta de legationibus may be. due either 
to his own inconsistency and «purism», or to the <*arly copyists of his work as well. 
All this does not affect the etymology of the much debated name of the Aktzirs which 
must still be considered as unsolved. — As for the proposed identity of the names 
XorHtpoi and yazar, no single case is known in which Byzantine tz would represent the 
Turkish z sound.
40The first report: P. Zách. Rhet., ed. Brooks, pp. 215 — 217, the second one on pp. 
217-218.
11 See Ahrens—Krüger, op. cit., pp. 383 — 384; cf. Pigulevskaya, Note sur les rela­




together with them, many other Byzantine and Syrian prisoners of war 
had also been taken to the land of the Huns. This might have prompted 
the action of a bishop called Qardusat who, with six other clerics, went 
from the Caucasian Albania to the prisoners to stay with them for some 
time and to care for them. The clerics did not make their journey through 
the Gate of the Alans which was under the control of the Persians, but 
crossed the mountains. Their stay in the land of the Huns took many years. 
While being there, they also carried on missionary activity among the 
Huns and prepared some writings in their language. It was during their 
stay there that Probus, the legate of Emperor Justinian, also arrived there 
with the purpose of recruiting mercenaries for the Byzantines to be employed 
in their war against the Persians. Probus was the nephew of Anastasius, 
the emperor with Monophysite leanings, himself a Monophysite, who was 
glad to make contact with the Albanian churchmen working in the country 
of the Huns, and the emperor, on learning about them, dispatched material 
help from the nearest Byzantine city, probably from Phanegoria, to the 
missionary effort of the Albanians. Qardusat and his companions stayed 
with the Huns until about 537 A.D., when they were replaced by an Arme­
nian bishop called Maqar who, with the support of Hunnic princes, success­
fully continued the missionary work among the Huns -  informs us the report 
in the Appendix.
The antecedents of the journey of Probus are narrated in detail by Proco­
pius. He tells us that Emperor Justinus dispatched the nephew of Emperor 
Anastasius c. 523-525 A. D. on his recruiting mission.42 The original purpose 
of Probus was to enlist mercenaries among the Huns of Crimea for the 
Iberian actions. Bosporus was a free city, and it had submitted itself only 
shortly before 525 A.D. to Byzantine rule.43 West of the city, on the southern 
part of the Crimean peninsula lived Huns who, for the time being, appeared 
to be hostile to the expansion of Byzantine power on the Crimea. The 
words of Procopius, at any rate, leave no doubt that it was after unsuccessful 
negotiations that Probus left the Huns of the Crimea and the city of Bosporus. 
Procopius and the other Byzantine sources do not report the continuation 
of the journey of Probus. He went on to work among the Huns Living north 
of the Caucasus, trying to enlist recruits among them. The A ppendix  does 
not speak about the results of his work, but Procopius informs us that the 
number of Huns fighting in Iberia against the Persians in 526 A.I), was
45 De Bello Pérsico I, 12, 6. — For the date, see E. Stein, Histoire du Bas-Empire II, 
Paris 1949, pp. 269-271.
43 Procopius, Bell. Pers. I, 12 , 8.
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yet quite small.44 But the missionary effort of the Monophysites and, above 
all, as the narrative of Malalas informs us, the magnificent gifts of the 
emperor soon had their desired effect when, in 528 A.D., the widowed 
princess of the Savirs, Boarex, after having defeated two Savir princes who 
had been allies of the Persians, joined the Byzantines with a force of 100,000 
men.45 The author of the Syriac A ppendix ,  according to the custom of the 
Byzantines and in a generalising sense, calls the nomads living to the north 
of the Caucasus «Huns». The report of Malalas, however, leaves no doubt 
that these «Huns» were in fact identical with the Savirs.
The Savirs arrived in Europe in 503 A .D .46 and from this time to the yearof 
558 A.D. occupied vast tracts of land north of the Caucasus. Their western 
frontier reached the lower reaches of the Kuban and the land of the Zikhians
— the ancestors of the Circassians — inhabiting the northwestern slopes 
of the Caucasus. There were also some other nomadic peoples under their 
sovereignty in this vast territory, notably the Onogur-Bulgars whose set­
tlements lay to the north of the Gate of the Alans, in the Kuban region. 
These heathen «Burgar»-s, as we have seen above, are also mentioned 
by the author of the Supplement who, however, does not know as vet of 
the missionary work among the nomads living north of the Caucasus. His 
lack of information seems to indicate that the Supplement was composed 
before the journey of Qardusat and his companions, that is, some time before 
520 A.I). 11 must be noted that, between 503 and 558 A.I)., the Onogtir-
41 Procopius, Bell. Pers. I, 12, 9.
4* Chronographia, pp. 430--431.
4* As is to be seen from the report borrowed by Arab historians from the lost Middle 
Persian Xvalay-n&mak (Ibn Xurradadbih, ed. de (ioeje, pp. 122 — 123, cf. C^udama, 
ed de (ioeje, pp. 259 — 2(51; Balilduri, ed. de (ioeje, pp. 193 — 197; Ya'qubi, ed. Houtsma 
II, pp. 203 — 204; Ibn al-Faqih, ed. de Goeje, pp. 280 — 290; Yaqut, ed. Wiistenfeld,
1, pp. 221 — 222) according to which Kavad had to fight in the North against the 
nomads (the Khazars as Bal'ami says, ed. Lucknow 1901, p. 312, cf. Zotenberg II, 
148). This northern campaign began, as Procopius tells vis (Bell. Peru. I, 8, 9) in (he 
late summer of 503 A.IX Joannes Antiochenus ( fixt:. <le ins. frgin. 103) refers to the 
same event when speaking of the second big Savir raid through the Caspian <!ates 
(Daryal-pass, the Gate of the Alans) in 515 A.D. Pseudo-Zacharias Rhetor mentions 
the raid of 503 A.D., in all probability on the basis of the report of the war prisoners 
dragged away from Amida, also in Book VII, Chap. 3, w here he reports on a raid of t he 
Huns who broke through the Caspian Gates in the 13t.h year of the Emperor Anasta­
sius. In this case, however, the Hunnish (Savir) raid across the Caspian Gates in the 
Caucasus is falsely connected by the Syrian author of the Appendix, or by his source, 
with the Hephthalite raid through the «old* Caspian Gates near Teheran of the year 
484 A. D .—F. Altheim and Ruth Stiehl (Oeschic.hte der Ilunnen IT, pp. 8 — 9) did not 
recognize this mistake.
1 0 *  147
377
Bulgurs, having lost their independence, figured as a tribal group in 
the tribal confederation of the Savirs. It is, therefore, understandable 
that, excepting the author of the Suppl&meM, no other source of this 
period mentions by name the Onogur-Bulgars of the Kuban. Geographic 
circumstances make it quite probable that not only the Savirs but the 
Onogur-Bulgars also got in touch with the Monophysite missionaries work­
ing north of the Gate of the Alans.
It was, however, primarily a matter of expediency on tactical considera­
tions that the Huns accepted Christianity. Hence it is not surprising that 
the Savirs already in 531 A.D., apparently with Persian consent, passed 
through the Gate of the Alans and made a big pillaging incursion in Armenia 
and in the eastern provinces of Byzantium to Cilicia and to Antiochia in the 
South. It was as late as in 548 A I), that the Byzantine-Abkhazian-Alan- 
Savir alliance was finally consolidated. Yet this coalition continued to 
exist even after 567 A.D. when the Savirs had to accept Western Turkish, 
respectively Khazar sovereignty.
After 525 A.D., Christian mission was going on among the Crimean Huns 
also. The results were the same as with the Savirs Gordas, the ruler of the 
Crimean Huns, went to Byzantium in 528 A.D. to be baptized. On his 
return, however, the heathen Huns of the Crimea, led by his brother 
Mugel (Muageris) rebelled against him, killed him and occupied the city 
of Bosporus. The emperor had to send sizeable land and naval forces to 
liberate the city. The action was successful. So Bosporus remained in the 
subsequent epochs under Byzantine sovereignty, and, from this time 
onward there is hardly any reference in our sources to the Huns of the Crimea.
The designation «Huns of the Crimea» in the work of Procopius is a 
generalizing use of the name. In view of the fact, however, that the Notitia  
Episcopatuum  describes the location of the see of the Xotzir  episcopacy as 
being in the south-eastern part of the Crimean peninsula, that is, the place 
where once the Crimean Huns had lived, it is most probable that the «Hun- 
nish» participants of the events around the Bosporus at the time of the 
journey of Probus and also in 528 A.D. were actually the Xotzirs. In this 
case, however, we must reckon with the possibility that it was from Probus 
that the prisoners of war from Amida learned about the Crimean events and 
of the name of the Xolzir. It might have been through them that the name 
Xotzir  reached the Amida-based author of the Syriac A ppendix .
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Acta Orientalia Academiae Scienliarum Hu?igaricae,Tomu8XXVf pp. 275— 281 (1972)
ON T H E  N U M ER IC A L  CO M PO SITIO N OF T H E  A N C IE N T  
T U R K IS H  T R IB A L  C O N F E D E R A T IO N S
BY
K. CZEGLftDY
It is generally held that we have no certain information about the number 
of the Eastern Turkish tribes. Those holding this view, however, tend to over­
look the inscription surviving on the tomb of the daughter of the Eastern 
Turkish qaghan Qapghan.1 This inscription informs us how all the Turkish 
tribes rejoiced in 6ÍU A. D. when Qapghan came into power. The peculiar 
phrases expressing this rejoicing are well known from the Orkhon Turkish in­
scriptions (II E 2) as stock words carrying, in this case, the meaning that all 
the tribes accepted the rule of the new qaghan without rebelling.
The epitaph of the Qaghan’s daughter also indicates the number of the 
tribes under Qapghan’s rule naming him «the qaghan of the Thirty-tribes».2
According to the clear testimony of the Turkish inscriptions, the tribal 
confederation under the rule of Qapghan was composed of Turkish and Oghuz 
tribes. This is also confirmed by the tomb inscription of the qaghan’s daughter 
which, directly after the quoted phrase, in what seems to be an explanation 
of why Qapghan was called «the qaghan of the Thirty-tribes», goes on to tell 
the reader that, at first, nine tribes paid homage to the new qaghan and then 
further twelve tribes welcomed his blissful rule. The name Nine-tribes of the 
Chinese sources, as we know,3 often figures as an equivalent of Toquz-oghuz 
(’Nine-oghuz’) mentioned in the Turkish inscriptions. Hence the name Twelve 
tribes must denote the other group of tribes under Qapghan’s rule, that is, the
' Edited and commented on by E. Chavannes, Épitaphes de deux princesses Tur- 
<jues de l’époque de« T ’ang: Festschrift Vilhelm Thomsen (Leipzig 1912), pp. 78 — 87; cf. 
P. Pelliot, La füle de Mo-tcho Qaghan et ses rapports avec Kul-tegin: T’oung Pao XIII (1912), 
pp. 301-306.
3 Chavannes, loc. cit., p. 82, n. 7.
3 Mainly by the investigations of V. Thomson, E. H. Parker, J . Marquart and T. 
Haneda: Toyo Gakuho IX (1919), pp. 1—61, 141 146, cf. moreover the French resume
in Recueil des oeuvres posthumes de T6ru Haneda II (Kyóto 1958), pp. 20 — 23; cf. further­
more E. G. Pulleyblank’s notes: Ural-Altaische Jahrbücher 1956, pp. 35—42 and Liu 
Mau-tsai’s notes: Die chinesischen Nachrichten zur Geschickte der Ost-Türken (T'u-küe)
II, pp. 591-593, n. 831.
18* Ado Orient. Bung. XXV. 197t
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Turks. The fact, however, that the total number of the tribes was 30, necessi­
tates the conclusion that the name Nine-tribes must somehow denote 18 Oghuz 
tribes, as onlv in this case would the number of the Turkish tribes (12) and that 
of the Oghuz tribes (18) add up to 30.
There are cogent arguments for both conclusions. First we must refer to 
the Tibetan manuscript nu 1283 of the Pelliot Collection, of Tunhuang origin, 
which was published with translation from the literary remains of Pelliot by 
Bacot in 1956.4 This manuscript gives a brief description, based on explorers 
reports, of the countries of Central Asia, plainly telling the reader that the 
Eastern Turks have 12 tribes, and actually gives the names of the 12 tribes. 
This Tibetan writing contains data which date back to the period of the ITy- 
ghur Empire, certainly after 750 A. D .5 Some Chinese data too, dating from 
the same period tell us that the Eastern Turks have 12 tribes: first in 742, 
then later, in the report on An Lu-âan’s rebellion, about 750- 760 A. D., it 
is again with the name Twelve tribes that the Eastern Turks are referred to.
We have evidence of equal cogency for Btating that the name Nine- 
tribes denoting the Toquz-oghuz tribal confederation, was in fact the name 
of a tribal group composed of 18 tribes. I already discussed in an earlier ar­
ticle7 the structure of the Toquz-oghuz tribal confederation. I tried to prove 
there that it is by comparing the Turkish inscriptions, the relevant Chinese, 
Uyghur and other sources with each other that we can ascertain nearly every 
name of the Toquz-oghuz tribes (Buqu, Tongra, Uyghur, Bayirqu, etc., 9 >n 
aU).
We have clear evidence, on the other hand, to the fact that the leading 
tribe Uyghur possessed alone nine sub-tribes, the names of which (Yaghlaqar,
• J. Bacot-, lieonnaissance en Haute Asie Septentrionale par cinq envoyés ouigovrs 
au V II I ' siècle: Journal Asiatique 1956, pp. 137-163. -  The data of this Tibetan docu­
ment referring to the Pechenegs had l>een made known before Bacot’s paper to the Hun 
garian orientalists by Prof. L. Ligeti.
6 Cf. G. Clauson, A propos du Manuscrit Pelliot Tibétain 1283: Journ. Asiat. 19o7, 
pp. 11 — 24.
“The Chinese data were made accessible for historical research by E. G. Pulley 
blank: T ’oung Pao XLI, p. 339, n. 2, cf. also Pulleyblank’s data ap. Clauson: Journ Asial. 
19G7, p. 18. However, the inscription on the tomb of Qapghan’s daughter had escape 
Pulleyblank's attention bo  that he found no occurrence of the name «Twelve-tribes» 
earlier than the middle of the 8th century. The epitaph, however, clearly indicates that 
it was not only about the time of the dissolution of the Eastern Turkish empire, that is, 
about 760, that the name Twelve-tribes denoted the Turks, but, in fact, much earlier, 
already in the days of the qaghans Qapghan and Bilgâ and even at the time of Q a p g h a n  s 
accession to the throne in 691 A. D. As we shell see later, the duodecimal designation is 
even earlier than that and was introduced probably some time after 667 A. I).
7 «On the structure of the Turkish tribal organizations and on the classification o 
the Turkish languages»: Magyar Nyelv [Hungarian Language], XLV (1949), pp. 291 — 296.
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Yabutqar, Kiirebir, etc.) are enumerated in the Chinese sources8 and montioned 
partly also in Saka and other documents.8 The Nine-oghuz tribal confederation 
was formed accordingly by the 9 sub-tribes of the Uyghur tribe and by 8 other. 
Oghuz tribes, i. e. by 17 tribes in all. Our sources furnish convincing evidence 
as to the 18th tribe of the Toquz-oghuz confederation too, as they prove that 
to the nine tribes of the Toquz-oghuz there was added a tenth one, of non- 
Oghuz origin.
These ten tribes,10 according to the Chinese sources, constituted only 
the leading tribal group within the old tribal confederation of the T’ieh-le, 
whose territories comprised big parts of the Eurasian steppe, from the North 
of Mongolia as far as the Altai region and further to the West to the river 
Volga, the Caucasian mountains and the Pontus. About 620 A. D. the leading 
ten tribes (Buqu, Tongra, Uyghur, etc.) of the mighty T’ieh-le confederation, 
according to the Chinese sources, assumed the name Uyghur,11 as at that time 
the Uyghur came into prominence and overtook the leading role within the 
Ten-tribes. Consequently we would have to assume the existence of a Turkish 
name On-Uyghur («Ten-uyghur») on the basis of the Chinese reports, even if it 
did not occur in the Uyghur-Turkic inscriptions of Shine-usu (N 7), where 
it figures as the first component of the compound name On-uyghur Toquz- 
oghuz applied by the Uyghur qaghan to his own people.
From these facts it becomes clear that both names On-uyghur and Toquz- 
oghuz or even the compound designation On-uyghur—Toquz-oghuz denoted, 
with the exception of a single tribe, the same group of tribes.12 The double di­
vision may have been due to historical developments in the course of which 
the very old clan organization of the Nine-oghuz was completed by a tenth,
* For the names of the tribes belonging to the Toquz-oghuz in the T’ang period 
(618 — 907 A. D.) see Chavannes, Documents, p. 87, n. 3; for the names of the sub-tribes 
of the Uyghur tribe: ibid., pp. 93 — 94; cf. also Haneda’s and Pulleyblank’B papers quoted 
above, n. 3.
5 The Saka documents were discussed by W. B. Henning: HiSOS IX (1937— 1939), 
pp. 563 — 669.
10 The oldest list of these tribes originates from the Sui period (689 — 618 A. D.) 
and is contained in the report of the Sui-Hislory (cap. 84) on the T’ieh-le, cf. J. J . de 
Groot’s translation ap. J . Marquart, Karmanen, pp. 199—200; cf. also Liu Mau-tsai, op. 
cti., pp. 127—129.
11 According to the report of the Chiu T ’ang-hi (cap. 196) on the Uyghurs (trans­
lated by Chavannes, op. cil , p. 89).
111 already emphasized this in 1949, in my paper quoted above, n. 7. — For an­
other interpretation of the sources on this point see E. G. Pulleyblank, Some remarks 
on the Toquzoghuz problem: Ural-AUaisclte Jahrbiicher XXVIII (1966), pp. 36 — 42. The 
author of this paper does not regard as wholly authentic the Chinese list of the Uyghur 
sub-tribes but proposes a bold emendation by which he raises the number of the Uyghur 
sub-tribes from nine to ten. The 18 Toquz-oghuz tribes were composed, consequently, 
in his opinion, by ten Uyghur sub-tribes and eight other Oghuz tribes.
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non-Oghuz tribe. The military forces of the great tribal confederations of 
Central Asia having come to power, were, from the Hsiung-nu times on until 
Jinghiz-khan, mostly rearranged according to a decimal pattern. 13
The tribal groups of ten were furthermore subdivided into two symmetri 
cal «wings» consisting each of five tribes. This seems to lmve happened in the 
ease of the Turkish tribal confederation too. The Eastern Turks had, as we 
shall see below, originally ten tribes, the same being the number of the Western 
Turkish tribes as well. The two wings of the Ten-uyghurs bore the names Tolii 
(five tribes) and Tardus (five tribes) . 14 The same two names denoted the two 
wings of the Eastern Turkish and possibly of the Kirghiz tribal groups as 
well. 15
The old clan organization of the Nine-oghuz, however, continued to 
exist too even as far as the 10th century A. D. This is testified on the one hand 
by the Muhammadan historical and geographical sources which still use the 
designation Nine-oghuzior the (Ten-) Uyghur tribal group in the 9th and 10th 
centuries and on the other hand by the use of the double name On-uyghur — 
Toquz-oghuz in a 10th century Uyghur-Turkic text of Turfan origin.16
It was in 1948 that a new and compelling argument for 18 as the number 
of the Toquz-oghuz tribes was found. In a passage of the Meshed manuscript 
of the Arab geographer Ibn al-Faqih,17 an Arab traveller who visited the Uy­
ghur court, tells his readers that, besideH the qaghan, the Toquz-oghuz had 17 
chieftains. A further note by the same traveller is also important: as to their 
individual military power, the 18 tribes of the Toquz-oghuz are about equal- 
This means that the 9 Uvghur sub-tribes in themselves were about as strong 
a military force as the remaining 8 Oghuz tribes together. This helps us to 
understand the military events related in the Shine-usu inscriptions (E 1 — 7). 
Here we read about a rebellion against the Uyghur, that is, Toquz-oghuz qa- 
ghan, when, with the exception of his own people, the nine Uyghur sub-tribes, 
all other eight Oghuz tribes rose against the qaghan, and they even allied thern-
1J Emphasizing the significance of the decimal system for the rearrangement of 
the old clan-organizations I am slightly altering, in this paragraph, the text of my paper
written in 1962 (ef. below, n. 25).
14 This is proved by the Shine-usu inscriptions and by the quoted Saka documents.
15 A Kirghiz Tarduif inantu tor is mentioned in the Orkhon Turkic inscriptions 
(I N 13). — Our sources furnish sufficient evidence that each of the ten tribes belonging 
to the two wings of the Turkish tribal confederation stood under the militery leadership 
of a Sad. Besides, one of the wings was also headed by five irkin-s and the other by five 
¿or-s. The decimal system still existed with the Uyghurs even after the collapse of the 
Orkhon Uyghur efnpire in 840 A. D., as the Saka sources still speak of the Toli§ and Tar- 
dufi wings of the Uyghurs in the time of the late Uyghur state founded in Turfan and Kansu 
about 860 A. D.
Published by A. von Gabain, Turkiacfie Turfan-Texte IX, line 90.
17 Ed. V. Minorsky: BSOAS  XI, p. 281.
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selves with the Toquz-tatars, and yot the qaghan, heading only his own tribe, 
that is, the 9 Uyghur sub-tribes, was able not only to resist but even to defeat 
the Eight-oghuz (Sakiz-oghuz in the text of the inscript ion).
A Tibetan text furnishes further proof of the fact that the number of the 
Toquz-oghuz tribes was 18. Hero, in a description of the tribes living beyond 
the northern frontiers of Tibet, we read of the «18 Drugu ’Bog-’6 hol», i.e. «the 
Eighteen Turkish ’Bog-’6 hol» tribes and land, respectively. 18 This -  at first 
glance - curious name occurs in the form Dru-gu 'Bug-chor in the Tibetan 
texts of Tunhuang origin.1* The meaning and use of this Tibetan phrase have 
so far been only partially clarified. It seems, however, certain that the name 
’Bug-chor is identical with the designation of the earlier military rank Qapghan 
qaghan’s: Bo,g-ior of the Talas Turkish inscriptions and Mo-6'o of the Chinese 
sources.20
To all this we may add three more comments: 1. according to the above 
evidence Qapghan Baq-6 or had 30 tribes, including 18 tribes of the Oghuz- 
Uyghur. The number 18 in the Tibetan sources refers to these 18 Oghuz-Uy- 
ghur tribes. 2 . The Tibetan phrase Dru-gu ’Bug-chor renders a Turkic Bagcor 
Turk and refers also to the territory held by the Eastern Turks. It is a desig­
nation of the same nature as the Turkish name Yabghu Turk («Western Turks»). 
It was a well-known custom among the Turkish peoples to name certain ethnic 
groups and their corresponding habitats after the dignitarial designation of 
the chiefs. Any doubt one may have about this explanation may be dispelled 
by the fact that the Chinese, too, used the expression Mo-6'o T ’u-chileh (Bag- 
ior Tilrk) in the same manner.21 - - 3. The name tilrk (drugu) in the Tibetan 
phrase 18 Drugu 'Bog-’chol was transferred to the Uyghur-Oghuz not because 
the Tibetans knew that the Turk and the Uyghur-Oghuz spoke the same lan­
guage, but because of the political union of the two tribal groups inasmuch 
as the Oghuz also belonged to the Turkic tribal confederation of the qaghan 
Bag-6 or Qapghan.
The numerical relations of the Eastern Turks and the Oghuz-Uyghur 
tribes as well as the unity of the ancient Turkish-speaking peoples are reflected 
in a remarkable manner in a very ancient genealogical myth of the Eastern 
Turks which has been preserved in two main variants by the Chinese.22 Accord-
11 R. A. Stein, Les tribus anciennes dee marches sino-tibetaiwi (Paris 1961), pp.
4 ,  10.
19 F. W. Thomas, Tibetan literary texts and documents concerning Chinese Turkestan
11 (London 1951), pp. 276—287.
10 The Chinese form of the name Btig: Anc. Chin, male soems to prove that the Tibe­
tans heard of Bag-ftor qaghan first by Chinese mediation. — Cf. I’clliot’s note ctp. Bacot: 
Joum . Asiot. 1956, p 151; cf, J. Hamilton: T ’oung Poo XLVI, p. 131 and A. Macdonald: 
Joum . Asiat. 1962, pp. 533—541.
21 Liu Mau-tBai, op. cit., pp. 388, 733.
!2 Liu Mau-tsai, op. cit., pp. 4 — 5.
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ing to both variants the Eastern Turks originated from their totemic ancestral 
animal, the Mother Wolf. According to one variant, the chief of the primeval 
horde and his brothers numbered 18. The ancestor of the Kirghiz was the des­
cendant of one of the brothers, while that of another was the progenitor of the 
Eastern Turks. Both variants assert that the forefather of the Turks had 10 
wives. According to one of the versions these ten wives had ten sons from whom 
the names of the ten tribes originated.
There cannot be any doubt that this myth is in fact the genealogical saga 
of the Eastern Turkish, Uyghur-Oghuz and Kirghiz peoples and the number 
18 in it obviously refers to the number of the Uyghur-Oghuz tribes. How­
ever, it is surprising that, according to the saga, the Eastern Turks had not 12 
but only 10 tribes. But this is also understandable if we take into account 
that in the Tibetan list of the Eastern Turkish tribes, the 11th tribe is named 
He-bdalP We know of the Hephthalites that it was only in 557 A. D., after 
their defeat by the Turks, that they became the latter’s subject. It is there­
fore, most probable that, prior to 557, the Eastern Turks had but 10 tribes 
and that it was only after 557 that the 11th tribe, the Heftal, and the 12 th one, 
the Gar-rga-pur, were made to join their alliance. Thus the tribal confedera­
tion of the Turks was symmetrically divided into two groups each consisting 
of 10 tribes. But, whereas the original number of the Eastern Turks had chang­
ed after 557, already in the initial phase of Turkish history, that of the West­
ern Turks remained constant. That explains also the name On-oq («Ten-arrow») 
of the Western Turks used also in the Orkhon Turkish inscriptions.
The finding that the Turkish and Oghuz tribal confederation of B&g-6or 
Qapghan consisted of 12  Turkish and 18 Uyghur-Oghuz tribes, making alto­
gether 30 tribes, as well as the definition of the meaning of the double name 
On-uyghur—Toquz-oghuz, provide the key to a more exact interpretation of a 
fragmentary passage of the Orkhon Turkish inscriptions. For, in the Kiil- 
tegin Inscription, in a throne address from the mouth of qaghan Bilga (I S 1), 
the qaghan speaks to his whole people and also addresses those having the high­
est offices. In his appellation, he uses a double name similar to the On-uyghur— 
Toquz-oghuz of the Shine-usu Uyghur inscription, but some letters of the name 
have crumbled away: Otuz . . . Toquz-oghuz («Thirty . . . Nine-oghuz#). In view 
that the Qaghan’s words are addressed to the whole people, that is, the 12 
Turkish and the 18 Uyghur-Oghuz tribes, the filling in of the gap following 
the word Otuz raises no difficulties, the obvious reading being: Otuz-turk- Toq-uz- 
oghuz. Thomsen in his time — suggested Otuz-tatar — with a question mark —
— in view of the fact that the Orkhon inscriptions also speak of an Otuz-
13 In the Tibotan document published by Hacot: Journ. Aaiat. 1956, pp. 141 and 
145, line 11.
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tatar tribal group.24 It must be pointed out, however, that the only right place 
of the name Otuz tatar would be in the enumeration of the subjugated tribes 
anrl definitely not here where the qaghan addresses his own tribal confedera­
tion. Moreover, as we have seen, qaghan Qapghan, «the lord of thirty tribes» 
was, according to the epitaph on his daughter’s tomb, the ruler of 12  Turkish 
and 18 Uyghur-Oghuz tribes.
The phrase Toquz-oghuz, in the compound name Otuz-ttirk—Toguz-oghuz, 
is a repetition, in the same way as in the On-uyghur— Toquz-oghuz of the Shine- 
usu inscription, for it was with the inclusion of the Toquz-oghuz tribes that 
the number of theTurkish tribes gave the total of 30, while the On-Uyghur also 
included the Toquz-oghuz tribes to make the total of 10 tribes. The repetition 
of the name Toquz-oghuz in both cases reflects the importance of the role which 
the Toquz-oghuz tribes played in the Turkish and Uyghur-Oghuz tribal con­
federations.25
It is a very remarkable faot that both the Turks and the Tatars, at the time of 
the Turkish and Uyghur empires, possessed tribal groups consisting each of 9 and 30 tribes. 
The number 9 had a sacral character with the Turkish peoples.
15 The Hungarian original of this paper was published in 1962 (Magyar Nyelv 
LIX, pp. 456—461.) The concluding paragraphs, on qaghan Abuz of the Toquz-oghuz, 
Bhall be published separately in the volume containing the papers read at the meeting 
of the Permanent International Altaistic Conference in Szeged, 1971 (to be published as 
the next vol. of the Bibliotheca Orientalis Hungarica).
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D. Sinor: Inner Asia. Indiana University, 
Bloomington 1969, 201 p. =  I  (liana Uni­
versity Publications. UraLic and Altai« 
Series. Volume 96.
Le théâtre géographique de l’histoire 
des peuples nomades est le territoire 
steppeux de la partie centrale de l’Eurasie. 
Mais le terme «partie centrale de l’Eurasie* 
n’est pas employe dans la littérature spé­
ciale, c’est pourquoi Sinor le remplace par 
une solution de fortune, l’expression «Asie 
intérieure». En effet nous ne pouvons 
guère soulever d’objections contre ce 
terme, surtout si nous tenons compte de ce 
que les grands peuples de la steppe sont 
tous arrivés en Europe du côté de la Bteppe 
de l’Asie intérieure. Du reste, S. lui-mème 
souligne constamment les traits eommuns 
dans l’histoire des peuples habitant la 
zone de steppe asiatique et europeenne, 
ainsi que les motifs communs et les jeux 
internes des événements survenus dans les 
secteurs asiatique et européen de la steppe. 
Parmi les explications de Sinor les plus 
intéressantes sont celles qui portent sur 
les régularités des rapports des nomades 
et des peuples établis en Europe d ’une 
part, et d ’aut.re part celles qui s’occupent 
des rapports des nomades et des Chinois; 
à ce propos il démontre que la Chine a 
donné asile à beaucoup plus de peuples 
nomades que l’Europe.
Le deuxième chapitre du livre, le seul 
dont l’auteur n ’est pas S., est écrit par 
D. C. Montgomery et contient la descrip­
tion technique de la steppe asiatique et 
des territoires limitrophes, de la taïga et 
de la toundra, avec des indications sur 
l’influence exerceo par le milieu géogra­
phique sur la vio des peuples de la steppe. 
Les chapitres suivants (3 et 4) ont égale­
ment un caractère d’introduction, et font 
connaître les langues et écritures de l’Eura- 
sie centrale. En parlant des écritures, S. 
insiste sur l’importance de l’écriture cyril­
lique au point de vue de la civilisation des 
peuples de l’Eurasie centrale. Comme 
l’histoire de ces peuples se poursuit aussi 
en partie dans le prtsent, le 5* chapitre
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présente une vue. d’ensemble très interes- 
Hanl,e ut complète au point du vue sta- 
ustique des peuples de l’Eurasie centrale 
qui habitent actuellement l’Union sovié­
tique, la Turquie, la République Populaire 
Mongole et la Chine. «A l’époque des temps 
modernes, c’est l’Union Soviétique qui a 
résolu avec le plus de succès le problème 
des minorités nationales» — dit S., et 
cette constatation démontre clairement 
qu’il s’efforce de traiter ces questions de 
la façon la plus objective. Les chapitres 
fi—9 portent sur les sources écrites per­
mettant de connaître l’histoire des peuples 
d’Eurasie centrale. Comme on ne dispose 
pas de nombreuses sources écrites dans ee 
domaine, Sinor attache une importance 
particulière aux trouvailles archéologiques. 
Les peuples nomades eux-mêmes nouR ont 
laisse très peu de sources appréciables; 
ainsi, ce sont sans doute les sources chi­
noises qui contiennent la plus grande 
quantité d’informations.
Mais leur application de\ lent assez 
difficile, car leurs auteurs n'étaient pas des 
historiens compétents, mais seulement des 
fonctionnaires historiographes qui s’en 
tenaient strictement aux conventions de la 
société. De cette manière, leurs ouvrages 
contiennent beaucoup de descriptions sché­
matiques qu’ils appliquèrent sans distinc­
tion à tous les peuples nomades anciens 
et nouveaux. Pourtant les parties anna- 
listiques et biographiques des 24 œuvres 
dynastiques chinoises, ainsi que celles qui 
contiennent des monographies sur les 
différents peuples, sont les sources les plus 
importantes de l’histoiro de l’Eurasie 
centrale. Les encyclopédies historiques chi­
noises, les rapporte des explorateurs, de 
même que les rapports de voyage deB 
pelerins bouddhistes partant pour l’Inde 
à travers les diverses régions de l’Eurasie 
centrale, fournissent des appoints précieux 
aux annales chinoises. A partir de la fin 
du IX” siècle, nous disposons déjà d’im­
portants et volumineux ouvrages arabo- 
perses de caractère historique et j ogra- 
phique. Parmi les descriptions des voya­
geurs musulmans, S. mot l’accent on parti­
culier sur l'importance du rapport de 
voyage d’Ibu Fadlan. Les auteurs des pro­
duits de la littérature occidentale (latine, 
grecque et byzantine) étaient souvent les 
participants actifs des 'vénements qu’ils 
décrivirent. Ces rapjxjrt« de témoins ocu­
laires sont importants surtout au point de 
vue de l’histoire de l’Eurosie centrale. 
Mais l’application de ces rapports est 
limitée dans ce cas aussi, car les autours 
occidentaux appliquaient volontiers les 
schémas ethnographiques d ’un peuple à 
l’autre, dans la description des nomades, 
et en plus ils employaient le nom de tel 
ou tel grand peuple nomade de façon 
iirormitmil r et généralisante à presque tous 
les groupes de tribus et peuplades nomades 
ultérieurs. L’époque des croisades est riche 
surtout en sources latines relatives aux 
Turcs. De l’époque do l’invasion des Tar- 
tares (Mongols) et des siècles subséquents, 
nous disposons des rapports de voyageurs 
qui avaient fait eux-mêmes (le longs 
voyages en Eurasie centrale. Leurs rap­
ports sont complétés par les impressions 
de voyage du roi arménien H r t h u m ,  puis 
par les chapitres au sujet mongol de la 
grande œuvre historique de Kyrakos. Ln 
certain nombre de travaux en syriaque 
fournissent des détails très intéressants 
tant sur l’histoire nomade ancienne (Ps.- 
Zacharias Khator, Johannes Ephesinus) 
que sur celle de l'époque mongole (Bar- 
hebraeus). Les travaux de Rabban Sauma 
et de Yabalaha contiennent aussi îles rap­
ports de voyage en syriaque de l’époque 
mongole. Sur les Koumans, les Petehe- 
nègues, les Ouzes et les peuples n o m a d e s  
de la Russie du Sud, c’est en premier lieu 
la Chronique Russe qui fournit beau­
coup de données précieuses, mais cette 
œuvre est riche aussi e î données relatives' 
a l’histoire des peuples forestiers des step­
pes boisees de Russie et de la région de 
la Volga.
Les 2 chapitres suivantos (19—20) con­
tiennent l’idée principale do l’œuvre de S.: 
l’histoire des peuples nomades de l’Eura- 
me. Parmi les peuples nomades les Scythes,, 
les Hiong-nous, les Jouan-jouans, les Turc».
14 Acta L in çu ittica  Academ iae S c i& d ia m m  H ungaricae 22, 1912
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anciens, les Chinois et les Djourtchens, 
figurent dans le premier groupe. Apres le 
chapitre consacre aux Ouïgours, on est 
surpris de trouver un chapitre sur l’ait de 
l’Asio centrale. Dans le deuxième groupe 
sont clasp s les Huns, les Avare et les 
peuples de la région de la Volga. Puis on 
trouve de brèves informations instruc­
tives sur la formation de l’Empire mongol, 
sur Gengis Khan, l’extension des Mongols 
vers l’Est et l’Ouest, ensuite sur les il- 
khan.s, les khanats mongols subordonnés, 
Timour et les Timourides. Les chapitres 
consacres aux Oïrates mongols sont pré­
cédés de l’histoire sommaire des conquêtes 
russes en Siberie, et suivis d ’un aperçu 
général sur l’invasion des Russes en Asie 
intérieure.
Les chapitres terminaux du livre (30— 
34) s’occupent des religions de l’Asie inté­
rieure (croyances primitives d’Asie inté­
rieure, bouddhisme, christianisme, Islam) 
ut des littératures de ce territoire. L’ana­
lyse de l’art de l’Asie intérieure devrait 
figurer en réalité dans ces chapitres.
Les chapitres historiques constituant 
la partie centrale de l'œuvre traitent les 
connaissances essentielles portant sur les 
différents peuples, les dates précises, les 
événements célèbres décrits d ’une manière 
détaillée dans les sources, et dans certains 
cas ils étudient les fouilles Mnshéokikprjiim 
complétant ou remplaçant les sources 
écrites. Dans ces chapitres il est question 
aussi du modo de production et de la vie 
économique des peuples présentés, ainsi 
que de la cause et du cours des migrations 
des peuples nomades. Dans son exposé S. 
a évité sciemment l'énumération des dis­
cussions et des opinions subjectives et 
compliquées, en mettant toujours l'accent 
sur 1rs connaissances positives. Dans les 
indications bibliographiques, S. renvoie 
aux livres et aux articles qui servent le 
mieux le but de l’introduction. La littéra­
ture recommandée a été rédige« avec beau­
coup de soin. Dans tons les cas Sinor prend 
en considération la littérature spéciale 
soviétique dont la connaissance est, à son 
avis, la condition la plus importante dé
l’etude do l’histoire de l’Asie centrale. De 
ce point de vue, cette œuvre de S. a les 
mêmes mérites que son «Introduction à 
l’étude do l’Eurasie centrale» éditee en 
19(13 a VVicsbadon, et qui est devenue 
depuis un instrument de travail indispen­
sable pour les études d’Asie intérieure.
La valeur de cette œuvre peut-être 
pas très volumineuse, mais riche en idées, 
pourrait être encore augmentee lors d’une 
nouvelle édition éventuelle, si l’auteur con­
sacrait un chapitre à part a l’histoire des 
Ilephthalites. Au cours des deux dernieres 
decennies, les recherches sont devenues très 
poussées dans ce domaine. A l'heure ac­
tuelle on peut considérer comme une 
notion solide et valable non seulement le 
fait que les Hephthalites avaient consti­
tué un empire puissant dans le Turkestan 
de l'Ouest à l’époque de l’empire Jouan- 
jouan (milieu des IV'—VI' s.), mais aussi 
que les deux composants les plus impor­
tants de l’organisation tribale hephthalite 
étaient les Uars et les Huns.
En outre il est d’une importance pri­
mordiale que l’identité des Hiong-nous 
mentionnés par les Chinois et des Huns 
connus h l’Occident, puis celle des Jonan- 
jouans figurant chez les Chinois et des 
Avars Uar mentionnés dans les sources 
byzantines, peut être att.estee d’une ma­
nière convaincante à la base des matériaux 
provenant de sources ubond«nt>-‘ juste­
ment dans le domaine hephthalite.
Le livre do D. Sinor est un înanm-l 
universitaire, «syllabus» qui présente les 
grands peuples d ’Eurasio en 60 conférences 
tenues au cours de 2 semestres universi­
taires. En transmettant oe manuel atix 
etudiants et enseignants des universités, 
Sinor voulait assurer une place encore plus 
importante à l’étude de l’histoire nomade 
de l’Eurasie dans l’enseignement universi­
taire. Il fait souligner que l’auteur desti­
nait son livre non seulement aux étudiants, 
mais aussi aux enseignants. Cette inten­
tions est sans doute justifiée, car il l’heure 
actuelle nous ne disposons pas d ’un seul 
travail speoial qui s’occupe, soit a titre 
d ’introduction, soit avec une exigence
drtu  l.inQüUtiea A cadem iae SainUiarum  H atujaricae 22 , 1972
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soientitïqur, de la matiere truité.1 clans 
l’œuvre de Sinor. Son mérite scientifique 
n’est aucunement diminué par l’oinisaxon 
des hypotheses et- des theories de valeur 
douteuse.
Il est incontestable que Sinor avait des 
dispositions exceptionnelles pour écrire 
cette œuvre. Il connaît à. fond et dans leur 
détail non seulement la littérature spé­
ciale parue en langues occidentales, mais 
aussi la littérature soviétique, et même ce 
dont peu de chercheurs peuvent s’enor­
gueillir en dehors de la Hongrie, la littéra­
ture hongroise de la question. 11 dispose 
d ’un mérite encore plus important, à. savoir 
(jue, dans son expose, il était guidé par le 
désir de l ’objectivité. Sa méthode d 'ana­
lyse est claire et conséquente, et les ma­
tériaux qu'il présente sont abondants par 
rapport aux proportions du livre.
S. destinait son oeuvre u être un simple 
manuel scolaire, mais elle est sans nul 
doute plus que cela, et nous pouvons etre 
certains qu’au coure dos années suivantes 
les étudiants d ’université et les chercheurs 
expérimentés désireux de trouver une 
introduction et un point de repère sûr dans 
les problèmes complexes de l’histoire de 
l’Eurasie en profiteront dcuiu le monde 
entier.
K . Czegledy
HISTORY AND THE TUBKIC INSCRIPTIOJIS
I(.C zegledy ( Hungary )
I t  i s  g e n e r a l ly  h e ld  th a t  th e  b e s t  so u r c e s  o f  th e  h is to r y  
o f  th e  T urkish  and M ongolian em pires o f th e  M iddle Ages are  
the C h in ese  d y n a s t ic  c h r o n ic le s . Such a v iew  i s  c e r t a in ly  j u s t i ­
f i e d  i f  we compare th e  T urkic in s c r ip t io n s  w ith  th e  m any-sided  
and com prehensive C hinese in fo rm a tio n s  on th e  sane e v e n t s .  
Y et, in my o p in io n ,a  thorough stu d y  o f th e  T urkic in s c r ip t io n s  
le a v e s  no doubt about t h e ir  r e l i a b i l i t y . T h i s  tim e I s h a l l  t r y  
to  fu r n is h  new ev id e n c e  a s  to  th e  h i s t o r i c a l  v a lu e  and impor­
ta n ce  o f  them .
I .L e t  us b eg in  w ith  th e  problem  o f th e  Oghuz who, between  
550 A .D.and 8;i0 A.D were th e  main C o n s t itu e n ts  o f  th e  o ld  Tur­
k ic  t r i b a l  c o n fe d e r a t io n s  o f C en tra l A s ia . N ow ,the g r e a t  d i f ­
f i c u l t y  which we s t i l l  have to  f a c e  a n a ly s in g  th e  C h in ese sou­
r c e s  a r i s e s ,  on th e  one hand,from  th e  f a c t  th a t  th e  C hinese do 
n ot enum arate th e  s in g le  E a ster s  T urkish  t r ib e s  a s  th e y  d* i t  
in  the c a s e  o f  th e  W estern Turks and ,on  th e  o t h e r ,f r o a  th e  f a c t  
th a t  th e  name Oghuz co u ld  n o t be i d e n t i f i e d  w ith  c e r t a in t y  a s  
y e t  in  th e  C h in ese  s o u r s e s . I t  i s  th e r e fo r e  o f  g r e a t  im portance  
th a t  th e  T urkic in s c r ip t io n s , in c lu d in g  th e  Shine~U sa on e , make 
a c le a r  d i s t i n c t i o n  betw een Ttirk and Oghuz
I am aware o f  th e  f a c t  th a t  Prof.A nnem aria von Gabain and 
P r o f .P r it s a k  do n o t a c c e p t  t h i s  c o n c lu s io n  in  v ie w  o f  th e  r e ­
p eated  a l lu s io n  o f  th e  T urkish  qaghans to  th e  Oghuz a s  to  t h e ir  
ewn p eo p le  .  But t h i s  d oes not mean th a t  th e  Oghuz were the  
o n ly  s u b je c t s  o f  th e  T urkish  qagh an s.In  a paper w r it te n  in  Hun­
g arian  in  1949 I t r i e d  to  show th a t  th e  Oghuz t r i b e s  which bear 
th e  names Uyghur,Tongra and Bayirqu d id  n o t b e lo n g  acco rd in g  
to  th e  c le a r  te stim o n y  o f  th e  C hinese s o u r c e s ,t o  th e  o r ig in a l  
E astern  T urkish  tr ib e s .T h e r e fo r e  sp eak in g  o f  th e  e v e n ts  o f  th e  
o ld  T urk ish  h is t o r y  we must a lw ays d is t in g u is h  between Tflrk and 
O ghuz.Later o n ,in  1 9 5 6 ,P r o f .E .G .P u lle y b la n k  came to  a s im ila r  
c o n c lu s io n  em p h asiz in g  th a t  th e  Tttrk and Oghuz had se p r a te  t r i ­
bal o r g a n iz a t io n s  o f  t h e ir  own.
A com parison o f  th e  s o u r c e s ,in c lu d in g  th e  Khotan Saka and 
th e  T ib eta n  o n e s , e n a b le s  u s , in  my o p in io n ,e v e n  t*  id e n t i f y  
th e  names o f  th e  s in g le  Oghuz and E astern  T u rk ish  T r ib es.T h u s  
we know a t p r e se n t th a t  th e  le a d in g  t r ib e  o f  th e  Oghuz t r i ­
b a l group was th a t  o f  th e  Dyghur which p o sse s se d  o f  n in e  su b -
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t r i b e s , namely the Yaghlaqar, Yabutgar, Eyebir, etc. i hese nine Uy::- 
hur sub-tribes constituted,however, a single unit within t h e  
Oghuz tribal confederation.The latter comprised eight other tri­
bes as well,which dear the name SHkiz Oghuz/"liighuz"/in the 
Shine-Usu Uyghur inscriptions.The leading tribe Uyghur and ttie 
eight other Oghuz tribes,the Sftkiz Oghuz bore the well-known 
name Toqi^z-Oghuz/"Nime Oghuz'*/ in the Turkic inscriptions.
The number o f  th e  n in e  Uyghur s u b - t r ib e s  and o f th e  other  
e ig h t  t r i b e s  o f  th e  Toquz oghuz amounted to  sev en teen  in all. 
But we have e v id en ce  th a t  th e  U y g h u rs,in  th e  tim e o f th e  foun­
d a tio n  o f  t h e i r  independent s t a t e ,  r a is e d  th e  number o f th e ir  
t r ib e s  from n in e  to  t e n .T h is  i s  c l e a r l y  shown by th e  name on 
Uyghur, i .e ." T e n  Uyghur" o ccu r in g  in  th e  Sh ine-U su  Uyghur in s­
c r ip t io n ,  by a 10 th  c e n t u r y  T u r Fan document and a ls o  by th e  la ­
t e r  t r a d it io n .T h e  in tr o d u c t io n  o f  th e  decim al system  apparent­
l y  en ab led  th e  qaghan o f  th e  new Uyghur s t a t e  to  a b e t te r  m il i ­
ta r y  o rg a n iza tio n .W e must n o t f o r g e t  th a t  a l l  th e  g r e a t  m i l l -  
t r y  le a d e r s  o f  C en tra l A sia  im clu d in g  C in g iz-k h a n  reo rg a n ized  
t h e ir  t r i b a l  grou p s a cco rd in g  to  th e  d ecim al p a t te r n .
I t  i s  v ery  in t e r e s t in g  th a t  we eve« f in d  th e  o ld  nane To- 
quz-Oghuz and th e  new one On—Uyghur s id e —b y -s id e  in  th e  S h in e-  
Usu in s c r ip t io n  where th e  Uyghur qaghan d e s ig n a te s  h i s  own p eo­
p le  by th e  double name On Uyghur-Toquz-Oghuz.The reason  o f t h is  
stra n g e  s im u lta n e o u s  u se o f  th e  two n an es i s  made c l e  r by Ka- 
s h g h a r l, th e  g r e a t  T urk ish  sc h o la r  o f  th e  e le v e n tk  cen tu ry  who 
s t a t e s  th a t  th e  Turks c o n sid ered  th e  nunber toga»  /" n in e " / , 
used  in  th e  nane o f  c e r t a in  t r i b a l  g ro u p s, a s  sacred .H e a ssu ­
r e s  us th a t  even i f  th e  Tarks in tro d u ced  ch an ges in  the nun -  
b e r s  o f  t h e i r  t r ib a l  groups th e y  kept th e  o ld  sacred  name
toquz a s  w e l l .  .
As t o  th e  nunber and th e  nanefc o f  th e  E a stern  T urkish t r  — 
b e s  I  sh ou ld  l ik e  t o  c a l l  your a t t e n t io n  to  th e  T ibetan  d®c*_ 
n en t N o .1283 o f  th e  P e l l i o t - C o l l e c t i o n  w hich was p u b lish ed  by 
th e  l a t e  P r o f .B a c o t  in  l9 5 6 .H ere  we f in d  a v ery  in p o r ta n t d es­
c r ip t io n  o f  th e  p eo p le  o f  C en tra l A s ia  d a t in g  fr o n  th e  m iddle  
o f th e  e ig h t  cen tu ry  A .D .T h is document d e s c r ib e s ,  to g e th e r  wi 
nany o th e r  t r ib a l  g r o n p s ,th e  la s t e r n  Turks as w e ll  a s  and s® 
•num erates th e  names o f  th e  tw olvo  t r i b e s  which c o n s t i t u t e d  tn  
c o n fe d e r a tio n .T h e  nunber t h i r t y  i s  now f u l l y  confirm ed  by *w0 
a d d it io n a l so u r c e s:  on th e  one hand by a fragm entary  p assage  0 
th e  Orkhon T urkish  in s c r ip t io n s  and on th e  o th e r  by th e  Chine­
se  in s c r i t i o n s  d ev o ted  t o  th e  memory o f  th e  daughter o f Qapg- 
han qaghan.B oth o f th e s e  so u r c e s  speak  o f t h i r t y  t r ib e s  which 
c o n s t i t u t e d  t r i b a l  c o n fa d e r a tio n  o f  qapghan qaghan and B ilg a  
qaghan. ,
2 .  The second p r o b lw  which I an g o in g  t o  d ic u s s  b r i e f l y  I s 
connocted  w ith  C ab i-qaghan ,an  in p o r ta n t  p e r s o n a l i ty  of th e  f i r ­
s t  T u rk ish  em pire whose n in e  i s  a l s o  w r it te n  a s  C abis qaghan 
in  th e  C h in ese  so u rces .H e  was one o f  th e  p r in c e  o f  th e  Eas -  
te r n  Turks and b e lon ged  to  th e  A sh in a ,th e  r u l in g  c la n  o f th e
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iimcient Turks.His realm comprised the central part of the Al­
tai mountains and the Kobdo-basin in Western Mongolia.He was 
living in the first half of the seventh century A.D.and after 
his death, which occured in f.50 A.D.„his realm was inherited by 
another Asiina prince whose name was Ashina llolu.There are plen­
ty of information in the Chinese sources both on Cabis qaghan 
and on Ashina but nothing is knoivn about their subjects. The 
territory of Cabis f|?igh;in was situate* hstvnen the Oghuz in the 
East and the .¡estern Turkish and (¿arluq tribes in the south.
It would therefore be natural to look for the origin of the 
tribes of Cabis-qagtuin either among the Oghuz or,on the basis 
of the distinction of the Turks and the Oghuz, among the Oghuz 
tribes of Western Mongolia.Yet a comparison of the Chinese sour­
ces with a report of Ibn al-Muqaffa preserved in a Persian his­
torical work,I came to the conclusion that the tribes of Cabis- 
qaghan belonged neither to the TUrk nor to the Oghuz. They had 
two constituents: one part of them belonged originally to the 
Turkish people of the Kimtlk and the other to the Mongolian peo 
pie of the Tatars.Some time before 750 A D. the tribal confede» 
ration of Cabis qaghan and Ashina H0lu was dissolved.The Tur­
kish tribes belonging to them moved to the Irish river,the other 
tribes the Tatar ones, remained in the Altai region and became 
known, in the period preceding Cingiz-Khan, as the people of 
the Naiman
There are of course a number of further implications of 
these new data for the history of Central Asia but I am afraid 
I must leave then for another occasion.This time I just wasted 
to illustrate the importance of the Turkic inscriptions for thé 
history of Central Asia and for history at all.
Ada Orientalia AcudemiaeScicntiarum Hungaricae,ToimisXXVII (3), pp. 257-267 (1073)
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The new edition of the work Zayn al-akhbar of Abu Sa'id 'Abd-al-3'aiy 
ibn Dahh&k ibn Mahmud Gardizi published by 'Abd al-Haiy Habibi in 1968 in 
Tehran1 is an important contribution to the study of Iranian history, compar­
ative chronology as well as to the history of the steppe-dwelling peoples.
In addition to the text the new edition contains an introduction in Pers­
ian to the manuscripts of the Zayn-al-akhbdr and the problems which the 
editor had to face. After the text Habib! gives a list of the rare words and phrases 
occurring in the work and their meanings (pp. 303 — 310) with the detailed 
interpretation of some of the words (pp. 311 — 312). A Ibo among the supple­
ments (pp. 312—315) he publishes again the preface written by the recently 
deceased Sa'id NafiBi to the Zayn al-akhbar (pp. 313—315) as well as the 
introduction of another outstanding Persian scholar, the late Muhammad 
Qazvini, to the work. The edition has a further supplement (pp. 319—320) 
in which Habibi compares a number of corresponding sections in the texts 
of Gardizi’B work and Ibn Rusta’s K itab  a l - a la q  al-naflsa. A  careful index 
of the proper names (pp. 321 — 351) ends the new edition.
The publication of Habibi will certainly give a new impetus to the Gardizi 
research. Especially the sections of the text not published so far will induce 
new Findings. In other cases, by successfully reconstructing certain sections of 
the text which were known so far in their faulty shape only, Habibi gives 
valuable aid to the better understanding of the contents of the work.
In his introductory expositions Habibi, on the whole, agrees with the 
findings published in the relevant literature. Thus, in the first place, he accepts 
the view2 that the Oxford manuscript is nothing but a late (1781 A. D.) copy of
1 =  Enlcshdrat-e Bunyad-e Farhang-e Iran, 37. Manfibe-e Ta’rlkli va Joghrajiyd-ye 
Irdn, 11. — As to earlier literaluro on Gardi/.i (editions and investigations) see C. A. 
Storey, Persian Literature, Sect. II/l, p. G8 ; 1/2, p. 266; G-. Lazard, La langue des plus 
ancient monuments de la prose Pcrsane 1 (Paris 19G3), pp. 71—73. Important observa­
tions with regard to. the Zayn al-akhbar were made by M. Kmosk6 on whoso literary 
remains see K. Czeglddy: Acta Orient. Hung. IV (1954), pp. 19 — 90, esp. 82 — 90.
= V. Minorsky: BSO AS  X II (1948), pp. 625-C2C.
1 Acta Orient. IIuho. X X V I I . 1573.
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the Cambridge manuscript written in 1497 — 1498 or 1523 — 1524, with the 
same errors of the Bcribes, omisBions, faulty formB of proper names and occa­
sional confusion in pagination.'-1 Both manuscripts were produced in India, 
with the Indian ncsta 'liq  type duct. Hablbl also emphasizes the difficulty o 
establishing the correct readings owing to the numerous errors of the copyists^ 
The diacritical points of the letters are often missing, and the transcribing of 
the proper names of foreign origin is especially poor. In some cases, as Habibi 
states, the copyist obviously inserted the marginal notes — mostly in the 
wrong places -  into the text. All this seems to indicate, according to Habibi, 
either the extreme negligence of the Indian copyist, or his failure to u n d e r s t a n d  
the Persian text. We may add that, compared with the vast number of errors, 
there are but few cases in which the Oxford copyist tried to correct the erro­
neous readings of the Cambridge original (Minorsky, loc. cit.).
Gardlzi wrote his work after 1041 A. D. and he dedicated it to the Gliaz- 
nevid Sultan 'Abd al-Eashid (1050-1053 A. D.). The homeland of our author 
was Gardlz near Ghazna in Afganistan. Certain Persian words of dialect char­
acter in the Z a y n  al-akhbdr also witness to the East-Iranian dialect spoken 
there. The language of the work is simple. V. Minorsky compares it with the 
language of the J-Judud al-'d lam . Its style, not only in its geographical descrip­
tions but also in its chapters dealing with historical and ethnographic subjects, 
is unassuming. Some of its linguistic archaisms (e.g. andar  and ham i for later 
New-Persian dar and m i) were fairly faithfully preserved by the Cambridge 
copyist.4
However, speaking of Gardizi’s language, we must add to the expositions 
of Minorsky and IJabibi that only a part of the Z a yn  al-akhbdr is an original 
composition Binco the major part of the work5 is the translation and partly 
a very poor one at that — of Arabic texts. This can be established in those 
cases in which we also have at our disposal the Arabic original. Such is the 
case, with the description of the Turkish peoples of the steppe which w a s  also 
used, beside Gardlzi, by several other Persian, Arab and Turkish compilers. 
The whole section, as has been long known , 0 is taken from the work Kitu
3 As it was shown already by H. iSthe, Catal. Codd. M SS  Bibl. Bodl., Pam XII t 
P. I, Persian M SS  (Oxf. 1899), col. 11.
1 Lazard, op. cit., p. 71. ( ,
* One of the main Arabic sources of the Zayn al-akhbiir was Salami s lost Ta n  
wulat Khurasan This was pointed out by the firBt editor and cominentatoi of the Zayt 
al-akhbdr, W. Barthold, (Turkestan down to the Mongol Invasion, pp. 10 — 11,^-1) ’ ° 
Salami Bee T uni Sczgin, Qcschichte dcs Arabischcn Schrifltums I (Leidon 10i)()i P*  ̂
(n° 5). — The translations from Salami's work in the Zayn al-akhbar, though we < o ^  
possess the original, B ee m  to be, on the whole, much better than those made on the 
of Jayhdnl’s Kitab al-nmsalik wa-l-mamSlik. o r_ g 8
0 Minorsky, Marvazt, pp. G — 11; ef. Czegliidy : Ida Orient. Hung. IV, pp.
Actu Orient. Hung. -X X V II. 107.1.
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al-mnsalik wa-l-niamdlik, «The Book of Routes and Kingdoms» of the Khora- 
sanian wazir, al-Jayhanl. The translation in the Zayn al-akhbdr (ed. IJablbi, 
pp. 255—279) of this important chapter7 belongs to the poorest of the whole 
work. It teems with minor and major inaccuracies and misunderstandings, and 
this can only in part be accounted for by the fact that probably the Jayhani 
manuscript itoelf on which the translation of the Zayn al-akhbdr is based had 
many faults.
Speaking further of the language of the Zayn al-akhbdr, it is also impor­
tant to note that, judged by the evidence of the narratives of folk etymology 
to be discussed below, Gardizi’s command of the Turkish language was also 
poor. It was because of his imperfect knowledge of the language that, in some 
cases, he missed the very points of the stories. Thus, for instance, in this chapter 
about the Kimii-k-Turks (ed. IJabibI, pp. 257 —258),8 he explains that the title 
tutwjh was given to the Kimak ruler because of the adventure he had had on 
the bank of the Irtish river. While standing there, he heard a voice and saw 
a plait of hair swimming in the water. He quickly jumped into the water, 
grabbed the tress and saved — his own wife. Thereupon the Kimak began to 
call their ruler tutugh «for he heard the voice, went into the water and was not 
afraidi).
It is obvious that the author of the original story of popular etymology 
w b b  under the impression that the title tutiujh — which ¡b of Chinese origin — 
is a derivative with the suffix -ug of the Turkish verb tut- ’seize, grab’, while 
Gardlzi, ignorant of the Turkish language, omitted from the quoted sentence 
precisely what was the etymological clue to the story, the words «and grabbed 
the tress*.
The most valuable part of the Zayn al-akhbdr iB the third part with its 
25 pages which make Gardlzi’s work a significant source of East-European and 
Asian history. This part is composed of three sharply distinctive elements: 
1) genealogical and aetiological narratives about the Turkish peoples of the 
Eurasian Steppe (Oghuz, Qarluq, Kimak, Yaghma, Qirghiz), 2) geographical 
expositions dealing with Tibet, two Turkish peoples of Asia Interior: the Toquz- 
Oghuz and the Barskhan, as well as with the Chinese; a description of the 
peoples of the East-European Steppe and of a number of the neighbouring 
countries (Khazar, Volga Bulghar, Majghir, Saqlab, Rus, Sarlr, Allan), 3) itiner­
aries leading the reader into the aforesaid countries of Europe and Asia. Of 
them one, the itinerary leading to the domicile of the Turgish and Chigil,
7 Edited and translated for the f i rB t  time by V. Buitol’d, Otchet o poezdke v Sred- 
nyuyu Aziyu  (S.-Petersburg 1897), pp. 78 — 120.
“Translated by Marqunrt, Komanen, pp. 89 — 91.
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obviously belonged in Gardizi’s source to the description of these peoples. 
GardizI, however, omitted the description and affixed the itinerary, as an 
incoherent supplement, to the end of the whole chapter.
It ¡b at the beginning and the end of the whole part that GardizI gives 
the list of his immediate sources for the description of the steppe-dwelling 
peoples. Such sources are the Kil&b al-maadlik wa-l-mamalik of the Khorasa- 
nian wazir al-Jayhdni, the Kilab rub' al-dunya of Abu 'Amr 'Abdallah ibn 
al-Muqaffa' and the book of TJbaydalliih ibn K h u r r a d a d h b i h  under the title 
Kitdb-i alclibar. But GardizI also mentions other information he had from «all 
kinds of» sources.
As to the quotations from the work of al-Jayhiinl, we briefly note that, 
in line with the great progress of recent research, we relate these quotations 
to a B in g le  description composed about 870 A. D. on the basiB of Arab and 
Persian caravan-merchants. There are indications that it was also from the 
work of Jayhani that Gardizi took moBt of the descriptions covering the Steppe 
of Central Asia, China and Tibet as well as the bulk of the data in the itineraries 
of China and Tibet.
But when he comes to the description of the Turkish peoples of the central 
part of the Eurasian Steppe (the region between the Sir-darya and Irtish 
riverB, the lands flanking the river Ili and Dzungaria), he no longer relies on 
the works of Jayhani and ibn -Kliurradftdhbih. This we can easily understand 
because these peoples lived much nearer to Gardizi’s home in Afghanistan than 
either the European peoples or those of the Ear East and, some of them, as, 
for instance, the Oghuz and Qarluq had already been strongly involved in the 
political life of Western Turkestan. Thus Gardizi, who wrote his work about 
1050 A. D., might have likely been satisfied with Jayhfini’s older descriptions
— written about 870 A. D. — to cover distant peoples, but obviously could 
■not borrow the obsolete data of the same author when ho dealt in his work 
with nearby peoples well-known in his own country. Since, however, he himself 
was no geographer and had no first-hand information about the countries he 
described, he had no other choice but to use a source which, though not new 
either, and in fact even about a hundred years older than the data borrowed 
from Jayhani, contained no obviously obsolete details which might have 
annoyed his readers. Such a historical source was the book entitled Rub 
al-dunya  the copy of which used by Gardizi featured the name of Ibn al- 
Muqaffa1' as its author.
Abu 'Amr 'Abdallah ibn al-Muqaffa' (720—about 757 A. D.) who died 
prematurely was one of the great personalities of early Arab literature whose 
great accomplishment was out of proportion to the brief span of liis lilc- 
As one of the founders of scientific Arab prose, he was the first to translate 
the Middle Persian history of the Sasanid dynasty, the K hvatay-nam ak. His 
translation has subsequently exerted a very great influence upon all the Arab
Jc /o  Orient, //miff. X X  V II. 1913.
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works dealing with world history. But his other translations from Middle 
Persian were also widely popular.0
The report on the Oghuz10 constitutes the first part of Gardizi’s chapter 
about the steppe-dwelling peoples. The introductory lines of the chapter read 
nfi follows : «In his work entitled Kitâb-i akhbàr, 'Ubaydallah ibn Khurra­
dadhbih says that the Turks belong to the Chinese. Then Abu 'Amr 'Abdallah 
ibn al-Muqaffa', in his work Kilab rub' al-dunya, tells us that, when Noah the 
prophet (peace be unto him 1) disembarked from-the Ark, the world had no 
inhabitants at all. He had three sons: Sâm, Ham and Yâfith. Then he distri­
buted the world between his sons. Thus he gave the Black, the Negroes, the 
Abessinians, the Nubians and the Berbers, together with their territories, the 
land and the sea with its islands, to H im . Irâq, Khorâsân, Hijâz, Yemen, 
Syria and Irânshahr became the share of Sâm. The Turk, Saqlab, Gog and 
Magog, all the way up to China, became the property of Yâfith» .11 Then the 
quotation from the book of Ibn al-Muqaffa' continues and is followed by two 
aetiological legends. The first discusses the rain-inaking stone of the Turks 
which first belonged to Yâfith, then of his descendants, to the Ghuzz (Oghuz). 
The second describes certain traits of the appearance and character of the 
Turks : their sparse hair and evil disposition. The cause of these traits was, 
according to the legend, that it was only by feeding him with ant eggB and 
wolf h milk that his mother could cure Yâfith of a disease in his childhood. 
When he reached adulthood, the consumption of ant eggs in his childhood 
had the effect that he had only sparse hair, while the consequence of 1ub former 
drinking of wolf’s milk was his wicked nature. These traits were then inherited 
by his descendants, including Turk, the ancestor of the Turkish peoples.
These legends, which are bare of any historical data, form the intro­
duction to the detailed description of the other Turkish tribes. This Gardizi 
begins with the following words : «Now I am going to tell about them, by tribes, 
what I have found in books (kih andar kutub yaftam). These words might 
naturally suggest that the following descriptions are no longer taken from the 
work of Ibn al-Muqaffa' but from some other source. This, however, would be 
a hasty conclusion. For one of the descriptions, that of the Qirghiz, constitutes 
the direct sequel to the legend of the ant eggs in the introductory chapter. 
It is also an aetiological legend which is designed to explain the external 
appearance of the Qirghiz. As contemporary Chinese Bources also inform us,
8 F. Gabrieli : Encyclopaedia ojIslam  (new edition) ELI (19G0), p. 883 ; M. GrignaBchi, 
IjCs ilïasâ il Aristâlàlïaa 'ila-l-I skandan: Bulletin d ’Études Orientales de Vlnstilut Français 
de Damas XIX (1907), pp. 7 — 83; Grignasehi: V II  Turk Tarih Kongresi (Ankara 1972), 
pp. 230 — 260.
10 Ed. JJablLü, pp. 255 — 256; ed. Bartol’d, pp. 80 — 81 [Russian transi, pp. 103 —
1 0 4 ] ,
“ The quoted BentencoB form part of a Muhammadan Atafiegta/iiç ijÿj yfj(.
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red (blonde) hair and blue eyes were common among the Qirghiz.12 The legend 
quoted by Gardizi explains this remarkable fact by maintaining that the 
Qirghiz intermarried with the Slavs who were generally known in the Arab 
world to have red hair.13 The name saqlab (Slav) is also explained in the legend 
which, in the manner of folk etymology, derives the word from the Persian 
sag (’dog’) and lab (’mouth’), expressing that the ancestor of the Slavs, the 
son of Yafith, was fed as child with dog’s milk. The same son, says the legend, 
was born blind, since an antr, when the sick Y&fitli in his childhood had been 
given ant eggs to eat, had cursed him with not having any joy in his son. 
Thus the description of the Qirghiz obviously assumes that the readers know 
what they were told in the introductory chapter and also forms the sequel 
to that chapter.
At the same time, the description of the Qirghiz is also closely related 
in its contents to the reports on the Qarluq,11 Kimak,15 Yaghma10 and Bars- 
khan.17 This is borne out not only by the identical style we find in the said 
chapters, the appearance of the name-giving heroes, the aetiological legends 
and explanations in the manner of the folk etymology, but also by the fact 
that the description of the Qirghiz18 contains a number of historical data which 
have reference to the descriptions of the other Turkish peoples. Thus, in the 
first place, the chapters on the Qirghiz, Qarluq and Yaghma also speak of the 
khciqdn of the Toquz-Oghuz as one of the two greatest Turkish rulers (the 
other was, according to the descriptions of the Qarluq, Kimak and Yaghma, 
the Western Turkish klmqan). Besides, the descriptions of the said Turkish 
peoples also relate chronologically identical situations: all speak of an era in
11 L. Ligeti, Mote de civilisation dc Haute Asie cn trannc.ription Chinoiac: Ada
Orient. Hung. I  (1050), pp. 140-186; 151.
13 Procopius, Dc bell. Goth. I l l ,  4. 27; cf. Liudprand, AnUtpodosin V. 15 (ed. 
Diimmler, p. 107); — Masudi, Tanblh (ed. de Goeje), p. 141 : on the R ub ; YJlqftt (ed. 
Wiistenfeld) III, p. 405: on the ¡¡taql/Tb ; cf. K. Czegliidy: Ada Orient. Hung. X III (19151), 
p. 248.
11 Ed. IJabibi, pp. 250-257; ed. Baitol’d, pp. 81-82 [104-105]; of. Minorsky, 
Hudiid, p. 288.
15 Ed. Habibi, pp. 257-258; ed. Burtol’d, pp. 82-83 [105-100]; cf. B. E. 
Kumekov, Gosudarstvo kimnkov I X —X I  vv. po arabskim iatuchnikam (Alma-Ata 1972), 
pp. 10 - 20.
10 Ed. ilabibi, p. 260; od. Baitol’d, pp. 84—85 [108]; Marquart, Komuncn 
pp. 94 -05.
17 Ed. IJabibi, p. 265; ed. Bartol’d, p. 89 [113]. - Gardizi may have known of 
the BarBkhan origin of Sultan SUbuktigin, of. C. E. Bosworth, The Ghaznnvids (Edinburgh 
1963), pp. 39, 272.
18 Ed. I,Iabibi, pp. 260-262; ed. Bartol’d, pp. 85-86  [108-109]; cf. O. Kurnev, 
Arabakie i pcrsidskic istoclmiki I X —X I I  vekov o kiryizakh i K irgizii (Frunze 19(58), 
pp. 20 — 27.
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which of the Turkish tribes, the Western Turks, the Toquz-Oghuz, the Qarluq, 
the Kim«j.k and the Yaghma played the leading role.
However, with regard to the facts covered, the reports on the Yaghma 
and Kimiik are also closely related. Thus, according to the report on the Kimiik, 
the title of the Kimak ruler was shad-lulugh, while, according to the report on 
the Yaghma, the intention of the khaqan of the Western Turks, by giving the 
title lutugh to  the Yaghma ruler, was to annoy, in this way also, the shad-tutugh 
of the Kimiik. At the same time, there is also close connection between the 
reports on the Yagluna and the Qarluq: the introductory lines of the descrip­
tion of the Yaghma inform us that the khaqan of the Western Turks began 
to be worried about his hegemony when he noticed the growth of the numbers 
of the Qarluq in his land, and saw that the Qarluq had established contacts 
with the Hephthalites living in hiB country. On the other hand, the report on 
the Qarluq describes in detail why the Qarluq flooded the territory of the 
Western Turks, and, speaking about the end of this process, it also related how 
the Qarluq overthrew the rule of the khaqan of the Western Turks.
From all this we may infer that Gardizi’s quotation from the Kitab rub' 
al-dunyu includes, in addition to the introductory report (about the Turk- 
Oghuz), the reports about the Qarluq, Kimiik, Yaghma, Qirghiz and Barskhan 
as well. The exact date of the composition of these reports has not yet been 
ascertained. According to J. Marquart, certain parts of the reports about the 
i  aghma and the Kimak seem to point to the last period of the Western Turkish 
empire, that is, the first part of the 8th century, when the Qarluq had already 
become a thorn in the flesh of the Western Turks, and the Hephthalites also 
reappeared 011 the scene.10 It seems, however, that a much more exact dating 
ih possible. As to the terminus post quevi, there can be no doubt that these 
reports were composed after the fall of the Eastern Turkish empire (744 A. D.) 
and during the time of the Uyghur empire (744—840 A. D.). But it is also 
clear that the sixties of the 8th century A. D. would yield an even closer approxi­
mation of the terminus post quem. For the Qarluq, Kimiik and Yaghma 
reports speak of an era in which yet the khaqan of the Western Turks held 
sway over the western part of Central Asia. The Qarluq report, on the other 
hand, already relates the rebellion of the Qarluq who kill the khaqan of the 
Western Turks and take over the sovereignty over the former Western Turkish 
empire. The Qarluq uprising took place in the seventies of the 8th century. 
Consequently the report about this event could not have been composed 
earlier than about 770 A. D. So the time span in which we may find our date 
must be between 770 and 840. A more exact answer which we may find might 
also solve another problem, that is, the question as to whether we can accept 
Ibn al-Muqaffa' as the author of the Kitab rub' al-dunya.
10 Marquart, Komanen, p. 94.
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Trying to give a closer approximation, we might start out from a three­
fold correspondence which has not so far been noticed. On the one hand, 
certain details of the report about the Yaghma are in complete agreement 
with the Uyghur Inscription of Shinc-usu, and, on the other hand, with the 
Dynastic Histories of the Chinese and some chapters in certain Chinese works 
of encyclopaedic nature. Then, both the U yjh u r  Inscription  and the Chinese 
sources are specific about the exact date of the events concerned. In this way 
it becomeB possible to fix the exact date of the report about the Yaghma and, 
together with this, also the date when the report about the Turks in the Kitab  
rub' al-dunyd  was composed.
According to the report on the Yaghma in the Zayn  al-akhbâr, it was 
from among the Toquz-Oghuz that the tribe of the Yaghma emigrated and 
fled west to join the Qarluq then under Western Turkish sovereignty. But Boon 
afterwards enmity broke out between them, and the Yaghma, obeying the 
command the the khaqan of the Turks, moved further, led by their ruler 
Yaghma, to settle down among the Qarluq and the Kimak. At the same time, 
so Gardizi’s report on the Yaghma informs us, there lived a group of rich 
nomadic horsemen left (north) of China. As, at some time, dissension arose 
among them, some of them left the group and placed themselves under the 
protection of the khaqan of the Western Turks, who, at their request, gave 
them permission to join the Yaghma. The neighbouring Qarluq, however, 
treated them badly, and so finally, on the order of the khaqan of the Turks, 
they moved further and settled down among the Qarluq and the Kimak. There, 
however, they soon became exposed to the pressure of the Kimak leader, the 
shad-tvtngh. In the end they settled down near the khaqan of the Western 
Turks. He gave the title Y aghma-iutugh to their leader.
From the chronological viewpoint it is important to note first that, 
according to this report, the Qarluq lived under the rule of the khaqan of the 
Western Turks. This state of affairs, as we know, came about in 745 A. D. 
In 742 the Qarluq, together with the Uyghur and Basmil, had rebelled against 
the Eastern Turks and made the Basmil ruler their khaqan. In 744, the Uyghur 
first deposed the Basmil ruler and then established their sovereignty over those 
Qarluq tribes as well that, as it Beems, had moved, in the course of the narrated 
events, to the Otiiken mountains.20 The Qarluq tribes, however, living in the 
west, in the upper region of the Irtish river and at the Altai, considered this
20 On the dissolution of the Eastern Turkish empire (742 — 745 A. D.) Bee the 
report of the Hsin T ’ang-shu, cap. 215/B (ed. So-yin jm-na-pin êrh-shih-szü, vol. XIII,
Peking 1958, p. 1605), translated by Liu Muu-tsai, Die chinesischen Nachrichten zur 
Geschichte der Ost-Türken (T'u-küe), I, pp. 230-231 ; J. R. Hamilton, Les Ouighours à
l’époque des Cinq Dynasties (Paris 1955), pp. 2 — 4 ; on the Otüken Qarluq (the Yabûghü o
Gardizî) Bee cap. 217/B of the Hsin T ’ang-shu (p. 19631), translated by E. C h a v an n es ,
Documents, p. 86 ; cf. C. Mackerras, The Uiyhur Empire- (Canberra 1972), p. 8.
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a hostile action. This seems to be indicated by the Shinc-usu Inscription  ( N i l ,  
ed. Ramstedt, p. 16)21 which tells us that the Qarluq, ae early as in 745, shifted 
their allegiance to the Western Turks. From this time onward, hostilities 
between the Uyghur and Qarluq, with but brief intermissions, continued to the 
end of the Uyghur empire (840 A. D.).
As Gardizi’s report on the Qarluq indicates, he also knows of an eastern 
tribal group of the Qarluq, moreover, telling a story of folk etymology, he 
explains the name Yabaghu which was the designation of the Otiiken Qarluq 
tribes. Judging by his report, the Yabaghu were composed of numerous tribes 
and they too, like the western Qarluq tribes,.soon joined the Western Turks. 
But, after a brief period, they rebelled against the khaqan of the Western 
Turks also. They were who killed the khaqan and took his possessions. The 
report emphasises that a great number of Yab&ghu-Qarluq tribes had settled 
down on the territory of the Western Turks. Even as late as in the 1 1 th century, 
in the age of Kashghari,— one of the Yabaghu tribes played an important histo­
rical role.
The report on the Yaghma in the Z ayn  al-akhbar tells us further that the 
example of the Qarluq groups was followed by two groups of the Uyghur 
(Toquz-Oghuz) ruler’s own subjects. As regards to the Yaghma tribe, the back­
ground of their flight to the West is illuminated by the Shine-usu Inscription  
of the Uyghur qaghan Bayan cor (N 1 1  — O 7, pp. 16—21)M which relates that, 
after the death of the first Uyghur ruler, a big rebellion led by liis eldest son, 
Tay Bilgii Yabghu, broke out on the territory of the Uyghur empire. Of the 
«Nine Oghuz» tribes of the Toquz-Oghuz, excepting the leading tribe of the 
Uyghur, all the other eight Oghuz tribes (in the text of the In scr ip t ion : Sakiz- 
Oghuz : «Eight Oghuz») took part, and even the Toquz-Tatar gave their sup­
port to the rebels. In the end, however, the Uyghur qaghan, Bayan-£or, suc­
cessfully crushed the revolt. Some of the rebels surrendered themselves to the 
qaghan, while the others fled. Of the name of the place to which the latter
groups fled but a single letter is now extant in the Inscription  (0 7 : ...........q1).
However, in view of Gardizi’s report on the Yaghma, we are in the position 
to make a fairly safe conjecture for the missing characters: qarluqa «to the 
Qarluq» .24 At any rate, it is clear that some of the Oghuz rebelling in 7 4 9  left 
the Oghuz territory after the victory of the khaqan, and one cannot doubt 
that the flight of the Yaghma as reported by Gardlzl was related to this event. 
There is, in this connection, another — hitherto unappreciated — fact recorded 
in the Chinese sources. It indicates that it was, on the one hand, at the head
!1 Ed. S. E. Malov, Pamjatniki drevnetjurkskoj p u 'm t im o M i Mongolii i Kirgizii 
(Leningrad 1959), p. 35 [39],
— Diwdn, ed. Constantinople I, p. 28 (Yabaqii).
M Ed. Malov, p. 35-36 [39-40],
“ Malov [41, 1. 19] thinkB of the Qitan.
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of the Bayirqu tribe of theToquz-Oghuz thatTay Bilga led his rebellion against 
the Uyghur kaghan, and, on the other hand, that Tay Bilga, following his 
defeat, sought refuge in the Chinese court.25
As to the other fleeing group of the Oghuz recorded by Gardlzi, that is, 
the rich horsemen who, from the northern neighbourhood of China, went to the 
Qarluq, the Uyghur inscription as well as the Chinese sources also contain 
some very accurate and detailed references. According to the Chinese sources, 
in the fifties of the 8th century three famous nomadic chieftainB played impor­
tant roles on the northern frontiers of China: Abuz yabghu, Ko-shu Han and 
An Lu-shan.211 Abuz yabghu, who was named after the Abuz, a sub-group 
belonging to the Sikiir tribe of the Toquz-Oghuz, served the Eastern Turks as 
yabghu until 742, and, in the Banie year fled to the Chinese court. Abuz yabghu 
and An Lu-shan, however, never really trusted each other, and in 752, it came 
to an open breach between them .27 After they severed their contacts, since 
An Lu-shan still enjoyed the full support of the emperor, there was no other 
choice for Abuz yabghu than to flee. He first went to the area of Bayan-cor 
in the north who, according to the Shinc-u.m Inscription  (S 8, p. 29),28 had 
just come homo from a protracted military campaign in the west. The words 
of the Inscrijjtion  seem to indicate that a part of Bayan-cor's people Bided 
with Abuz yabghu. But even this could not prevent Bayan-6or’s victory, and 
the only option for Abuz yabghu was to flee to the Qarluq. It is again the 
Chinese sources that inform us about the flight of Abuz. They tell us that, 
after his defeat, An Lu-Bhan succeeded in persuading the the people of Abuz 
to shift their allegiance to him .20 Thus the group following Abuz in the flight 
was not possibly large. At firBt, the Qarluq opened the doors before Abuz 
yabghu and permitted him to join the Yaghma (Gardlzi). Later, however, 
complying with an order from the Chinese, they extradited him to a Chinese 
general who took him to the capital where he was executed in 754.30 When, 
therefore, Gardlzi relates that the Qarluq committed improper acts (narava ihd
:1 His arrival ib reported in the I'x'i-fu-y’uan-knci, cap. 071, 17 v° (=  p. 11413) owl 
cap. 975, 21 v° (=  p. 11458).
:l1 E. G. Pulleyblank, The Background of the Rebellion of .4» Lu-shan (London 1 955), 
p. 167, n. 87; 11. dos Rotours, Histoire tie Nrjan Lou-chan (Faris 1962), p. 117, n. (i, pp- 
123—127; II. S. Levy, Biography of An Lushun  (Berkeley 1900): an annotated transla­
tion or eap. 200/A of the Chiu 7'Viny-shu. — 1 have proposed the reading Ahitz for the 
Chinese A-pu-szu and for the .h.z (Baz7) of the Turkic Inscriptions in a puper reud on 
the occasion of the session of the Permanent International Altaic Conference held u* 
«Szeged (25. VUI. 1971 ; to appear in the acts of the session).
57 Des Rotours, op. cit., p. 125. 
s"Ed. Malov, p. 37 [42],
:o Di\h Rotouts, op. cit., p. 125.
30 IOes Ro<ours, op. cit., p. 127; cf. Cliavannes, Document«, Note.* nihlitionncllefi 
p. 87, n. 4.
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havii-ktxrdand) against the newcomers then this obscure phrase seems to 
denote the extraditing of Abuz yabghu.
All this shows that the source fo Gardlzi waB best informed about the 
ovents which had taken place between 745 and 753 in Central Asia. If we con­
sidered only these data we would have no difficulty in identifying Ibn al- 
Muqaffa' as the first recorder of the events related. However, as we already 
indicated above, the report about the Qarluq also refers to the fall of the 
Western Turkish empire about 760—766 A. D. — an event which took place 
about seven years after the death of Ibn al-Muqaffa". So we must exclude him 
as the original author of the report. The simplest solution, in this case, BeemB 
to be to ascribe these reports to the son of Ibn ul-Muqalfa , who, according to 
the latest findings of research'''1 was the author, among other writings, of works 
translated from the Greek and published under the name of Ibn al-Muqaffa'.
we must alBO reckon with the other possibility that the real author of our 
reports was a Muhammedan Persian who lived in the neighbourhood of Eastern 
Iran and had excellent informations about the Turkish peoples of Central Asia. 
As the original Bource of the said informations we might consider some Moham­
medan merchants or envoys. For, in the period between 745 and 760, Uyghur 
Qarluq and Arab envoys kept on arriving in almost every year32 in the Chinese 
court. In 753, the year in which Abuz was captured and sent to the Chinese 
court, two Qarluq delegations (one of them consisting of 130 members) were 
sent to the Chinese court, and in the same year two Arab missions (one of them 
consisting of 25 high ranking persons) also arrived.3-1 At any rate, the Moham­
medan envoys had excellent opportunities in the Chinese court to obtain 
accurate information about the events which were taking place in Central Asia.
31 I’. Kraus: Jiiinnla dctjli Sinai Oricntuli XTV, p. 4; F. Gabrieli: Enc. of Islam 
(new ocl.) I l l ,  p. 833.
3" Chavannes, Doctnnents. Notes additionncUes, pp. 74 — 90.
33 Cliavannes, ibid., pp 8G — 88.
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At its XXIX t l i  eeB B ion held in Paris from  the 16tli to the 22nd of July the I n t e r  
national C o n g reB B  of Orientalists celebrated the 100th anniversary of its founding- IO ■ 
R. Labat, chairman of the session, was right in pointing o u t  in his opening a d d r e s B  lft 
the Congress was observing its 100th birthday in the city which from th e  beginning 101 
played a significant role in th e  history of this important international o r g a n i z a t i o n .  
The chairman’s address, however, was m ore than a simplo review of the glorious century 
of the Congress; it also specified the reasons which, in the opinion held by the Organizing 
Committee and Prof. Labat himself, called for basic changes in the activity of the Congi pbb. 
H e  spoke of «gigantisms reflected in the size of the CongreBB. The organizing of th e  1> uni«* ] 
dismissions of several thousand participants, with the financial und organiBBt-i°*,JU 
resources ordinarily at disposal is a work beBet by almost unsurmountable dune ^  
Another negative feature of the BeBsionB has long been the undue intrusion of toui* •• 
The Organizing Committee iB not in the position to review the incoming regiBtrutlo^ 
Hence it is up t o  the participants to choose between the role of the listeners a n d  t  »ft 
of the lecturers when they partake of the work of the CongreBB. This freedom has mo^  
than once been the source of difficulties. I t  has therefore been a natural ilcvi'lop1“' ^  
— us those in the Organizing Committee believo — that, in the f ie ld B  of studies repi 
a t the B e s s io n s  of the Congress, sectional associations — under the a u s p i c e s  ^
Congress have come into being which then arrange very efficient c o n f e r e n c e s  in 1 eB 
intervals. TIub, however, has a distracting effect inasmuch as some of the best exI^ ^  
prefer to attend the exclusive conferences on them es in their special fields ruthei ^  
to make the physical exertion of attending the sessions of the Congress which ai'  ̂
by necessity, in widely scattered places and fraughi with a heavy p r o g r a m m e  of a to 
incomprehensible range. . . n
Although these arguments contain a great deal of t r u t h ,  many of the paiticip11**̂  
regretted the Organizing Committee’s decision in terms of which the Congraos. ^
closer cooperation with the UNESCO, will hold quinquennial meetings, 
the delegates of the individual countries, although the n o n - d e l e g a t e d  experts w1  ̂
bo admitted. After the announcement of this decision many expressed the view 1 
Congress, with its centenary record of greatly successful activity, might have 
hosts for its BCBBions in the coming decades as w e l l .  At any rate, the number of its po 
tial hosts was by no means exhausted, and hence the serious decision to cui a 
Congress’activity with such an excellent record for so long a time was perhaps pi c . ^  
The other decision of the Organizing Committee to hold the XXXth session in *]so
— a country of not negligible though relatively m o d e B l  o r i e n t a l i B t i e  traditions ^  
seemed rather difficult to accept. This decision, as many believed, r e f l e c t e d  again 
undue regard for the interests of tourism. con-
The fragmentation of the Congress indicated by th e  organizing of «I",( 111 ^
ferences might also have its disadvantages. For many of the participants are not in 
convenient position to limit their attention to the activity of but one sect ion. The i 
of some of the countries of the East and, in general, some of the problems of the econ 
cultural and religious l i iB to r y  of the East would rather call for an all-round orien “ ^j.. 
comprising the fields of several sections. Those engaged in the investigation of evifh in^ e 
disciplinary themes are often interested in the work of several sections and hence 
special conferences limited to the themes of the individual sections cunnot sub 
for them the wider opportunities of information offered by the traditionally wider 
of Congress’ sessions. One cannot foreseo whether the future sessions in the comp®ro  ̂
long interval of five years will be able to make up 3'or the I o b s  of the o p p o r t u n i t i e s  o
T H E  X X IX th  IN TERN ATIO NA L CONGRESS OF O R I E N T A L I S T S
A da Orient, / / imp. X X V H I . 1V74.
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more frequent B e s s io n s .  Again, the scientific character of the future congresses of delega­
tes also will probably be l e s s  than assured, and the chairman’s u d d re B S  did not make quite 
clear the legal status of t h e  Congress (its proposed new name: International Congress of 
the Human Sciences in Asia and tiie North of Africa) and of the sectionul conferences 
within the framework of the UNESCO (more specifically, of the Conseil International 
de la Philosophie et. des Sciences Humaines). Moreover, the relation between the new 
C o n g re B B  and the Union Internationale des Orientalistes alBO needs clarification.
At any rato, th e  sections, right during the days of the Congress, began to imple­
ment the resolutions in that the plans of organizing a whole range of new associations, 
in addition to the already existing sectional conferences (such conferences have been 
at work for years in the fields of Altaic, Iranian, Sanslait and Tamil studies, of certain 
B p e c ia l  investigations dealing with the ancient EaBt, and of Sinology) was announced, 
although the process of their formation is still in progress. I t  is very likely that almost 
all the sections represented in the Congress will meet in eveiy third year a t special 
conferences.
The summary review and appraisal of the XXIXtli International Congress of 
Orientalists would be, of course, a task quite beyond the rupubililifi of any single parti­
cipant. Hence the following remarks, w'hich include some of the observations made by 
other Hungarian participants, does not at all make tho claim of comprehensiveness.
The 3000 odd participants of tho XXIXth Congress (including 14 Hungarian 
Orientalists) carried o n  their work a t  t h e  sessions of 11 sections or 22 s u b - B e c t i o n s ,  in a 
number of seminars and colloquieB. Some of the sections were fortunate to attract in 
fairly large numbers tho outstanding representatives of the fields concerned and their 
active participation in the common effort and this led to a high-level and useful per­
formance. Such gathering w o b , for instance, the Tibetan B u b -B e c t io n  the participants of 
which, though s m a l l  in number, gave a many-sided a n d  effective treatment to some of 
the timely problems of Tibetan and of the increasingly fertile Tungnt philology. The aamo 
efficiency marked the work of some of t he other lees populous sub-sections. Thus in tho 
field of Iranian and Hebrew Studies, of Semitic Studies and Phoenician philology some 
interesting lectures were delivered and important announcements of recont. discoveries 
were made. The work of tlie Bub-section dealing with the Christian cultures of the East 
was also interesting and instructive when, in addition to lectures on Syrian, Aramaic, 
Coptic and Caucasological subjectB , some of the Eastern liturgies and themes of archaeo­
logy and of tho l i iB to r y  of the fine arts were a lB o  discussed. The same sub-section, joined 
by tho Islamologists, dovoted several lectures and a seminar to the memoiy of the 
remarkable life work of Hunuyn b. Ishaq. Apart, from some outstanding lectures, the 
accomplishment of the Turkish and Mongolian sub-sections was less significant, owing, 
as one may assume, to the absence of many of the outstanding experts in this field 
and their probable intention rather to attend the Ankara Conference in October 1973.
I t is still moro difficult to appraise tho work of the more populous sections of tho 
Congress. Of the latter, but few could produce such a uniformly high-level and efficient 
work as the sub-section of Egyptology. Only few of tho best experts took part in the work 
of the sub-section on AsByrology, and one to two of the few lectures on Sumerian themes 
were far below the international level to which one is ftcriiRtomed in Sumerology. On the 
other hand, the demonstration of some archaeological and epigraphic discoveries recently 
made in Mesopotamia, Cyprus, Anatolia, Syria and Palestine was most instructive for 
those attending the sub-section on Assyrology. Incidentally, some of the representatives 
of the studies dealing with the Ancient East voiced t heir opinion that for them coopera­
tion with the Far Eastern sections, within the traditional framework of the C o n g T eB S , 
was not fruitful. I t was therefore subsequently resolved that those working in the fields
jieta Orient. Hung. X X V I I I .  1974.
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of Egyptology, AsByrology, Hettitology, Syria, Palestine and the ancient Iran will hold 
their Bpocial congress in every third year.
Also i n  the other well-attended B B ctionB  the lectures delivered were unequal in 
value. The same can be said of the sections on Indology and Sinology. On the whole, 
the number of literary and aesthetic lectures based on social history was rather small, 
and, apart from Home outstanding lectures, a rather modest level of p e r f o r m a n c e  prevail­
ed. Moreover, the work of the sections on Arabic and Islamic themes reflected rather 
unfavourably the present situation of the Middle East. And i t  also belongs to the negative 
features of the Congress that fairly large was the number of the lectures which figured 
only i n  the printed programme but were not actually delivered.
But these disappointments were amply compensated for by the r e m a r k a b l e  
th o u g h t f u ln e B B ,  helpful kindness and cordial hospitality of the French colleagues. T h e  
various sessions and receptions of the Congress offered many opportunities to the partici­
pants to meet personally some French colleagues long known by their names and works 
and also other experts coming from many parts of the world. And the culturul p r o g r a m m e  
organized by the French colleagues was indeed magnificent. The exhibition »Treasures 
of the Orient» of the manuscripts of the Bibliothèque National, the further exhibitions 
of the Louvre, the Museum Guimet, of the Museum Cernuschi as well aB the Chinese and 
African exhibitions and film premières arranged in various places offered unforgettable 
experiences.
The French participants are at any rate in the position to look back with justified 
pride not only upon the Congress in Paris hundred years ago but also upon the C o n g re s s  
of P a r iB  in  1 9 7 3 , t h e  XXIX th and probably the last International C ongreB S  of O r ie n ta l i s t s .
K . Czegledy
Acta Orient. Hung■ X X V l l J .  1974.
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B. E. K u m e k o v ,  Ooaitdarslvo kimakov I X — 
X I  vv. po arabskim istoinikam (Alma-Ata 
1972), 8° pp. 166 (Izdateljstvo „Nauka” 
Kazachskogo SSSR).
Kumekov’s small monography is based 
on practically all ancient sources as well hb 
on a very comprehensive modern special 
literature. The author took pains to make 
a critical analysis of all his sources, ancient 
and modern as well. I t  is, of course, no 
easy task to give a eritical survey of bo 
many old reports and modern v io w b ,  yet 
Kumekov, no doubt, deserves our appre­
ciation for at least having made the a t­
tempt.
After an introductory chapter on the 
history of the problem (pp. 3—9) Kumekov 
gives a summary of the sources dealing 
with the h i B t o r y  and geography of the 
Kim Elk (pp. 10 — 36). The most valuable 
chapter of K u m e k o v ’B work is the next 
one, which deals with the historical geo­
graphy of the Kim&k lands, a s  well b s  with 
the migrations of Uie Kirntlk tribes (pp. 
48 — 87). Kumekov analyses hero also Gar- 
dizl’s itinerary which B t a r t s  from the lower 
reaches of the Syr-Darja and having cros­
sed the Kazakh steppe reaches Kirniik ter­
ritory on the upper course of the Irtish 
river. In this part of his work Kumekov 
adds a number of new data and convincing 
interpretations to the findings of his 
predecessors. Two chapters on the econo­
mic aspeot of the life of tlio Kim&k tribes 
(pp. 88 — 07) as well as on the political 
organization of them (pp. !)8 —129) to­
gether with a B h o rt recapitulation (pp.
Acta Orient. Bung. X X X . 2076
130 — 131) and an excellent bibliography 
(pp. 132 — 165) of Soviet and Western 
literature on the subject conclude Ku­
mekov’s work.
Kumekov deals in detail with the tribal 
name Kimdk  (pp. 31—35) and accepts the 
form Kimak which he uses both on the 
title-page and generally in his work. This 
«innovation» is, however, hardly to be 
retained. Namely the Arabic orthography 
of Itim&k does not suggest aTurkis original 
with a in the second syllable, but a Turkic 
form with a very open d sound. This latter 
was rendered by the Arabic letter o, which 
was pronounced, as it is well known, al­
ready in ancient times dialectally with 
imdla, i.e. as an open d. Similarly Byzan­
tine and Chinese people also used some­
times their unrounded a sound to render 
Turkic a, both sounds being acoustically 
almost identical. Thus Ycn-mo, the Chineao 
naroo of the Yimiik tribe, goes also back 
to an Ancient ChineBe *iiim-m6k. The & 
of the Ancient Chinese form represents 
hero alBO a  Turkic open a sound.
The Chinese report on the Yim&k is 
very important because it enables us to 
connect the report of our various sources 
and thus to prepare a sketch of the Kimuk 
history and historical geography. Our 
Chinese sources speak of the land of the 
Yimfik dignitary Yim&k jiien tu-lu kill 
irkin. In spite of the efforts however 
made by L. Hambis and Ju. A. Zuev this 
compound name is only partly elucidated 
as yet, and the Turkish original of the 
Chinese worda nicn tu-lu has remained un­
known. Nevertheless there seems to bo 
enough evidence to show that the name 
Nieti, Ancient Chinese *niem, aB a Qitay 
Mongolian dialectal form, is to be connected 
with the name of the portly mongolicizod 
Turkic Naimans who, according to MS. n° 
1283 of Pelliot’s Tibetan collection, lived 
around 750 A.D. in the western part of the 
Kobdo baB in  as well as in the mountains 
to the west of it. The full name is to be 
restorod, ob *Ni&m tuyluq which means 
«He, who possesses eight flags». This seems 
to be the equivalent of the name Naiman
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«Eight», th e  M ongolian nam e of th e  sam e 
people in th e  K o b d o  b a B in .
The Chineso report on the Naiman dateB 
from the period of the history of the Turkic 
peoples when the collapse of the Eastern 
Turkish Empire was followed by the sub­
ordination of the big Oghuz-Uighur tribes 
to the Chinese i627 —662 A.D.). Diplomat- 
ical connections with the Chinese of the 
far North-West was made only possible by 
the docline and fall of Turkish power in 
the Northern part of Central Asia.
The Chinese, as it was observed by 
Zuev, report little after 627—G52 A.D. 
in 662—657 A.D.) from another *Niem 
tuyluq kill irkin (without the name Yimdk 
and with a number of variant readings for 
*Nicm: mod. N£n, Lan, Lai), who also 
lived in the Kobdo basin.
As to Gardlzl’s report on the Tatar 
(i.e. Mongolian) origin of the Kimftk, we 
no longer consider it as a legend, but we 
accept it a t present as a historical report, 
dating from about 750 A.D. which boars 
in its present form traits of the folk-lore 
&b well (cf.: uGardizl on the History of 
Central Asia 750— 780 A.D.*: Acta Orient. 
Hung. XXVII, 1072, pp. 257-267). We 
must, consequently, date the Kimiik 
migration from the West of the Kobdo 
basin and the neighbouring parts of the 
Altai-mountainB to the Irtish river little 
before 750 A.D. Within a short time this 
migration of the Kimiik was followed by 
that of the Qypiaq tribe of the Kimftk 
from the Irtish region to the Eastern side 
of the Ural mountains. About 800. A.D. 
this was followed by the appearence of the 
Kimak in tho South, on the lower reaches 
of the Syr-Darja.
These short remarks, which will be 
dealt with in the near future, had the aim 
to point to some open problems of Kimak 
history. They will by no means diminish 
Kumekov’s merit who as a young repres­
entative of A.N. Kononov’s and S.G. Kljul- 
tornyj’s Leningrad Turkological Bchool 
performed excellent work in publishing 
hia valuable oGosudarstvo Kimakov».
K . Czeglddy
I .  I .  L o m a k i n a ,  Marzan Sarav. Izd . I*0- 
b razite ljnoo  IsB kustvo, M oskva  1974, 192 
p . W ith  136 ill.
The Btudy o f  th e  h is to ry  o f Mongolia 
is one o f th e  m o st in te re s tin g  ad v en tu res 
for a  h is to rian . E v en  m o re  fascin a tin g  10 
th e  h is to ry  of a  p a in te r  w hose life and  HI0* 
w ork re flec ts  an  in te re s tin g  a s p e c t  o f  this 
hiBtory an d  m om en to u s changes connected  
w ith  it. T he oeuvre o f tho  M ongolian pain te) 
Mardzan Sharav, Sharov th e  «Funny- 
m ukor», h a s  n o t  been k n o w n  beyond the  
bo rders o f Mongolia before  1957. T h at 
y ear m em bera o f a  H u n g a r ia n  e x p e d i t i o n  
discovered  th e  p a in tin g s  p a r t ly  a t  a n  exhi* 
b itio n  in  th e  C en tra l'M u so u m  o f  U lan  Ba­
to r ,  p a r tly  in th e  old P a l a c e -M useum  o f  the 
fo rm er Bogdo-gegen. (Cf. A . K ona- Tufa, 
Po sledam koSevnikov, M oscow 1964, pp- 
222 — 226, orig ina l H u n g a ria n  1961.) There 
is scarce ly  an y  l i te ra tu re  on  S h a rav , apflr  ̂
from  a  few artic les  m o stly  in  » i n a c c e s s i b l e  
M ongolian new spapers an d  jo u rn a ls . I t  13 
therefo re  a  g re a t m e rit  o f  I .  I .  L o m a k i n a  
th a t  B he d evo ted  a  d e ta iled  monograph 
to  th is  p a in te r  im p o r ta n t  n o t  on ly  f ° r  t l̂0 
h is to ry  o f M ongolian a r t ,  b u t  also fo r th i 
un iversal h is to ry  o f  a r ts .
Sharav, born a b o u t  1809 in a p o o r  
nomad family, w a s  a d m i t t e d  in his eoily 
c h i l d h o o d  to a p r o v i n c i a l  m o n a s t o r y  w h e r e  
t h e  l a m a s  B o o n  b e c a m e  a w a r e  of his t a l e n t  
and t a u g h t  h i m  t h e  e l e m e n t s  of d r a w i n g  
Lamaist i k o n s .  But he B o o n  l o f t  the Pru 
vince and w e n t  to t h e  c a p i t a l  o f  M o n g o h a -  
These were t h e  last decades o f  the Mong0
lian iMiddlo Ages». The theocratic-feudal
system of B o c ie ty  mot with the a c c e l e r a t i n g  
developments of the outer world. Tho 
great contrasts of the old and the new 
were more perceptible in the capital where 
the Bogdo-gcgcn, the head of the M o n g o l i a n  
Lamaist hierarchy ruled. The young hoj 
joined the iconographers of the l’n 11 
monasteries without, however, undergoes 
the usual l a m a i B t  education. He l e a r n t  
B t r i c t  rules of lamaist iconography an' 
earned his living b y  making religous paint 
ings. With his native talent he soon ma-
A tlit Orient, llu i'l. X X X . I97C
ZUR GESCHICHTE D E R  H EPH TH A LITEN
K. CZEGLEDY
Die Erforschung der Geschichte der Hephthaliten hat während der zwei 
letzten Jahrzehnte zu wichtigen Teilergebnissen geführt, die heutzutage die 
Revision einiger Grundfragen der hephthalitischen Geschichte ermöglichen. 
Ich möchte diesmal von den letzteren, zwei miteinander zusammenhängende 
Probleme ins Auge fassen : einerseits die Frage der Namen und der Stammes- 
kom ponente der Hephthaliten, andererseits die Geographie der hephthaliti­
schen Einwanderung nach Ost-Tocharistan. Obwohl ich beide Problemen- 
komplexe bereits vor 25 Jahren in einem ungarisch herausgegebenen Aufsatz1 
behandelt habe, ist es nicht meine Absicht meine frühere Arbeit hier zusam- 
menzufassen. Vielmehr möchte ich Rechenschaft geben von meinen neueren 
Untersuchungen, die ich auf Grund von neuen Quellenstudien, einschließlich 
der chinesischen Berichte angestellt habe.
Die Beurteilung der ältesten Periode der hephthalitischen Geschichte ist 
eng mit der Frage ihrer verschiedenen Benennungen verbunden. Der Name 
heftal scheint weder altaischen, noch iranischen Ursprungs zu sein : diese ety­
mologische Frage ist aber vom Gesichtspunkte unserer Problemstellung weniger 
aufschlußreich Aus den Quellen geht, nämlich eindeutig hervor, daß heftal 
ursprünglich nur Name einer zeitgebundenen Dynastie um ungefähr 460 — 560 
unserer Zeitrechnung war und erst nach 460 auf das Volk der Hephthaliten 
übertragen wurde. Der Auftritt der hephthalitischen Dynastie ist also ein ter- 
minus post quem für die Authentizität der Erwähnungen der Hephthaliten. 
Mit anderen Worten : diejenigen Quellen, die die Hephthaliten vor 460 erwäh­
nen, antizipieren diesen Namen, was unter Umständen auch für die Beurteilung 
ihrer Quellenwertes von Belang sein kann. Noch wichtiger ist aber, daß wir für 
die Zeitalter der Erscheinung der Hephthaliten und für ihre frühere Geschichte, 
anstatt des Namens heftal andere Benennungen zu erwarten haben. Und das 
ist in der Tat der F a ll: die Hephthaliten erscheinen in den chinesischen Quellen 
vor 460 u. Z. unter dem Namen Hua. In den Quellen des Mittel- und Nahen 
Ostens werden sie als hyaona, j(yön, oder ypn, beziehunsweise hon-k' und huna
1 Heftalitdk, hunok, avarok, onogurok. Magyar Nyelv [Ungarische Sprache] 50 
(1954) 142-161.
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erwähnt, während sie bei den Byzantinern Hunnen, oder Weiße Hunnen 
genannt werden.
Was nun das chinesische kua betrifft, sind die besten Kenner der chine­
sischen Lautgeschichte, unter ihnen P. Pelliot,* B. Karlgren,3 L. Ligeti* und 
neuerdings auch E. G. Pulleyblank5 der Meinung, daß das chinesische Graphem 
Hua im Mittelchinesischen als *ywat ausgesprochen wurde. Seine Lautform 
entwickelt sich aber in derjenigen chinesischen Mundart, in der d ie  meisten 
Sprachreste der nördlichen Barbaren Innerasiens im V II—IX. Jh. übermittelt 
worden sind, ins Auad, oder huab, eventuell auch ’uad, oder ’uab. Das y- ver­
stummte also in in dieser Mundart stufenweise. In der Form mit m odifiziertem  
A gibt letzteres ein stimmhaftes h zurück. Dieser alte Laut wurde zuerst von 
P. Pelliot angenommen. Pulleyblank kam neuerdings zum gleichen R esu lta t. 
Das stimmlose h hat Ligeti auf Grund von sino-tibetischen Entsprechungen 
vorgeschlagen.
In meinem ungarischen Aufsatz ging ich von diesen wichtigen lin gu isti­
schen Erkenntnissen aus, und nahm an, daß wir den alten Namen der Hephtha- 
liten mit großer Wahrscheinlichkeit in *uar zu sehen haben, umsomehr, da auch 
sonst mittelchinesisches 6 fremdsprachiges r vertritt. Einer ganz anderen Mei­
nung ist dagegen Kazuo Enoki,« der in einem ausgezeichnet d ok u m en tierten  
Aufsatz neue Losungen der hier erörterten Fragen vorlegt. Er z w e ife lt  darin 
auch meine in 1954 veröffentlichten Ausführungen an. Enoki, ein h ervorragen­
der Kenner der chinesischen Quellen betrachtet die letzteren nach den Prinzi­
pien der modernen Quellenkritik und demonstriert auch in diesem Falle über­
zeugend, daß wir ohne einen kritischen Vergleich der chinesischen K o m p ila tio ­
nen, welche denselben Berioht in verschiedener Fassung darbieten, kaum zu 
einem befriedigenden Resultat gelangen können. Seine Übersetzungen und 
Kommentare enthalten viel wertvolles Material zur Frage. Auch seine Ansich­
ten auf dem Gebiete der chinesischen Lautgeschichte trachtet er sachgemäß zu 
fundieren. So verläßt er sich im  Falle des Namens Hua auf die kompetente 
Rekonstruktion B. Karlgrens, indem er die zeitgenftmiwche Lautform dieses 
Namens als ywat rekonstruiert, das er auf eine mit Asteriskus versehene Form 
*Qhwär zuruokführt. *Qhwär, seiner Meinung nach, ist nichts anderes als der 
alte Name der nordwestafganistanischen Provinz, der spater, in den islam ischen  
Quellen oft als Öür belegt ist. Mit diesen Erörterungen verknüpft schließlich
1 T’oung Pao 16 (1915) 9, cf. Journal Asiatique 1921/1, 139 sqq.
3 B. K a r l g r e n :  Graminata Serica Recensa. 133 — 134. No 486/e; 91—
No 302/ni.
4 In einem Vortrag, gehalten 13 Okt. 1945 an der Un(c«ri»i'ri(in A kadem ie  der 
W iesonachaften.
5 Asia Major 9 (1962) 258.
• K azuo E nokj : On the Nationality of the Ephthalitea. Memoirs of the Toyo 
Bunko 18 (1959) 1-58 .
Acta A n tigua A cadem iae Seien tiaru m  H ungaricue 28, 1980
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Enoki seinen wichtigsten neuen Deutungsversuch, indem er die Hephthaliten 
für ein in O stiran  autochtones Volkselement erklärt.
Es fallt allerdings sofort auf, daß Enoki in diesem Falle gar nicht sagt, 
in welcher Sprache die Entwicklung *Ohwär >  Öür stattgefunden hat. Diesbe­
zügliche Angaben fehlen in unseren älteren Quellen und auch den Muslimen war 
die Sprache vom unzugänglichen Öür, wie auch sein heidnisches Volk im allge­
meinen, fast gänzlich unbekannt. Enoki nimmt eine mit Asteriskus versehene 
«ursprüngliche» Form von Öür als *Ohwär offenbar deshalb an, weil sie dem mit- 
telchinesischen Lautwert (*ywät) von Hua am nächsten stehen würde.
Weitere Schwierigkeiten häufen sich, wenn wir die geographischen Erör­
terungen Prof. Enoki’s näher ins Auge fassen. Die wichtigste Beschreibung des 
Landes Hua finden wir — wie schon längst bekannt — in dem 54. Kap. des 
Liang-Iu aus der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts. Hier finden wir eine Reihe 
von wichtigen Angaben auch bezüglich der Nachbarländer von Hua. Der Wert 
der Berichterstattung des Liang-iu wird aber dadurch beeinträchtigt, daß die 
Verfasser dieses Jahrbuches, Hofbeamter der südlichen Liang-Dynastie, mit 
der Lage der einzelnen Länder des fernen Nordwestens, im Verhältnis zu einan­
der, nicht ganz im Klaren waren. So unterlief ihnen ein Fehler im Falle des 
Landes Hua und der Provinz Balch, indem sie behapteten, daß sich das Land 
Hua auf secsh Tagesmärsche westlich von der Provinz befinde, wahrend weniger 
später, im selben Kapitel behauptet wird, daß der westliche Nachbar der 
Provinz Balch Po-si, das heißt Persien, wäre. Es ist jedoch glücklicherweise gar 
nicht schwierig festzustellen, welche von den zwei einander ausschließenden 
Berichten zu akzeptieren sei. Alle historischen und geographischen Quellen 
nämlich, welche die Geschichte des persisch-hephthalitischen Krieges behan­
deln, lassen keinen Zweifel darüber bestehen, daß das eigentliche Zentrum des 
Hephthalitenlandes sich immer östlich und nicht westlich von der Provinz 
Balch befand. Deshalb erscheint es einigermaßen befremdend, daß Enoki die 
andere Angabe {Hua westlich von Balch) für richtig erklärt, indem er Hua, 
als soeben gesagt, mit der Provinz Gür identifiziert, obwohl letztere sich süd- 
südwestlich und auf einer großen Entfernung von Balch befand.
Umsomehr entscheidend fällt in die Waagschale, daß sich weitere wich­
tige Angaben bezüglich des Landes Hua, d. h. *Uar in den chinesischen Quellen 
einerseits und muslimischen historischen und geographischen Quellen anderer­
seits befinden, welche die Anwesenheit des Volkes Hua-*Uar östlich von der 
Provinz Balch, im. eigentlichen Tocharistan bezeugen. Um hier nur die zwei 
wichtigsten zu nennen : H :iian Tsang, der berühmte chinesische Pilger, durch­
kreuzte während seiner Reise nach Indien um 630 auch Tocharistan. Er ver­
weilte damals auch in der hephthalitischen Hauptstadt. Letztere befand sich, 
gemäß seiner Aufzeichnungen, südlich vom Oxus, in der Gegend des jetzigen 
Kunduz. Der Name der Hauptstadt lautet bei Hiüan Tsang Huo f7 ,-. also wieder 
einmal ein chinesisches Wort, dessen mittelchinesische Form ywat lautet, also
Ada Antiqua Academuu Scientiarum Hungaricae 28, 1980
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identisch mit der des chinesischen Volksnamens Hua ist. Die natürliche Annah­
me, daß wir auch in diesem Fall mit dem Hephthalitennamen *Uar, als Name 
der hephthalitischen Hauptstadt zu tun haben, wird erhärtet durch Birüni b 
Angabe, wo gesagt ist, daß die Hauptstadt der Hephthaliten in alten Zeiten 
den Namen War-waliz trug. Mit R ücksicht auf Hiüan Tsang’s War erscheint 
nun sehr wahrscheinlich, daß es sich hier um einen zusammengesetzten Namen 
handelt, dessen erste Hälfte den Hephthalitennamen *Uar enthält, während 
die zweite — wie es lange her vermutet wurde — ein Wort mit der Bedeutung 
‘Burg, Stadt’ sein kann .7 Wir sollen dabei die Tatsache nicht vergessen, daß 
*Uar sich im eigentlichen, östlichen Tocharistan befand, also auf altem irani­
schem Boden, wo neben der Sprache der Eroberer auch noch das m itte lbaktn- 
sche Idiom gesprochen wurde. Ich bin daher zur Überzeugung gekommen, daß 
wir genug Grund dazu besitzen, zwischen diesem waliz und dem m itte lbaktn- 
schen malizo einen Zusammenhang zu suchen, und diese Annahme scheint 
auch vom linguistischem Standpunkt aus plausibel zu sein .8
Was nun die oben genannten anderen Bezeichnungen der H e p h t h a l i t e n  
betrifft, die mit dem Namen der Hunnen Zusammenhängen (vyön, %un, hun), 
ich habe mich in  meiner früheren Arbeit mit den sprachlichen Eigentüm lich­
keiten dieser Namensformen eingehend beschäftigt. Jetzt bemerke ich nur, daß 
wir bezüglich des E ndnasals in  der chinesischen Form hiung- (im Namen hiung- 
nu, archaisch-chinesisch j;ivxmg-nuo) besser unterrichtet sind als früher. 
J. Hamilton und E . G. Pulleyblank haben nämlich schwerwiegende Argum ente 
vorgetragen für die Beobachtung, daß der chinesische Nasal in manchen Trans­
kriptionen fremdsprachiger Streudenkmaler den Lautwert -n, anstatt des ge­
wöhnlichen ij besitzt. Das bedeutet, daß wir die archaische Form von hiung-nu 
problemlos als %{un-nvx> rekonstruieren können, welch letzteres mit dem mittel- 
persischen %yön bis auf den im mittelpersischen schon nicht mehr bezeugten,
’ Prof. H a r m a t t a ,  dom ich diesen etymologischen Gedanken vortrug, hatte dl* 
G ü t e  i1 a 7 . i i  zu bemerken, daß so eine Erklärung ohne weiteres akzeptabel ist, aber unter 
der Bedingung, dftii wir vom Element lizo des baktriBchen Wortes ausgehen.
8 Das Zusammenleben der Hephthaliten und der Qarluqen in Ost-Tocharistan 
geht besonders deutlich aus einer von E n t o k i  nicht angeführten Stelle des T ’ang-hui-y&° 
(ed. Shanghai 1936. 1316), aus dem Jahre 049. 10. Monat 3. Tag) hervor, wo von d®* 
administrativen Organisation der Westländer die Rede ist, welche die Chineson nach 
ihren überwältigenden Siegen über die Türken planten. Hier wird auch eine P r ä f e k t u r  
(iou), namens Ko-lo (abgekürzt von Ko-lo-ht ~  Qarlve) aufgezählt ifllr zwei Horden, 
dio Qarluq und die Hephthaliten eingerichtet». Wichtig in diesem Berichte ist, daß hier 
eine Verwixjhslung, wie im Falle des arabischen Graphems b-l-b (mogliohe LeBungen: 
halluh =  qarluq oder balog — qalaS) aungii&ohioMen iBt.
Die YabguB (bzw. Sads) von Tocharistan und von den ihm angrenzenden Gabiét««1 
gehörten zum westtürkischen Zweig der herrschenden A-schi-na Dynastie. Einige von 
Uinen trugen den Namen P ’u-lo oder Ko-lo P ’u-lo. Im Bárczi U&tu Eintókkíinvv [Fest­
schrift für Géza Bárczi. Budapest 1963. 60] habe ich versucht zu beweisen, daß die mittel­
chinesische Form dieser Namen: b’uok-lA, kd-lä b’uok-ld eine genaue Wiedergabe des 
türkischen Buyra, Qara Buyra darstellt. Glechzeitig habe ich dio Bedeutung dieser 
Angaben für die Frage des U re p ru n g B  der Bugra oder Qara-Chanidischen D y n a s t i e  
gewertet.
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also wohl auch schon im Original entfallenen Endung -wo identisch ist. Die 
Hephthaliten besassen also, wie auch die Awaren, neben den Uar-Stämmen, 
auch starke hunnische Stammeskomponente. Der gemeinsame Ursprung der 
verschiedenen Namensformen der Hunnen (hiung-nu, xyön, xun, hun) tritt im 
Falle der hephthalitischen Hunnen am deutlichsten hervor.
Budapest.
A d a  A n tiq u a  A cadem iae  S c ie n tia ru m  EunQ arioae 28, 1980
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Die Erforschung der Organisation und des Stammesaufbaus der Turk­
völker Mittelasiens hat während der letzten Jahrzehnte zu wichtigen Ergeb­
nissen, beziehungsweise Teilergebnissen geführt. Es hat sich vor allen Dingen 
herausgestellt, daß die älteste Stammeskonföderation, zu welcher die oguzi- 
schen Stämme gehörten, seit dem 2ten Jahrhundert v. u. Z. den Namen Ting-  
ling, später T ’ie-le trugen. Letztere Form geht auf ein in nicht chinesischen 
Quellen einstweilen noch nicht belegtes Original *tereg zurück.
Das Reich der eigentlichen Türken  entstand um die Mitte des 6ten 
Jh. u. Z. und ihr Reich löste sich in zwei Phasen um 744 und 776 auf. Ihre 
Vorherrschaft in Mittelasien sicherte ein Sieg über die T’ie-le (im J. 543 u. Z.). 
Dadurch gerieten die östlichen (oguzischen) Stämme der T’ie-le in der nörd­
lichen Mongolei und im Tienschan-Gebiet für zweihundert Jahre, bis 744, mit 
Unterbrechungen, unter türkische Souveränität. Das gleiche Schicksal erlitten 
auch die westlichen T’ie-le Stamme, die Oguren, die um 463 u. Z. im Norden 
des Kaukasus-Gebirges, in Osteuropa erschienen sind und um 576 die türkische 
Hoheit hinnehmen mußten.1
1 Daß die drei Namen, Ting-ling, Ti-li und T ’ie-le in verschiedenen Zeitaltern 
dasselbe Volk bozeichneten, erklärt das Wei-schu, in seinem Bericht (Wei-schu, l ’o-na 
Ausg., Peking, 1958, S. 9721, Kap. 103, f. 26, a—b) über die Kao-tsche. Letzteres ist ein 
chinesischer Name für das genannte Volk, mit der Bedeutung ’Hoher Wagen’. Daß dio 
Ti-li Abkömmlingen der halblegendären T i gewesen wären, wie es im Bericht des Wei- 
schu angegeben wird, ist kaum akzeptabel. Dagegen müssen wir bei der Beurteilung des 
Quellenwertes dieses Berichtes darauf achtgebcn, daß cs auf chinesischem Boden, in 
der Provinz Ho-pei, im 4ten und 6ten Jh. u. Z., wie wir aus den Berichten des Pen-ki- 
Teils im Wei-schu entnehmen, eine Ting-ling-Stammesgruppe lebte, die Behr oft in die 
kriegerischen Ereignisse dieser Gegend eingriff. Es wäre also sicher verfehlt, daran zu 
zweifeln, dass die Verfasser des Wei-sohu bezüglich der Angelegenheiten dieses Volkes, 
seiner Namen und seines Ursprungs nicht im klaren waren.
Zum Übergang der archaisch-chinesischen N<t)iit*n»fonii (Ting-ling <~) * te rj-le r¡ ins 
mittelchinesischo (T i-li ) *dek-lelc (und Varianten mit ähnlichem Lautwert), letztlich 
in die Form, die im 7ten Jh. verwendet wurde (T’ie-le ~  ) *thet-lak vergleiche E. G" 
P u l l e y b i . a n k :  Asia Major IX (1962), p. 230 und J. H a m i l t o n :  JAs. 1962, pp. 25—26. 
Der mittlere Lautwert des Namens kiinn also *tiyriy ( P u l l e y b l a n k ) ,  oder *tägräg 
( H a m i l t o n ) ,  und der letzte tereg gewesen sein.
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Die türkische Souveränität wurde in der Periode der inneren Kämpfe 
im Osttürkischen Reich, um 600 u. Z. unterbrochen, als sich die T’ie-le Stamme 
sowohl in der nördlichen Mongolei, als auch nördlich des Kaukasus gegen ihre 
türkischen Oberherren erhoben. Dem Aufstande war im Westen mehr Erfolg 
beschert, als im Osten. Im Kuban-Gebiet entstand in den folgenden Jahr­
zehnten das On-Ogur — Bulgarische Reich, dessen Macht die türkischen Herren 
der Chazaren zwischen dem Kaukasus und dem Wolga-Fluß erst um 650 u. Z. 
brechen konnten.2
Im Osten war der Aufstand am Anfang erfolgreich: Tardu, der west­
türkische Khagan wurde zur Flucht gezwungen (603 u. Z.). Bald erklärten 
sich auch die T’ie-le Stämme des Tienschans und auch diejenigen der Uiguren, 
des Führerstammes der T’ie-le Stämme in der nördlichen Mongolei, für selb­
ständig, aber mußten auf ihren Herrschertitel kurzfristig verzichten. Der 
Gruppe, der Uiguren, zusammen mit anderen, später als oguzisch bekannten 
Stämmen bildete gemäß den Jahrbüchern der Sui-Dynastie im J. 607 eine 
zehnstammige Gruppe in der Nordmongolei. Letztere war anfangs noch die 
zweitstärkste unter den T’ie-le Stämmen hinter den Sie Yen-t’o, der stärksten 
Gruppe, südlich vom Fluß Tola. Infolge der chinesischen Intrigen kehrten sich 
die Sie Yen-t’o und die Uiguren immer mehr gegen einander. Letztere mußten 
einsehen, daß sie die chinesische Hilfe nur erwerben können, wenn sie sich den 
Chinesen unterwerfen, das bedeutete aber offenen Bruch und den A u s t r i t t  der 
Sie Yen-t’o aus der alten zehnstämmigen T’ie-le Konföderation. Die chine­
sischen Berichte beleuchten also die Umstände der Entstehung der t o q u z - c r f u -  
zischen («neun-oguzischen») Konföderation sehr gut. Letztere ist entstanden
1 Das Wei-achu (ibid.) zählt die scchB Stämme dor Kao-tsehe, d. li. der Ti-li auf, 
darunter auch die Yüan-hu, deren chinesischer Name aui ein fremdes *orjyur (onogur) 
mit dem auch sonst (vgl. J .  N k m e t h :  Körösi Csorna Archívum I  1921—1926, S. 150— 
161, H am iltun : JAs. 1962, S. 30—31) bekannten Verlust des mittleren Vokals zurückgeh t.
Obwohl die Yüan-ho—On(o)guren nach der Wei-Periode aus dor Geschichte der 
östlichen t ’ie-le—oguzisclien Staminesgruppen gänzlich verschwinden, kennt das Sin 
T’ang-schu noch immer ihren Namen. In seinem Bericht über die T’ie-le wird sogar, 
zusammen mit Yüan-ho—*On(o)gur, ein zweites Volk, die Wu-ho erwähnt, deren Name 
offenbar eine sehr genaue Wiedergabe (mittelchinos, •uo-yuet, später yuaS) des N a m e n s  
Ogur darstellt. Außfcr den zwei Namen teilt aber das Sin T’ang-schu gar keine E i n z e l h e i t e n  
bezüglich der Yüan-ho und Wu-ho mit. Die Identität dieser beiden Völker mit den 
On(o)guren, bzw. Oguren geht allerdings aus den historischen Angaben bezüglich der 
Kuban-Gegend und dos nördlichen Kaukasus um 607 klar hervor. Auf dio M o g l i c h k e t  
dieser Identifikation von Yüan-ho und Wu-ho habe ich schon 1949 (Magyar Nvelv 
XLV, S. 296) hingewiesen; 1969 habe ich die historischen Konsequenzen gezogen, die sich 
aus den Identifikationen ergeben: Nomád nepek vándorlása Napkelettől Napnyugatig [Völ­
kerwanderungen der Nomaden vom Sonnenaufgang nach Sonnenuntergang.]. Budapest- 
1969, S. 106—110; zur Rekonstruktion von Yuan-ho als *Orjyur vgl. auch J . Hamilton: 
JAs. 1962, pp. 30—31, 56, n .  32).
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durch den Austritt der Sie Yen-t’o aus der alten T’ie-le Konföderation von 
zehn Stämmen, die auch auch später als oguzische Stämme auftreten (Uigur, 
Buqu[t], Tongra, etc . ) . 3
3 Bei der Erforschung der Entstehungsumstande der toquz-oguzischen Konfödera­
tion int man am Anfang von der Geschichto des Sie Yen-t’o des nach 600 führenden 
t'iv-lii-Stnniiui* ausgegangen. Es wurde einerseits beobachtet, daß der ciiiniu<ittoho Name 
Kiu-sing, d. h. «Neun Stämme», dem Toyuz-Oyuz, d. h. «Neun Oguz», der türkiMi'iii'ii 
ïnuchrifti'n entspricht, andererseits, daß dieser Name zuerst zur Zeit des RivaliBierens 
beider mächtigen t ’ie-Ie-St&mme, der Sie Yen-t’o und der Uiguren, zwischen 628 und 
646 in den chinesischen Quellen auftritt (vgl. H a m i l t o n :  JAs. 1962, pp. 27—29; P u l l e Y- 
b l a n x :  Ural-Altaische Jahrbücher XXVIII 1956, p. 36 —  zitiert die erste Erwähnung 
der Kiu-sing imTse-tschi-t’ung-kien, p. 6072, s.a. 630 u.Z., 2. chineB. Monat; J .  M a Ko ü a h t , 
Komanen, S. 36, 201 verweist auf die Erwähnung der Kiu-sing im Bericht von der Ver­
nichtung der Sie Yen-t’o durch die Chinesen und die mit ihnen verbündeten Kiu-sing, 
im J. 646.
Damit haben diese Forschungen den historischen Hintergrund der Kracjimnimg 
der Toquz-Oyuzen gewiss richtig erkannt. Weniger klai ist abor noch immer die Haupt­
frage, nämlich: warum die große uigurisch-oguzische Stammesgruppe, die nach P’ei 
Kü’s Liste aus dem J. 607 noch aus 10 Stämmen bestand, 629 als 9 Oyuz reorganisiert 
wurde. Die Antwort auf diese Frage ergibt sich allerdings, unseres Erachtens, klar aus 
einigen bisher außer Acht gelassenen Angaben bezüglich der Sie Yen-t’o Stämme. Es 
handelt sich vor allen Dingen darum, daß die Sie Yen-t’o ihre alte Heimat südlich des 
Flusses Tola im J. 600 verließen, um weit im Westen, südwestlich des Altai-Gebirges 
sich neue Weideplätze zu suchen (vgl. über diese Zerstreuung: Kiu T’ang-schu, ed. 
Peking, 1958, S. 16349, I, r°; E. Ciiava n > t e s ,  Documents, S. 89; Lw  M a t j - t s a i ,  Die 
chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Türken [T’u-küe], Wiesbaden 1958,
S. 128). Dieselben Quellen berichten auch eine weitere Zerstreuung ihrer Stämme im 
J. 603. Jedenfalls wohnten sie nach der Stammeliste P’ei Kü’s im J. 607 schon südwest­
lich vom Altai. Aus diesem Anlaß haben sich wohl jetzt auch Stammessplitter der oguzi- 
schen Stämme Bayirqu (Bayarqu) und (H)ikil (chin. Hi-kie) der Westwanderung der 
Sie Yen-t’o angeschlossen. Sie kehrten aber mit don Sie Yen-t’o nicht mehr zuruck. 
Das Ms. Tibétain n° 1283 der Mission IVlliot (transliteriert und übersetzt von J. B a c o t :  
JAs. 1956, S. 146—147, Z. 60—65) verzeichnet sie daher in der ersten Hälfte des 8ten 
Jh. noch immer zusammen mit Stämmen der Altai Gegend (Qarluq, Basmil).
Die Rückkehr der Sie Yen-t’o nach dem Osten erfolgte 627 (zur Zeitangabe vgl. 
Liu Mau-tsai, op. cit., S. 354, 722, n. 1595/6). Sie war eine Folge des Aufstands der 
Stämmo, dio dem Ton Jabgu, Qagan, dem westtürkischen Herrscher unterworfen 
waren. Die Sie Yen-t’o schlossen sich im Osten zuerst dem Hie-li, dem <Kittürkinchen 
Qagan im Süden, im chinesischen Grenzgebiet an. Sie erhoben sich aber noch im selben 
Jahr gegen Hie-li. In den Kämpfen nahmen auch die oguzischen Stammen aus dem 
Norden an der Seite der Sie Yen-t’o teil. Nach ihrem Sieg kehrten die Verbündeten 
628 nach ihren Sitzen im Norden der Wüste-Gobi zurück. Die Sie Yen-t’o siedelten sich 
unter dem Gebirge Ötükän an, und ihr Kuf verbreitete sich weithin. Selbst ihre Verbün­
deten, die Uiguren, zusammen mit den anderen großen oguzischen Stammen (Bayirqu, 
Tongra, Ädiz, Buqu[t], Si, namentlich erwähnt), hielten es für ratsam, sich den Sic 
Yen-t’o zu unterwerfen (Kiu T’ang-schu, S. 15393, II, v°).
Die neue sie yen-t’o—toquz-oY uzischen Konföderation hat sich aber sehr kurz­
fristig erwiesen. Obwohl die Chinesen I-nan, den sie yen-t’o Herrscher zur Annahme
Acta Orient. Hung. X X X  VI. 1982
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Offen bleibt aber noch immer, wie der Doppelname der uigurischen 
Usprungslegende On-Uiyur—Toquz-Uiyur zu erklären ist . 4 Hier müssen wir 
zuerst bemerken, daß dieser Doppelname ursprünglich richtiger On-Uiyur— 
Toquz-Oyuz lautete, wie wir es in der Inschrift von Sine-usu finden (8 tes Jh.
des Qaganats ermuntert und ihm einen Qaganstitel zuerkannt hatten, fürchteten sie 
sich, daß die Sie Yen-t’o, wenn ihnen die Herrschaft über die Neun Stämme anzueignen 
gelingt, übermäßig stark werden. Sie begannen also sofort ihre Intrigen. Daraufhin 
unterwarfen sich vier oguzischen Stamme (Bayirqu, Buqut), Tongra, Si und die n ic h t  
oguzischen Hi) den Chinesen (Sin T’ang-schu, S. 16943, I, v“). Der Bruch mit dem 
Führerstamm Sie Yen-t,’o bedeutete aber fiir die restlichen neun Stamme die Entstehung 
der toquz-o-j-uzisehen Konföderation. Nach 630 übereiedelten die Sie Yen-t’o nach ihre 
alten Heimat, (ku kuo), südlich vom Fluß Tola (Kiu T’ang-schu, S. 16393, II, v°; LlU 
M a u -STA i , op. cit. 3 6 5 ) ,  und es blieben nur zwei mächtige Führer im Norden der Wiiste- 
Gobi: Pu-sa, der Herrscher der Toqii/.Oyu/.in und I-nan, der Qagan der Sie Yen-t’o. 
In den Jahren 629— 646 festigte sich dann die Sonderstellung, der Name und die Organisa­
tion der Ïoquz-Of u/.en für mehrere .Tnruiiumli rt>- Die Macht der Sie Yen-t’o wurde 
dagegen 646 durch die Chinesen und ihre toqnz-ofuzischen Verbündeten endgültig 
vernichtet.
‘ Früher (in meinem oben zitierten Aufsatz aus 1949 und in einer weiteren Arboit: 
On the Numerical Composition of the Ancient Turkish Tribal Confédérations, Acta 
Orient. Hung. XXV [1972], S. 275—281) versuchte ich den doppelten Namen O n-U iyur— 
Totuz-Oguz zu verstehen, indem ich unter dem Namen On-Uiyur 1 V iyur -f die Toquz- 
Oyuz verstand, wobei der erste Name, On-Uiyur die Gesamtzahl der ganzen Stammes­
gruppe unter dem Führerstamm Viyur angibt, während Tvqm-Oyu: den Namen der 
weiteren oguzihchen Komponente des ganzen Stammesgruppe wiederholt. Die obige 
Entstehungsgeschichte der toquz-oguzischen Stammeskonfoderation bringt jedoch, 
meines Erachtens, den zwingenden Beweis dafür, dass die uigurisch-oguzische Konfödera­
tion schon seit 629 aus 9 Stammen bestand. Wir dürfen daher die alte, zehnstarmnige 
Organisation der T’ie-le bei der Deutung des zusammengesetzten Namens On-Uigur—
1 oquz-Oyuz keineswegs heranziehon. Es bleibt also keine andere Möglichkeit übrig, rtls 
Tarnim ibn Bahr’s Zeugnis anzunehmen, dessen Beschreibung des on-mym-—toquz- 
oyuzischen Rundlagers folgenden Stammesaufbau voraussetzt: 9 Unterstämme des 
Führerstammes Uigur +  1 woiterer Untorstamm des Qagans +  8 oguzische Stamme 
(die Sakiz-O yuz  der Inschriften) 1 8 . Prof. P u l lk Y B L A N K  proponierte schon früher, 
in seinem oben zitierten Aufsatz (1956, S. 40—41) die Idee, daß man gegenüber dem 
Bericht des Sin T’ang-schu über die 9 Unterstämme der Uiguren (Endsumme 17) dem 
Tamim Ibn Bahr (Endsumme 18) den Vorrang zu geben hat. Er unterließ aber Beweis® 
für die Richtigkeit der Endsumme 18 anzuführen. In meinem Aufsatz (1972, oben) 
habe ich wichtige Quellenangaben dafür gesammelt.. Die Interpretationsmöglichkeit, die 
ich für die Entstehungsgeschichte der toquz-ofuziseben Konföderation in der vorigen 
Anm. versuchte, zusammen mit neuen Beweisen der Organisation in 18 Stammen bei 
den Nomanden scheinen für mich für die Interpretation des zusammengesetzten Namens 
On-Uiyur—Toquz-Oguz als 9 -f- 1 +  8 =  18 ausschlaggebend zu sein. Ein indirekter 
aber schwerwiegender Beweis dafür ist, meines Erachtens, auch die Tatsache, daß die 
Zahl 18 der uigurisch-oguzischen Stämme, und die Stammeszehl 12, der Osttürkon sich 
zusammen eben auf 30 beläuft, denn 30 ist, wie wir jetzt wissen, die Gmunlialtl der 
osttürkischen und uigurisch-oguzischen Stamme (vgl. meinen oben zitierten Aufsatz, 1972).
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u. Z.). Die Antwort auf diese Frage scheint zunächst ziemlich leicht. Das Sin 
T’ang-schu berichtet nämlich, daß Uigur, der Fiihrerstamm der Neun Oguzen 
Unterstämme hatte, deren Namen auch gesondert angeführt werden (Yaylaqar, 
Yabutqar, etc.). Der Doppelname erklärt sich also dadurch, daß die Unter­
stämme des Fuhrerstammes gesondert mitgezahlt werden, und als eine einzige 
Einheit, zusammen mit den restlichen 8 Oguzen-Stämmen die Stammesgruppe 
der neuen oguzischen Konföderation bilden. Wie ist es aber zu erklären, daß 
hier von 9 und nicht von 10 Unterstäinmen die Rede ist, während die Inschrift 
von Sinc-uau von «Zehn-Uiguren — Neun-Oguzen» redet?
Die überraschende Antwort auf diese Frage erhalten wir aus dem Bericht 
des muslimischen Grenzsoldaten Tamim ibn Bahr «des Freiwilligen», der als 
Augenzeige über seinen Besuch bei dem uigurischen Khagan in der Nord­
mongolei berichtet. Tamim’s Reise dürfte um 830 u. Z. stattgefunden haben. 
Tamim besuchte den Khagan in seinem Rundlager. (Diese Rundlager heissen 
im Mongolischen küriyän, küren.) Die Zelte und seine 12 000 Soldaten befanden 
sich im Zentrum der gewaltigen kreisförmigen Lagerreihe, die aus den Zelt­
lagern der 17 Führer bestand, mit je 13 000 Soldaten. Die insgesamt 18 Lager 
stellen offenbar die militärische Potenz der Neun-Oguzischen Konfoderation- 
deron Zahl (17 +  1, das Lager des Khagans) auch aus anderen Quellen fest­
steht.
5 Die Stamineszahl 18, oder 17 -| 1, kommt sowohl im östlichen, als uueh im 
westlichen Teil des Osttürkischen Reiches bei Völkern vor, die den Osttürken unter­
worfen waren. So nach dem Bericht des Kiu T’ang-schu über die Schi-wei (Vorfahren 
auch der Mongolen im engeren Sinne), die (manchmal wohl zusammen mit den Qitay 
und den Hi) in den türkischen Inschriften unter dem Namen Toquz Tatar und Otuz 
(«Dreißig») Tatar erwähnt werden (vgl. für die Schi-wei P. R a t s c h n e v s k y ; Mélanges 
de Sinologie, offerts à Monsieur 1‘aul Demiéville, Paris 1966, 225—261; 235). Nach diesem 
Bericht standen die Schi-wei unter 17 Stammeshäuptern, aber ihre wahren Oberherren 
waren drei türkische Tudun, deren Heer wohl dem 18ten Stamm entsprach.
Eine andere ähnliche Organisation können wir weit im Westen, bei dem Volke Az 
beobachten, die nach der unlängst herausgegobenen uigurischen Inschrift (S. 0. K i .ja S- 
t o r n y j :  Sovetskaja TjurKologija 1980/3, S. 82—96) ebenfalls unter 17 Stammesobersten 
und uigurischen Oberherren Standen.
Die letzte Angabo für die Organisation in 18 Stämmen bei den Nomaden kominl 
in den Berichten über die Qara-qitay vor, die nach den chinesischen Borichten ebenfalls
18 Stamme hatten (vgl. E. B R R rs i 'H N E iD E R , Mediæval Researches I (1888), S. 213). Über 
Tamim ibn Bahrs Reisebericht vgl. V. M i n o r s k y :  BSOAS XII/2, 1948 pp. 275—305.
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THE FOUNDATION 
OF THE TURFAN UYGHUR KINGDOM
•V
K. CZEGLÉDY (Budapest)
One of the most outstanding events of Inner Asian history is the foundation of the 
late Uyghur Kingdom in Turfan.1 Yet, in spite of the. fact that we possess a fairly 
great number of relevant sources, many details of the dissolution of the Orkhon 
Uyghur Empire and the establishment of the new Uyghur centres in the T’ienshan 
and Turfan area are still shrouded in mystery. The Tarim basin together with the 
rest of the Western regions (called Anhsi by the Chinese) was divided from China at 
the end of the 8th century by the Tibetan possessions in Kansu. Therefore the 
Chinese lost sight of Anhsi from the end of the 8th century and they provide us for 
decades only with some meagre bits of information concerning Inner Asia.
The Chinese sources dealing with this period of Uyghur history were thoroughly 
studied in 1955 by James Russell Hamilton in a seminal work2 on the history of the 
late Uyghur kingdoms in the age of the Five Dynasties. His conclusions, on the 
whole, are still convincing. Lately Dr. Anatolij Gavrilovich Maljavkin published an 
important monography3 in which he collected all the Chinese and most of the non- 
Chinese sources relevant to these problems, and studied them in great detail. His 
results are disputable on many points but will form a basis for future investigations.
The disastrous defeat which the Uyghurs on the river Orkhon in Central 
Mongolia suffered from the Qirghiz in 840 A.D. led immediately to the final 
dissolution of the Uyghur tribal confederation. As they received the fatal blow from 
the north, they scattered to the east, south and west, to evade complete annihilation. 
One, comparatively small, Uyghur tribal group fled to the east, to the people of the 
Shih-wei in north-western Manchuria where they disappeared and did not reappear 
in the Chinese historical sources any more. Another Uyghur tribe migrated to the 
Qitay territory in south-western Manchuria. They too had soon to submit to their 
fate. A third, fairly important, group, consisting of thirteen tribes left their old 
abodes on the river Orkhon for the border region of the Gobi, where the men of 
these tribes even chose a qaghan for themselves (841 A.D). Later on they crossed the
’ The text o f this paper was read on the occasion o f the XXIXth International Congress of 
Orientalists in Paris (1973), cf. the Abstracts of Papers. Section 6-7 (Central Asia, India), of the same 
Congress, p. 30.
2 Les Ouighours à ¡'époque des Cinq Dynasties. Paris 1955.
3 A. G. Maljavkin, Ujgurskie gosudarslva v IX— XII vy. Novosibirsk, 1983.
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desert and settled in the neighbourhood of the great curve of the Huangho river. 
Yet, they could not long resist the diplomatic and military measures taken against 
them by the Chinese and were scattered at length within a single decade (848 A.D.).4
A less important part of the Uyghur confederation migrated to the west of the 
Huangho curve, to the Alashan and the Edzin-gol region. Here they passed at first 
under Tibetan rule. But in 862 A.D. they achieved a victory over the Tibetans and 
within a few decades they succeeded in establishing the Kanchou Uyghur 
principality in these eastern regions. Other fleeing Uyghur groups appeared 
farther in the west in Westem-Kansu. They found there shelter against the Qirghiz 
but, at the same time, they passed under Tibetan overlordship. An important part 
of the Uyghur confederation consisting of 200,000 men migrated still farther to the 
west, to the region between the Bar-köl and the northern area of the Bogdo-ola 
mountains, in Eastern T’ienshan. The main problem about the history of this group 
is that in the Chinese report concerning its migration there is absolutely no hint at 
the important Chinese fortification Peit’ing situated on the edge of the territory 
which had come under the control of this important Uyghur group.
The most important of all fleeing Uyghur groups including 15 tribes went 
according to our main Chinese source to the west, to the people of the Qarluq. These 
tribes were lead by the prince P’ang-le te-le. These Chinese words render, as stated 
convincingly by Dr. Hamilton, a Turkish original Mánglig-tegin (‘Prince Manglig’)- 
The Uyghurs left soon the Qarluq territory for Anhsi in Central T’ienshan. Anhsi 
refers in this case to the city of Qarashahr. We do not know why Mánglig-tegin left 
the Qarluq territory, but we may refer in this regard to the investigations of G.P- 
Suprunenko. She calls our attention to Chinese reports which refer to some further 
attacks made by the Qirghiz in 842 and (or?) 843 against Anhsi and Peit’ing. Thus, 
the Qirghiz at least tried to continue the pursuit of the Uyghurs during the 
disintegration of the Orkhon Uyghur Empire.
Those parts of Kansu and Hsinchiang which had been held by the Tibetans were 
reconquered by the Chinese and allied Uyghur troops during the years following 
848 A.D. Turfan was won back in 850 A.D., lost again for a while (c. 861-865 A.D ) 
and finally retaken in 866 A.D. This latter date marks the foundation of the Uyghur 
kingdom in the T’ienshan. The foundation of the Kansu principality of the Uyghurs 
followed within a few years, between 866 and 872.
Besides the Chinese sources, however, there is an important Moslem work which 
may be of good service to us with regard to the aforesaid events, namely the Zayn al- 
akhbár a work of the Persian historian Gardizi, a native of Afghanistan who 
worked for the Ghaznevid dynasty about the middle of the 11th century. One of the
4 Hamilton, op. cil., pp. 7, 8 and n. 3.
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most important parts of GardizTs work contains the description of the Turkish 
peoples living on the Eurasian steppe and some other peoples living in their 
neighbourhood. This chapter is one of the most valuable existing sources of nomad 
history. The first part of it is a long quotation from the work of the K'norasanian 
wazir, al-Jayhanl, which goes back to ey;-witness-reports on the nomads of south­
eastern Europe: the Khazars, the Burtas, the Volga-Bulgarians and the Bulgarians 
living to the south of the Danube, as well as on the Hungarians, Alans, Caucasian 
Avars, Slavs, Rus and Moravians.
As to the Asian dwellers of the steppe region, Gartfizi refers to another very early 
source, namely to the Kitáb rub'al-dunyá of Ibn al-Muqaffa‘ who lived in about the 
middle of the 8th century. To judge by the extant parts of this curious work, it 
belonged to the genealogical works of the Moslems. These works contain 
genealogical tables of the peoples of the Universe patterned after the biblical 
Genesis. The forefathers of the Turkish peoples are eponyms in these legendary tales 
which are often interrupted by aetiological legends and folk-etymologies, just as we 
find them in the biblical pattern. However, the last phrases, e.g. those of the report 
on the Qarluq speak of the migration of the Qarluq tribes to the Western Turkish 
territory and of their rebellion against the Western Turkish qaghan. We are also 
told of the assassination of the qaghan and of the shifting of the power into the 
hands of the Qarluq. It goes without saying that all these details are to be found in 
well-known Chinese sources too and consequently must be considered as records of 
real events. The most important observations, however, may be made, with regard 
to the origin of the Yaghma. This report is quoted by Gardizi from the work of Ibn 
al-Muqaffa". Every detail in this report agrees either with the corresponding report 
in the Shine-usu Uyghur Inscriptions, or with the Chinese Dynastic Histories on the 
same event. The immediate souice used by Gardizi had, at any rate, a surprisingly 
thorough knowledge of the events between the years 745 and 760 A.D., 
consequently we must regard his narrative as our most valuable source on the early 
history of the Yaghma.
Besides this old source, however, Gardizi also uses two other ones which eovld 
not have been recorded before 870 A.D. for chronological reasons. One of them 
contains the continuation of JayhSnTs Eastem-European descriptions. The other 
one, against this, as regards its style is identical with the Kitáb rub'al-dunyá. This is 
proved also by its report on the dissolution of the Uyghur Empire. The content of 
the latter is as follows: There ruled a qaghan over the Toquz-Oghuz «in the old 
times» who had a younger half-brother, Kür-tegin by name. Kür-tegin’s mother 
was a Chinese lady. The qaghan’s mother was of less aristocratic birth. The qaghan 
sought the life of his half-brother. He wounded Kür-tegin on his throat, and in the 
belief that he was dead, he threw his body in the graveyard. Yet Kür-tegin’s nurse 
saved his life and handed him over to the Manicheans who took care of him until he
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recovered. He then secretly returned to Arg, the residence of the qaghan and 
succeeded later in appeasing him. Thus he was nominated by the qaghan 
commandant of Panjikath (the Sogdian name of Peit’ing). Now it was Kiir-tegin’s 
turn to seek the life of his half-brother. He attacked him all of a sudden during a 
hunt. The qaghan fled to a fortress, which, however, was forced to surrender. The 
qaghan was then killed. He was succeeded by Kur-tegin in the qaghanship.
This story, at first sight, does not seem to be a reliable historical report either. A 
thorough study will, however, reveal many features agreeing with the Chinese 
sources. On some points it is even GardizTs narrative which offers more complete 
information. The name Toquz-Oghuz denotes the same Uyghur tribal con­
federation, as it was the tribe of the Uyghurs which had the leading in the 
confederation. It is very important that GardizTs source which was written about 
880 A.D. refers these events to the «old times» when the Toquz-Oghuz qaghan was 
still residing in the city of Arg. The name of the latter is written Azal in the MSS of 
Gardizi and the conect form, Arg could not be established with complete certainty 
when W. Barthold, J. Marquart and V. Minorsky published their comments on 
Gardizi. Nor was it possible to know at that time that the name Arg represents the 
Iranian variant of the old native name of Qarashahr, which was rendered as Yen-ki 
(Archaic Chinese *Argi) by the Chinese.
Now it is of paramount importance that there was only one single period in 
Uyghur history when the qaghan resided in Arg. It was the years following the flight 
of the 15 tribes first to the Qarluq and then to Arg. This is attested at the very end of 
the report of the Hsin T ’ang-shu on the Western Turks which is quite explicit in 
stating that after his flight the Uyghur ruler resided in Yen-ki (Arg), i.e., Qarashahr.
The Chinese sources leave no doubt about the identity of the qaghan either: as is 
clearly proved by these sources he was P'ang-le-tegin. The Chinese words P ’ang-le, 
var. Mang-le render, as we have stated in connection with this name a Turkish 
original * Manglig. According to the report of the Hsin T ’ang-shu on the Qarluq, 
Manglig-tegin first assumed in Arg the title yabghu, but both T’ang annals maintain 
that by about 848 A.D. he had already assumed the title qaghan. The Chinese 
reports are fully corroborated by GardizTs narrative who also calls the Uyghur 
ruler of Arg by the title of qaghan. As to his residence, according to the Chinese 
sources Manglig-qaghan was still residing in Arg in 856. Therefore, the Hsin T ’ang- 
shu as well as Hu San-hsing misinterpret the report of the Kiu T ’ang-shu when they 
assert that in 856 Manglig-qaghan was residing in Kanchou. As a matter of fact the 
Kiu T ’ang-shu does not speak of Manglig-qaghan but of his successors who were 
residing in Kanchou. This is also shown by GardizTs narrative who only knows of 
Manglig’s residence in Arg. It, was from Arg, according to Gardizi, that he 
appointed h<s half-brother to be the commandant of Peit’ing.
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This is the most important piece of information in GardizTs narrative, because it 
enables us to identify Kur-tegin, half-brother of Manglig-qaghan as well. Namely, 
the Chinese sources state that the commandant of Peit’ing was P’u-ku Tsun, that is 
to say «Tsun of the Buqu(t) tribe» or possibly «Chief Tsiin of the Buqu(t) tribe», 
who, next to Manglig-qaghan played the most important part in the events 
preceding the establishment of the Uyghur principality in Kanchou. At last, as 
shown by the Chinese sources in 866 A.D. he became Lord of Turfan as well. The 
last phases of his career are told only by Gardizi. According to the latter’s narrative 
he rebelled against Manglig qaghan and deprived him both of his qaghanship and 
of his life. As suggested by the Chinese data, this must have happened sometime 
after 866 A.D. The Uyghur residence was then removed from Arg and was 
established in Turfan and possibly as a summer-residence in Peit’ing. Thus it was as 
a result of these victories of Buqu(t) Tsun that the foundations of the latter Uyghur 
kingdom of Turfan were laid.5
Last, but not least, cross-checking of the available pieces of information enables 
us to clarify the family ties between Manglig-qaghan and Buqu(t) Tsun. We do not 
possess any evidence for this in the Chinese sources, but GardizTs narrative is very 
explicit in this respect. According to his statements, as we have seen, Buqu(t) Tsun 
was a younger half-brother of Manglig-qaghan. As Buqu(t) Tsun’s mother was, 
according to Gardizi, a Chinese lady, we may identify her as Tai-ho, daughter of the 
emperor Hsien-tsung. Tai-ho married the 10th, or according to Yamada’s 
calculation, minth Uyghur-qaghan Tsh’ung-te, who ruled between 821 and 824 A.D. 
She survived the break-up of the Uyghur Empire in 840 A.D., married possibly, as it 
was usual, the following qaghans, but she did not accompany her son Buqu(t) Tsun 
or Manglig-qaghan in their flight to Qarluq and to Arg. She reached her native 
land after undergoing sad trials while fleeing together with the 13 Uyghur tribes to 
the Chinese border. Thus, Manglig-qaghan’s mother was of less aristocratic origin. 
This explains why Manglig sought the life of his half-brother. At the same time it 
may have been the ground for Buqu(t) Tsun’s ambitious plans to wrest the 
qaghanship from his elder half-brother.
5 Op. cit., pp. 8-18.
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DIE SPÄTSASSANIDISCHEN U N D  SCHIITISCHEN  
M A H D I -E R W A R T U N G E N1 
K. CZEGLEDY
Die verschiedenen apokalyptischen Schriften der spatsassanidischen und 
fruhislamischen Zeit verfolgen die persische Geschichte bis zum Ende des 
sechsten Jahrhunderts in der Form einer vaticinatio ex eventu. Es handelt sich 
um die apokalyptischen Schriften Zand-i Vahman Yasn (gewöhnlich Bahman 
Yast genannt), um das Zämäsp nämak, um die erweiterte Version des letzteren, 
des Ayätkär-i Zäm äspik, weiterhin um den entsprechenden Abschnitt des 
Bundahisn uns um einige spate Literatur-Werke der Parsen, wie das Zaratust 
näma, das cUlamä-i Islam und die persischen Riväyats.
Die historischen Anspielungen dieser Schriften sind meistens ganz 
deutlich, da die einzelnen vorhergesagten Ereignisse ohne grössere 
Schwierigkeiten zu erkennen sind. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass 
die Anspielungen, wie üblich, im verhüllten Stil der Apokalypsen vorgetragen 
werden. Die Aufgabe, die die Identifizierung der einzelnen Wahrsagungen mit 
den entsprechenden geschichtlichen Ereignissen bereitet, ist jedenfalls nicht 
schwieriger, als im Falle von Daniel Kap. 11, da es sich auch hier um eine 
Erzählung bekannter Tatsachen handelt. Auf die verschiedenen Momente 
dieser Wahrsagungen, die in strenger chronologischer Reihenfolge sowohl der 
persischen historischen Tradition des mittelpersischen Xvatäy namaks, als 
auch denjenigen der byzantinischen Quellen genau entsprechen, habe ich in 
einem Aufsatz in den Acta Orientalia Hungarica bereits 1958 hingewiesen.1
Die letzten historischen Ereignisse die diese Apokalypsen darstellen, sind 
diejenigen der grossen Revolution des Bahräm Cöbln um 590 u. Z. Im 
Mittelpunkt dieser Ereignisse stand der glanzende, beinahe übermenschliche 
Sieg des Feldherren Bahram Cöbln, des spateren Usurpators über die 
türkischen Erzfeinde, deren Angriff aus dem Osten eine Todesgefahr für ganz
1 Vortrag (gehalten 12. Sept 1960), dessen Resümees in einem Sammelband 
(“X. Internationaler Kongress für Religionsgeschichte'', Marburg 1961) 
veröffentlich wurde (SS. 147-148).
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Ostiran bedeutete. Dieser Sieg hat Bahram in den Augen seiner Zeitgenossen 
unter die göttlichen Helden der iranischen Heldensage erhoben, unter die 
Heroen, die einst über den turanischen König triumphierten. Es ist nun eine 
höchst merkwürdige Tatsache, dass selbst das Xvatäy nCtmak, bzw. seine 
arabisch-neupersischen Bearbeitungen, die Schritt um Schritt ihre Loyalität 
gegenüber dem sassanidischen Herrscherhaus bezeugen, im Falle des 
Usurpators Bahram Cöbln kaum ihre Sympathien zu verhüllen vermögen. 
Daraus ergibt sich ganz deutlich, dass die Sache des Usurpators auch unter den 
Mobads Anhänger gefunden hat. Die Sympathie des Klerus geht aus den 
genannten apokalyptischen Schriften noch deutlicher hervor, in denen ja die 
Mobads ihre Meinung unter der Hülle des apokalyptischen Stils viel freier zum 
Ausdruck bringen konnten.2 In diesen pseudo-historischen Weissagungen 
kommt nun dem Bahräm Cöbln nicht nur seine historisch beglaubigte Rolle 
zu, sondern auch die eines versprochenen Messias. Unter dem Namen Vahräm 
Varcävand wird er nam lieh gern äss diesen Apokalypsen die Feinde der Endzeit 
besiegen. Da nun die Schieiderung der eschatologischen Feinde Irans auch 
einige unverhüllte Hinweise auf die Araber enthalt, und der eschatologische 
Sieg Vahräm Varcävands, d.h. Bahräm Cöbins als ein Sieg über die Araber 
dargestellt wird, kann es keinem Zweifel unterliegen, 1) dass diese 
spatzoroastrischen Apokalypsen in ihrer jetzigen Form erst nach der 
arabischen Eroberung Irans als den erwarteten Messias ansahen. Das ist umso 
interessanter, als wir aus der vielfachen historischen Überlieferung wissen, 
dass Bahräm Cöbln im J. 591, nach dem militärischen Zusammenbruch seines 
Aufstandes, nach der türkischen Hauptstadt geflohen war, wo er dann spater 
unter nicht ganz geklärten Umstanden starb.3
Man hat also an dem Tode des ungemein populären Usurpators nicht 
glauben können, überdies hatte man offenbar keine zuverlässigen Berichte 
über die Geschehnisse in der weit entfernten türkischen Hauptstadt. Nach dem 
mysteriösen Verschwinden der legendenumwobenen Figur Bahram CöbTns 
setzte sich die Legendenbildung sofort ein, und es knüpften sich an seine Figur 
Vorstellungen von seiner bevorstehender Wiederkunft.
Bahräm wurde der Held der Endzeit, der wie der Messias Pisi\ 'hn4 aus 
seiner mysteriösen Burg Kangdez einst zurückkehren wird, um die Sache des 
Guten Tiirri Sieg zu verhelfen. Die Verborgenheit der unsterblichen Helden in
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ihren wunderbaren Palästen war ein altes, wohlbekanntes Motiv der iranischen 
Heldensage.5
Was nun den Zufluchtsort des Bahram Cöbln betrifft, stimmen unsere 
Quellen samt und sonders überein darin, dass Bahräm nach der türkischen 
Hauptstadt geflohen sei. Der Name der letzteren wird zwar in den meisten 
Quellen nicht angegeben, wir wissen jedoch aus der späten, auf Grund von 
Bahräm s Geschichte überarbeiteten Quellen der Isfandiyär-Spandiyät-legende, 
dass die türkische Hauptstadt die Namen Di2-i röyin, RöyTn diz, Madinatu-1- 
sufr und Madïnatu-1-nuhâs, oder Madïhatu-1-tuggâr (Stadt der Kaufleute) trug, 
die alle von dem letzten Namen abgesehen, soviel wie “Kupferstadt” 
bedeuteten.
Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass alle diese Namen eigentlich Städte 
bezeichnten im Verwaltungsbezirk von Buchara.6 Ein anderer Bericht der 
Chronik von Buchara ist besonders wichtig, weil er die Identität von Paikand 
und Diz-i röyin klar aussagt.7 Die andere mögliche Beweisführung, dass diese 
zwei Städte unmöglich identifiziert werden könne, scheitert daran, dass 
Paikand in der Tat nur im Bahräm Côbîn-Roman die Verwaltungsstadt von 
Buchara war. Eine andere Frage ist freilich, dass Paikand einige Zeit früher 
selbst Buchara an Bedeutung übertraf. Die Ansicht, dass Diz-i röyin sich 
weitab im Osten, im Tienschan-Gebiet befand, habe ich mir deshalb nur für 
eine kurze Frist angeeignet.
Eine weitere wichtige Angabe bezüglich Diz-i röyin hat bereits Paul Pelhot 
entziffert und spater J. Bacot herausgegeben.8 Es handelt sich um eine höchst 
wichtige geographische Beschreibung Zentralasiens, in der auch Diz-i röyin 
erwähnt wird. Dieses Dokument (dasN0 1283 der Collection Pelhot, Tibétain) 
enthalt, einen ursprünglich um 750 verfassten Bericht von 5 uigurischen 
Aufklärern, der in tibetischer I Versetzung erhalten blieb Uber Diz-i röyin 
wird hier folgendes berichtet (in Bacot’s Übersetzung): “Le nom du pay en 
chinois est Ji-’ur, en drugu Ba-ker-pa-lig.” Der chinesische Name des Landes 
konnte bisher nicht ermittelt werden. Den türkisch-uigurischen (drugu) Name 
hat aber schon Pelhot (im Aufsatz von Bacot, S. 151) als die türkische 
Entsprechung von Kupferstadt: Baqir-baliy erkannt. Aus dem übersetzten Zitat 
ergibt sich weiterhin auch, dass der Kupferstadt eine wichtige Stadt im Lande 
Ji-’ur war, und Ji-’ur war einer der vielen Namen von Buchara.
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Denn bei der Entscheidung von Problemen bezüglich der möglichen 
Identität von Ortschaften, bzw. Ortsnamen müssen wir eine Tatsache nicht aus 
den Augen verlieren: auf iranischem (sogdischem) Boden konnten sämtliche 
Städte eines Bezirkes auch den Namen der Verwaltungstadt tragen. Diese neue 
Erkenntnis, die meines Erachtens aus den einschlägigen Angaben zwingend 
hervorgeht, ermöglich eine Antwort auf eine ganze Reihe von alten Fragen, die 
wir jetzt klarer fassen können. Ich werde sie diesmal nur ganz kurz aufzahlen, 
da ich sie in einem Vortrag im Juru 1960 in Halle vor dem Orientalischen 
Seminar und dem Archäologischen Museum unter dem Titel “Die Kupferstadt 
in der arabischen und persischen Literatur” eingehend besprochen habe.9
Es handelt sich um die Tatsache, dass von der wirklichen Kupferstadt weit 
im Osten des iranischen Blickfelds bald eine Stadt am Rande der Oikumene 
wurde, die in der arabisch-persischen Literatur, wie z. B. bei TabarT, Idrisi, und 
Dimasqi die Rolle der Säulen des Herakleios übernimmt. Diese Autoren 
sprechen von einer Kupferstadt oder bezeichnenderweise von Kupfersaulen 
am Rande der Oikumene, die sich gemass einigen muhammedanischen 
Autoren im aussersten Osten, nach anderen aber im aussersten Westen, in 
Andalusien, in Nordafrika, bzw. Cadix am Tore des Ozeans befand. Viele von 
diesen Angaben wurden bekanntlich schon von dem grossen holländischen 
Islamforscher A. J. Wensinck in einen Band der "Vcrhandlingcn der 
Koninkbjke Akademie der Wetenschappente Amsterdam” besprochen, die die 
Kupferstadt bei den muhammedanischen Verfassern erfuhr 10 Bekanntlich ist 
nämlich dieser Name auch in die arabischen Versionen des Alexanderromans 
eingedrungen, wo er den Namen der Juwelenstadt des Originals ersetzte. Die 
Juwelenburg ist in den Versionen C und L des Alexanderromans eine 
wunderbare Totenstadt hinter Indien, also am Rande der Welt.11 Sie ercheint 
einerseits unter dem Namen Kupferstadt in den Traditionen über die 
koranischen Figuren Xadir und Dü-l-Qamayn, andrerseits tragt sie aber auch 
den Namen Gabarqat (und Varianten) in denselben HadTten Für den letzteren 
Namen, die Wensinck und die neuere Forschung für ratseihaft erklärt hat, 
könnte man auf arab. zabargad aus zmargad hin weisen. Auf dieses letztere 
Woit hat sich schon W. B. Henning in anderem Zusammenhange berufen. Da 
zabargad ‘Emerald, Topas’ bedeutet, eignet es sich ausgezeichnet als genaue 
Wiedergabe des Namens Juwelenburg.12 Wir sehen aber jetzt, woher der 
andere Name der toten Juwelenburg, nämlich Kupferstadt herrührt: die
4
434
Juwelenstadt des Romans hinter Indien wurde mit der Kupferstadt am 
Ostrande der Oikumene identifiziert.
Das Interesse der Araber <ur die ‘Kupferstadt’ wird auch durch Geschichten 
bezeugt, wie diejenige uoer eine Karawanenreise, welche man unter dem 
Chalifen cAbd al-Malik ibn Marwän unternommen haben soll. Diese 
Geschichte war schon Ibn al-Faqlh und Mas'üdl bekannt und wird ausführlich 
auch in der 1001 Nacht erzählt.13
Noch viel wichtiger erwies sich aber für die äthiopische Literatur die 
Geschichte des Besuches Alexanders des Grossen in der Juwelenburg, wo 
diese Episode in der Alexanderlegende eine geradezu zentrale Stellung 
einstimmt. Aber auch aus den verschiedenen arabischen HadTten über 
Alexander-DQ-l-Qamayn geht deutlich hervor, dass die berühmte koranische 
Lebensquellsage ursprünglich untrennbar mit der Episode über die 
Juwelenburg verbunden war, es wäre also gar muht übertrieben zu behaupten 
dass die Juwelenburg-Episode aus dem Koran nur zufällig fehlt.14
Die sunnitischen Traditionisten befassten sich wiederholt mit dieser 
Episode, Bal'amI bespricht die Frage der Juwelenburg als ein interessantes 
Problem15 und noch im elften Jh. schrieb der bekannte Theologe Hatib al- 
BagdadT ein -  wahrscheinlich nicht auf uns gekommenes -  Werk über die 
“Geschichte der Kupferstadt und der bleiernen Kuppeln”.16 Derselbe Titel 
findet sich wörtlich so auch bei al-Mas'üdl, kann sich also wohl nur auf unsere 
Stadt beziehen. Überdies mochte ich noch auf ein armenisches Werk 
hinweisen, das den Titel “Patmthiwn plnje kcalacin” (“Geschichte der 
Kupferstadt”) trägt.17
Am wichtigsten aber war der Einfluss der ursprünglichen iranischen 
Vorstellungen bezüglich der messianischen Rolle Bahräm Cöbrns in der 
frühschiitischen Gedankenwelt. Wir sind nämlich imstande eine unmittelbare 
Berührung zwischen den messianischen Erwartungen, die sich an Bahräm 
Cöblns Gestalt knüpften und denjenigen einiger abbasidischen Propagandisten 
klar nachzuweisen. Es handelt sich um eine Stelle des Siyäsatnäma vonNizäm 
al-Mulk, wo von Sindbäd die Rede ist, der um 750 u. Z. auftrat.18 Sindbäd der 
von den Quellen zu einem Mazdakiten geglaubt haben, sondern er habe 
gelehrt, Abü Muslim sei nicht tot, er befinde sich als weisse Taube zusammen 
mit dem MahdT in einer “Kupferstadt” (dar hisär-i mis) 19 Als dritter wird in 
Sindbäds Lehre Mazdak genannt, der nach ihm als General dieser Messias
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fungieren soll. Bis jetzt hat man diese Äusserung für kaum mehr als eine 
phantastische Erfindung halten können. Denn warum soll der Messias eben aus 
einer ‘Kupferstadt’ kommen? Bedenken wir aber das soeben Gesagte, so wird 
es ohne weiteres klar, dass Sinbäd seinen Meister und den Mahdi deshalb aus 
einer ‘Kupferstadt’ erwartete, weil die Iranier den zu einem Messias 
gewordenen Mahdi bereits 150 Jahre früher aus der ‘Kupferstadt’ 
zuiückerwarteten.20 Sindbäd selbst gibt an, er habe gewissen Sassamdischen 
Büchern (az Kutub-i Säsäniyän) entnommen, dass die arabische 
Unterdrückung ein Ende haben werde.21 Es kann keinem Zweifel unterliegen, 
dass es sich hier um die spatzoroastrischen Apokalypsen handelt. Ignaz 
Goldziher verwies in einem seiner auf Ungarisch geschriebenen Arbeiten 
darauf, dass während der abbasidischen Bewegung überall Apokalypsen 
(.malähtm) auftauchten, auf die man sich gegen die Umayyaden berufen 
konnte.22 Aus Sindbäds Geschichte geht deutlich hervor dass sich unter diesen 
Apokalypsen auch einige spaizoroastrischer Herkunft befanden.
Nun fragt es sich natürlich, was das Verhältnis zwischen den beiden 
messianischen Figuren, die Sindbäd nennt, also zwischen dem vergöttlichten 
Abü Muslim und dem mit ihm in der Kupferstadt verweilenden Mahdi ist. In 
diesem Zusammenhang kann ich jetzt nur kurz darauf hinweisen, dass den 
islamischen Mahdi-Erwartungen von Anfang an eine Duplizität eigen ist. In 
einer grundlegenden Studie über den Mahdi-Begriff hat schon der grosse 
holländische Islam-Forscher, Snouck Hurgronje daraufhingewiesen, dass die 
islamische Mahdi-Figur eigentlich im gewissen Sinne einen Doppelgänger des 
christlichen Messias darstellt, an den ja auch der Prophet glaubte.23 Das 
Verhältnis zwischen cIsä und dem Mahdi war auch für die islamischen 
Theologen oft recht problematisch. Es gibt eine ganze Reihe von Traditionen, 
die zeigen, wie sehr man sich in spateren Zeiten bemühte, das Verhältnis 
zwischen den beiden Erlosergestalten auf eine logisch befriedigende Weise zu 
bestimmen. Die Situation war auch in Sindbäds Fall eint ähnliche: die Lehre 
über den zum Messias erhöhten Abü Muslim musste irgendwie mit dem im 
ostiranische Volksglauben fest verankerten Glauben an Vahram Varcävand in 
Einklang gebracht werden. Wurde Vahräm also von der Kupferstadt 
zurückerwartet, so musste auch Abü Muslim von dort kommen.
Nun könnte man aber behaupten, das alles habe sehr wenig mit dem Islam 
zu schaffen. Denn diese Lehren von Sindbäd sind eigentlich so weit von
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denjenigen des sunnitischen Islams entfernt, dass man hier vielleicht besser 
von einer synkretistischen Religion sprechen kann, in der sich neben 
spatzoroastrischen und mazdakitischen Lehren auch islamische Motive 
befinden. Man konnte sich auch auf die Tatsache berufen, diese Lehre schon 
früher, um die achtziger Jahre des 7. Jahrhunderts aufgetaucht sei, als einige 
Anhänger des von Muhtär propagierten Aliden Muhammd ibn al-Hanaflya 
nach dessen T od behaupteten, er sei nicht tot er habe sich nur verborgen und 
wird zurückkehren, um die Welt mit Gleichheit und Gerechtigkeit zu erfüllen 
So konnte man sich auch auf die Lehren der Kaisänlya und auf die Gedichte 
Ibn Kutayyirs berufen. Wir müssen jedoch nicht vergessen, einerseits, das die 
Mahdi-Erwartungen die an die Gestalt Bahram Cöblns geknüpft wurden, fast 
um ein Jahrhundert früher anzusetzen sind, als der Auftritt des Muhammad ibn 
al-Hanaflya, andererseits aber, dass das Vorhandensein der erwähnten 
Erwartungen, durch die spatzoroastrischen Apokalypsen und in Sindbäds 
Lehren fui Iran, d.h. für den Schauplatz von Muhtärs Revolution, 
unwiderleglich erwiesen wird. Es ist also kaum anzunehmen, dass die 
Vergötterung von Muhammad ibn al-Hanaflya und die nach seinem Tode 
aufgekommene Lehre von seiner Verborgenheit, bzw. von seiner Rückkehr 
und von seinem eschatologischen Siege ganz unabhängig von der derzeitigen, 
genau entsprechenden spatzoroastrischen Lehren entstanden sein können. 
Denn was Sindbäd und die Zoroastner über die Verborgenheit Vahräms, bzw. 
über seine Rückkehr gelehrt hatten, ist doch im wesentlichen mit den 
schiitischen Lehren von der Verborgenheit (gayba) und von der Rückkehr 
(rag'a) des MahdT identisch.
Die Tatsache, dass Sindbäd mit seinen Lehren unmittelbar an die 
iranischen spatsassanidischen Erlösungslehren anknüpfte, ist allerdings durch 
den zitierten Bericht des Nizäm al-Mulk sozusagen dokumentarisch erwiesen. 
Verallgemeinern mochte ich jedoch die Annahme bezüglich des Einflusses von 
Sindbäds Lehren selbst in schiitischer Hinsicht nicht Denn aie schiitischen 
MahdT-Lehren waren von Anfang an zu sehr zeit- und ortsgebunden, als dass 
man in ihrem Falle durchgängig von einem dogmatischen Inhalt hatte sprechen 
können. Die Schiiten wurden ja immer aufs Neue in ihren Mahdi-Erwartungen 
enttäuscht und nach jeder neuen Enttäuschung entstand eine neue Situation, 
der die neuen Erwartungen entsprechen mussten. Es ist immerhin ein 
charakteristischer und ständiger Zug der schiitischen Mahdi-Erwartungen,
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dass der schiitische Mahdigegei mber dem Idealchalifen der Sunniten göttliche 
Züge tragt. Auf diesem Grund hat man aber schon wiederholt vergeblich 
versucht, die schiitischen Lehren vom verborgenen und als MahdT 
zurückkehrenden Imäm in ihrem Ganzen aus den entsprechenden iranischen 
Lehren abzuleiten. Ich erinnere an Darmesteters und Blochets Versuche24 und 
an die Rezension, die Ignaz Goldziher über Blochets Buch über die 
schiitischen Heterodoxien veröffentlichte.25 Goldziher betonte in dieser 
Rezension auf eine sehr überzeugende Weise die innerislamischen Elemente, 
die in der schiitischen MahdT-Lehren zu vermerken sind, und verwies auf die 
frühen Beispiele, in denen die Vergöttlichung des einen oder anderen 
alidischen Imams auch ohne Irgendeine Annahme eines fremden Einflusses 
befriedigend zu erklären ist.
Ich glaube aber nicht, dass diese an sich überzeugenden Beispiele als 
Beweis gegen jede Annahme bezüglich der Beeinflussung der schiitischen 
MahdT-Lehren von aussen her anwendbar seien. Sindbäd Beispiel zeugt vom 
Gegenteil, und wir dürfen nicht vergessen, dass Sindbäds Fall, also das 
Auftreten von nur halbwegs zum Islam gehörenden Extremisten keine 
vereinzelte Erscheinung wahrend der abbasidischen Bewegung und nachher 
darstellt. Vor allen Dingen dürfen wir aber nicht aus den Augenverlieren, dass 
Sindbäds Lehren, gleichwie die Ähnlichen, zoroastrisch beeinflussten 
Vorstellungen, die in Ostiran wucherten, zeitlich nicht nur den ersten 
alidischen Imamatspratendenten, sondern auch dem Islam selbst vorangehen.
Manche schiitisch-inspirierten Lehren der Mystiker werden ebenfalls durch 
die Lehren über Vahram Varcävand beleuchtet. So vor allem die Behauptung, 
der MahdT müsste aus dem fernen Osten ankommen. Auch die Lehre vom 
“Schatz” des MahdT den er in Talaqän habe, ist kaum vom “Schatz” des 
Vahräm Varcävand zu trennen.
Die Frage in wieweit die Identität gewisser religionsgeschichtlichen 
Erscheinungen die Folge von äusseren Beeinflussung oder rehgionsgeschicht- 
lichen Konvergenz zuzuschreiben ist, war wahrend des letzten Jahrzehntes zu 
wiederholten Malen untersucht. Am wichtigsten waren die glanzenden Werke 
von Mary Boyce, die sich mit der Religion Zarathustras in weitem Sinne des 
Wortes befasste. Sie untersuchte auch die Probleme der spatzoroastrischen 
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